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VENERABLE LOUISE DE MARILLAC
MADEMOISELLE LE GRAS
FONDATRICE DES FILLES DR LA CHARITE
DB S. VINCENT DE PAUL

PAR MGa BAUNARD
T

RECTEUR DES FACULT E

CATHOLIQUES DE LILLE

Tel est le titre de la nouvelle Vie de Louise de Marillac, que
nous sommes heureux d'annoncer a nos lecteurs, et qui aura paru
lorsque ce numdro des Annales leur parviendra.
11 nous suffit de dire que ce beau livre est de Mgr Baunard. On connait, en particulier par les remarquables biographies qu'il a publiees
ddji, le charme et la perfection litteraire de ce qui vient de la plume
de l'dminent Recteur des Facultds catholiques de Lille.
11 nous est donn6 de mettre scus les yeux de nos Icteurs quelques
fragments de lettres qui laisseront voir en quelles circonstances
Mgr Baunard a entrepris ce travail, et sous l'impression de quels
sentiments il l'a poursuivi et achevi.
Nous donr..rons enfin la lettre par laquelle notre tr6s hcnord PNre
et Sup6rieur ge6nral, M. Fiat, a remercid rauteur et loud le nouveau
livre.

I..--

LETTRES DE Ms BAUNARD

A la msre MARIE LaaTmINE, Supe rieure des Filles
de CharitY, Paris.
Lille, le 2a juillet 1895.
MADAME ET TRES RIVERENDE MERE,

J'ai requ avec reconnaissance la tr6s honoree lettre par
laquelle vous voulez bien prendre la confiance de me
charger d'une ceuvre si chore i votre societe. L'admiration
i. Un vol. in-8. Chez Poussielgue, libraire; Paris, rue Cassette, i5.
- On peut aussi se procurer cet ouvrage chez les Filles de la Charite, Paris, rue du Bac, 14o.

-6respectueuse que je professe, avec toute l'Eglise, pour votre
saint fondateur et votre vinerable fondatrice, airsi que
pour votre Institut et ses oeuvres, me font grandement desirer de me mettre a votre service pour ce travail d'histoire.
Aussi n'hesiterais-je pas a vous en faire la promesse immidiatement si je n'avais d'abord le devoir de vous prdsenter
quelques considerations dont vous serez vous-meme,
Madame la Superieure, le juge bien informe.
J'ai presentement A terminer un ouvrage en deux volumes sur le cardinal Lavigerie, et je ne pense pas en itre
lib6re entirement avant Paques de 1896.
Ma pensee itait bien de ne plusentreprendre de nouvelles
oeuvres biographiques au milieu des pressantes obligations
de ma charge: c'etait sagesse et justice. C'etait aussi une
necessitd de mon age, qui n'est plus celui des ouvrages de
longue haleine.
La vie de votre Veunrable et bient6t Bienheureuse Mere,
serait, en effet, a presenter au public chritien, et je serais
fort attire vers elle, pour la grandeur d'Ame que suppose la
grandeur de son oeuvre. Ce que j'ai lu de cette vie dans les
histoires qu'en ont donnees MM. Gobillon et Collet, puis
M"o de Richemont, m'a laisse l'apprihension que tousles
documents n'aient 6td dpuises par ces precidents biographes. Et, comme les pieces historiques ne se peuvent inventer, j'ai pu craindre consdquemment qu'un nouvel
historien en soit rdduit a la tiche sterile et ingrate de remettre ses pieds dans ious ies pas de ses devanciers, sans
rien tirer de son fond, du moins rien d'original ni d'important. Reste, ii est vrai, le trrsor de ses lettres dont le
recueil autographiC m'a 6t6 communique, et qui pent fournir des lumieres sur cette charitable existence. C'est un fonds
qui n'a pas dte suffisamment exploit6, ce me semble, mais
dont jusqu'ici j'ignore encore la profondeur et la ficonditd.
Je vous promets, Madame In Superieure genirale, de
1'explorer consciencieusement A ce point de vue. Quand

-7j'aurai fait ainsi, je vous demanderai la permission de vous
dire ma pens6e avec la sincerit6 que vous attendez de moi.
Si, d'autre part, votre Maison-Mere possidait d'autres
papiers dans, ses archives, vous auriez la bonte de me le
faire savoir, pour que mon jugement definitif puisse se prononcer en complete connaissance de cause.
C'est alors, mais alors seulement, que je pourrai vous
faire connaitre sciemment ce que mes forces et mes fonctions me permettront de faire pour vous servir. De cene
dtude sortira pour moi la rivdlation de la volonte de Dieu.
Vous Ie prierez pour moi, et ce me sera un premier sujet
de reconnaissance, dont des maintenant je vous prie d'agreer
Ihommage avec celui du profond respect dans lequel je
suis, Madame et R6evrende Mere, votre obdissant serviteur.
BAUNARD.

2. -A

la nmme.
L•e, i•actobre 856.

MADAUE LA SCrURIEURE GE~iNALu,

Je vous serai profondiment reconnaissant si vous aviez
la bonte de me faire savoir par un simple mot si, soit samedi 3, soit les deux jours suivants, vous voudriez bien me
faire Phonneur de me recevoir dans votre Maison-Mere
de la rue du Bac, pour un entretien qui ferait suite aux
ouvertures et propositions de votre honorde lettre du
19 juillet 1895.
- Vous m'obligeriez de n'en pas parler autour de vous.
Daignez, Madame la Supirieure ginerale, agreer les
respectueux hommages de votre d6voud.serviteur.
BAUNARD.

3. -

A la meme.
LiWe, le 25 d6cembre 1896.

MA TRES REViRENDE M.RE,

Veuillez me permettre d'abord de vous offrir mes voeux
de nouvelle annie, Sn ce jour de Noel qui fut celui de la
grande rievEation de la charit6 de Notre Seigneur Jesus-

-8Christ. Qu'il vous inspire, par sa grace, de vous divouer
au salut du monde dans les mimes sentiments qu'il cut
lui-meme en descendant parmi nous: celui de la gloire de
Dieu au plus haut des cieux et de la paix aux hommes de
boane volonte.
Depuis que j'eus Lhonneur de vous voir i Paris, je n'ai
pas quitt6, dans mes etudes de chaque jour, la sainte compagnie de M. Vincent et de Louise de Marillac, et je ne
puis vous dire assez l'instruction et I'dification que j'en
recueille. Mon livre n'a rien de mieux a faire que de leur
laisser la parole, successivement i tous deux, pour raconter
les evinements de leur vie, et les montrer dans leur vraie
lumiere. Et si ce travail a quelque prix, ce sera parce qu'il
aura eti l'ouvrage du saint et de la sainte racontes par euxmimes.
J'ai poussi le ricit jusqu'a l'adoption des Enfants trouv6s, en 1636-1638, ce qui me donne deji six forts chapitres ridiges et revus, mais non pas encore definitivement;
car j'ai rhabitude, bonne on mauvaise, de revenir beaucoup
et toujours sur les chapitres deji vus, jusqu'i la publication
dont je n'ai nulle hate.
Ce que j'aimerais pouvoir hAter, c'est le jour oat il me
sera possible de vous donner connaissance de ce premier
essai, afin d'apprendre de vous s'il correspond aux desirs
que vous m'avez exprimis et a la confiance dont vous
m'avez honori.
J'ai tenu un grand compte des annotations de M" de
Geoffre sur la biographie de Gobilion. Elles sont marquees
au coin d'un grand esprit de discernement, et m'inspirent
une vieniation particuliere pour cette sainte religieuse dont
on m'avait beaucoup parlk a Orleans, dans une famille amie.
Priez pour moi, afin que Notre-Seigneur daigne m'assister dans ce travail consacri tout entier A sa gloire et A
)'edification de ses servantes.
-Veuillez me continuer le secret; je m'en trouve si bie4,

-9-et j'experimente si sensiblement que le silence est une des
puissances de Dieu !
Agreez de nouveau mes voeux, ma Tres Riverende Mere,
avec les hommages de mon respect reconnaissant.
BAUNARD.

4. - A la mime.
Lille. 25 mars 1897.
MADAME LA SUP"RIEURE,

Je suis bien touche de la lettre que vous m'avez fait
Phonneur de m'adresser et particulibrement heureux d'dtre
ainsi entre dans la pensie et le disir si lIgitime de votre
famille religieuse. C'est en effet votre mere fondatrice ellemdme que j'ai voulu montrer a ses filles, dans la veriti de
sa parole et de son action, telle qu'elle nous apparait vivante dans ses lettres et celle s de son Bienheureux Pere.
Son histoire est la tout entiere, et elle n'est que IA. Lereste
n'en est que le cadre; et je n'aurai pas d'autre mirite,
Madame, que celui d'avoir puisd & cette profonde et intarissable source que vous m'avez ouverte, et qui sera pour
les autres une source d'di fication, comme elle aura etd
pour moi celle des plus saintes joies de lFme.
Puisque tel est Pintiret que vous daignez y prendre, je
suis charmd de pouvoir vous annoncer six nouveaux chapitres que j'ai hAte de vous envoyer par la premiere occasion sfire. J'ai la confiance que votre vendrable Mere s'y
fera encore mieux connaitre, puisque cete nouvelle periode est celle oiu ses lettres deviennent plus abondantes,
me -fournissant aiasi une trame plus serree et plus riche
pour ie recit qu'elle anime de son ame si merveilleusement
belle
Sansdoute, MadamelaSupdrieure, cepremier travail devra
encore subir une revision d'ensemble et bien des retouches
de detail. Je le veux aussi parfait, dans la mesure de mes
forces, que le demande un tel sujet; et c'est pourquoi je
vous, remercie bien de tant le. recommander A la grace de

-
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Celui qui est a admirable dans ses saints j. Je Pl'cris en sa
divine presence, entre M. Vincent d'un c6te et Mademoi-.
selle de Vautre. J'ai aussi devant moi, en face, l'innombrable famille de la Charitd qui le lira, j'espere,et a laquelle
je desire faire beaucoup de plaisir et beaucoup de bien.
Veuillez me continuer le secours de vos prieres; je me
sens porte par elles, et agrier, Madame et vendrie Superieure, Phommage de mon profond respect et de ma. reconnaissance bien devoude.
BAUN"RD.

5. -

A Monsieur A. FIAT, Superieur gendral, a Paris.
Lille, le 9 mai 1897.

MONSIEURg LE SUPRIgUaR,

Les Fillesde la Charitd de la Maison-Mere m'ont appris,
dans la derniere visite que j'eus rhonneur de leur faire,
qu'elles vous avaient donne communication des premiers
chapitres dbauchds de la vie de Louise de Marillac que j'ai
accepte d'&crire.
J'en ai bien quelque confusion, Monsieur le Supirieur.
Ce premier travail est encore si rudimentaire, et il devra
recevoir tant de remaniements et de transformations avant
d'etre digne des yeux du public, que, A plus forte raison, je
ne le jugeais pas digne des v6tres. C'est un des motifs qui
me commandaient le silence A votre igard, jusqu'a ce que
je pusse me presenter decemment a vous.
Ce sera aussi une des raisons qui vous inclineront, j'espere, A me lire avec indulgence. Du moins y gagnerai-je
d'avoir, sur ce premier essai, votre sentiment et vos observations, que j'implore. Elles me seront du plus grand
prix, et, en me les faisant sinceres, severes m.me, vous
rendrez service A la cause qui nous est chere a tons deux :
celle de la glorification de Notre-Seigneur dans celle de son
admirable servante.
Permettez-moi cette confiance, Monsieur le Supirienr

-
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general, en retour de la profonde vineration dans laquelle
j'ai Phonneur d'etre votre tres humble serviteur.
BACNARD.

6. -- A la mare MAREr LAMATINIE, Supdrieure des Filles
de la Charite, a Paris.
Liale, Ie 18 juillet 1897.
MADAME LA SUPCR!EURE.

C'est en cette veille de la fete de saint Vincent de Paul
que je.vous apporte mes nouveaux remerciements, avec
,mes voeux pour vous et toute votre famille religieuse, que
Dieu benisse ! Je vous devrai, Madame et honor&e Mere,
d'avoir 4ti amend a mieux connaitre Vincent de Paul, dans
I'etude de 'un de ses principaux ouvrages, et je vous avoue
que jamais, jusqu'a cette heure, ce geant de chariti et de
sainteti ne m'etait apparu avec cette taille surhumaine.
Quelle admiration j'ai congue de son Ame et de son oeuvre!
Et puis, j'ai, par lui, mieux compris l'ame soeur de la
sienne, dont vous m'avez demand6.de peindre les vertus.
J'ai bien compris que vous &tes vraiment les filles de saint
Vincent de Paul, mais aussi et non moins les filles de
Louise de Marillac; et si mon livre vaut ou vaudra quelque
chose, cest ou ce sera parce qu'il aura bien fait voir en
vous les filles de ce pere et de cette mere, que je ne separe
pas.
Que je suis beureux d'apprendre le prochain couronnemeat de votre Madone de la Midaille miraculeuse! Que
ces saintes joies vous soient une consolation &de recentes
douleurs, un allegement au poids 6crasant d'un tel gouvernement, un acheminement vers !a joie supreme de la
bWatification de la vrale sainte qui vous a enfanties dans
la chariti de Notre-Seigneur I
Je me refugie dans vos prieres, et vous prie d'agrier, en
retour, rhommage de la profonde vdndration de votre
devoue serviteur.

BNAsA.

-

7. -
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A la mime.

MADAXE u. SUP-RIEURS,

Demain mardi, si vous voulez bien me le permeltre
j'aurai l'honneur de me pr6senter chez vous, pour ddpose
en vos mains les deux derniers chapitres de mon travail,
ý
m'entendre avec vous sur les dispositions A prendre pour

mode, le temps, le format, etc., que vous croirez les meil
leurs a choisirpour cette publication.
Je serai heureux, si ia chose se peut, d'aller sous vott
conduite porter sur la tombe de votre venerable Mere foau
datrice, darn votre chapelle, rhommage de I'histoire quS
je viens d'achever a 'honneur de Dieu et de sa fiddle ser|
vante.
Ma joie est grande d'avoir pu terminer un ecrit que vous
avez daigni desirer, et de le mettre an service d'une Compagnie que j'ai appris aiisi a estimer er honorer de plus el
plus comme une institution toute de Dieu, sortie de son
ceur, benie de sa main, soutenue de son bras.
Qu'il vous garde ce secours et cette predilection, Madame,
et honoree Mere! C'est le vceu que j'aime a joindre au4
sentiments de ma respectueuse reconnaissance.
BAUNARD.

8. -

A M. A. FIAT, Supdrieur geniral, a Paris.

MONSIEUR LE SUPERIEUR,

l5 aoUt.t.
Meung-sur-Loire,
ensrLore,

La longue et si bonne lettre dont vous m'avez honori est
dej& une grande et pricieuse rdcompense du travail que j'ai
consacre A la vie de votre admirable Mademoiselle Le Gras.

Je n'ai eu pour Fecrire qu'i transporter dans le r6cit ce que
je trouvais dans ses lettres, et dans ies lettres et conferences
de 'incomparable saint dont vous ates les fils. La part
respective de chacun dans la fondation des Filles de la Charite s'en digage alors avec une veritd et une clarti qui n'ont

-
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d'egale que l'6vidence de l'intervention divine dans cet
ouvrage. Si j'en ai suffisamment fait ressortir le caractare
comme la haute origine; si, par 1, j'ai pu conttibuer, en
quelque part, A faire remonter P'Iustitut de vos filles aux
sources divines et humaines oi elles se retremperont dans
l'amour de Notre-Seigueur et des pauvres, j'aurai fait oeuvre
de pritre, et je vous remercie, Monsieur le Sup6rieur, de
me donner la ,onfiance d'y avoir reussi.
Je vais me mtdre & Pimpression. Dans queiques jours je
serai A Paris pour prendre mes arrangements & cet effet,
soit avec M. Poussielgue, soit avec les Filles de la Chariti
qui doivent avoir leur mot a dire dans une publication
qui, au fond, n'est que celle de leurs papiers de famille. Je
serai trop heureux, Monsieur le Supprieur, qu'en tout
cela, comme de juste, elles prennent votre avis et s'inspirent de vos conseils. Je ne puis qu'en profiter grandement.
II est un autre profit que j'ai trouvd pour mon compte,
dans toute cette annee passie en compagnie de saint Vincent et de sa venerable collaboratrice. C'est la jouissance
du spectacle unique au monde de leurs deux ames et de
leurs oeuvres. Ce n'est pas a vous que j'apprendrai qu'il
n'y a rien de plus surnaturellement beau et bon que cette
conversation de tous les jours avec un tel ouvrier et une
telle ouvriere de la chariti dans PEglise.
Veuillez, Monsieur le Superieur, me continuer le mdme
secours, le mdme appui. Je voudrais, par-dessus tout, n'etre
ici que liaterprete de votre maniere de voir et de celles de
vos deux Compagnies, sur des personnages et des institutions dans lesquels on cherchera et on trouvera l'esprit fidklement transmis et conserve des gdndrations actuelles de
vos fils et de vos filles.
Venillez en recevoir par avance mes remerciements, Monsjeur le Superieur, avec le plus profond respect de votre
oblig4 serviteur.
BApjwAD ..

-

-'4-1
9. - A la mnre MARIE LAXASTINIE, Supdrieure d• Firll

de la Charit.
Lille, 15 novembre 1897.

MADAXE LA SUPeRIEURE,

J'ai &tA aussi etonni que confus que vous ayez en lau
bonte et pris la peine de conserver ces lettres; et plus encore que vous pensiez a les communiquer a vos filles par
leur publication dans vos Annales.
Cest votre affaire : elles soot v6tres. Comme je n'ai pas
ecrit ie preface A mon li-re, elles lui servirontd'Introduction tant bien que mal. On verra bien que cela n'ttait pasý
destine i d'autres yeux que les v6tres, et que je n'ai pas fait,
toilette pour le public.
Agrdez, Madame la Supirieure, Phommage de ma vene
ration reconnaissante.

II. SUPinEsu3

BAUWNaD.

LETTRE DE M. A. FIAT
OS~iNiAL
*,

LA CONOCEGATION DE LA. MISSON

ET DES FILLES DE L
A M

MONSEIGNEUR,

g

1

C ARlIT

BAUNARD

Paris, le 6 soft 1897.

Veuillez me permettre de vous exprimer avec ma reconnaissance celle de la double famille de saint Vincent de
Paul pour Foeuvre magistrale i laquelle vous venez de
mettre la derniere main.
Certes, Monseigneur, elle itait bien inspirie cette respectable soeur Geoffre qui, apres avoir epuis6 toutes ses forces
aux recherches et aux autres travaux nicessaires pour 'i-n
troduction de la cause de Louise de Marillac, vous dCsi
gnait comme P•crivain preferable A tous les autres pou,
mieux faire connaitre au public et i ses propres filles ceto
vuv
aumiraoule
d
qui ft
le principal auxlliaire de sait
"Vincent dans raccomplissement de ses oeuvres do charitd.
Abelly a enfin trouve son 6mule, et Mademoiselle Le Gras

son historien.-

- 15 En prenant pour guide de votre travail les ecrits de saint
Vincent de.Paul et ceux de la vinirable Louise de Marillac,
tels qu'ils se prssentent dans lordre chronologique, et en
en faisant la trame de votre ricit, vous vous etes place des
le debut et pour toute la suite de votre discours dans le
plein jour de la veritd.
Vous avez 0t6 ainsi amend a faire ressorirl origine toute
providentielle des grandes institutions et des ceuvres diverses auxquelles ces deux Ames etonnantes ont coopori,
faisant & chacune d'elles la juste part qui lui revient.
Avec ce procidd, it vous a et& facile d'dviter Plcueil dont
n'ont pas su se garantir quelques ecrivains et panegyristes
de renom. Plus attentifs a exalter leur hiros qu'a remonter
aux sources, et oubliant que seule la verit6 peut fournir un
fondement solide A la gloire, ils n'ont pas hisiti A affirmer
que saint Vincent avait pris Pinitiative de toutes ses aeuvres
dont ilavait d'avance conqu le plan, tandis que, dans son
humilit6, il s'est avant tout applique A connaitre les desseins
de la divine Providence, ne craignant rien tant que d'enjamber sur elle, et a les suivre pas A pas des qu'ils lui
dtaient connus, sans que rien pOt 1en ditourner. C'est en
cela qu'il a mis sa sagesse; tel est le vrai principe de sa
grandeur et le secret du succ.s merveilleux de toutes ses
entreprises.
Votre Vie de la v6nerable Louise de Marillac prisente
un autre caractire remarquable, mais qui ressort aussi naturellement de la virit6 des faits et des doctrines. C'est que
saint Vincent n'est nullement amoindri par la manifestation du concours que n'a cessi de lui fournir Mademoiselle
Le Gras. II semble au contraire que ces deux giants de la
charite se servent mutuellement de piddestal et qu'on ne
pent loner 'uh' sans mieux faire ressortit le mirite de
Pautre.
Je laisse, Monseigneur, A de plus habiles que moi le soin
d'appr6cier la valeur littdraire de votre ouvrage. J'aime A

-
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penser que les vrais connaisseurs seront loin de vous blamer
d'avoir si souvent sacrifid votre propre composition si distinguee a des extraits icrits en un francais encore rudimentaire, mais qui ne laissent pas de reveler chez Mademoiselle
Le Gras aussi bien que chez saint Vincent, avec des pensees et des sentiments souvent rermarquables, une connaissance de la langue francaise plus avanc6e que dans plusieurs
ecrivains de leur epoque'.
En un mot, Monseigneur, votre ouvrage ne laisse rien i
desirer pour nous, sinon qu'il soit connu et qu'il suscite,
tant dans le monde chretien que parmi les Filles de la
Chariti, de nombreuses imitatrices & cete femme admirable qui, en se dissimulant derriere saint Vincent, a trouvi
le secret de s'associer aux oeuvres et aux mirites de ce hdros
de la chariti.
J'ai Phonneur d'etre, Monseigneur, avec un religieux
respect et une vive reconnaissance, votre tr6s humble et
devouC serviteur.
A. FIAT, Sup. gen.
i. Je n'ai fait en cela que me conformer au precepte et i 'exemple
de I'historien mrme de saint Vincent de Paul, Louis Abelly, qui le
formule ainsi, dans son Avertissement : c Prdsentant un simple rdcit
de la vie et des vertus d'un serviteur de Dieu, qui a fait toute sa vie
une profession particuliire d'humilite, ce serait, en quelque fa;on,
aller contre son esprit, defigurer cette vertu, qu'il a tant cherie, que
de la revetir des or.ements pompeux d'une eloquence mondaine :
le style donton se sert, en ecrivant quelque livre, doit toujours avoir
un entier rapport avec le sujet qu'il traite, et on ne saurait mieux
reussir, en rapportant les actions vertueuses des saints, qu'en les decrivant avec le meme esprit dont ldies oat it6 animees. * L. B.

EUROPE
.FRANCE
Lettre de la sceur N., Fille de la Charitd,
t M. MuILN, secrdtaire general de la Mission, a Paris.
GrAces attributes

I'intercession de la Ven. Louise de Maxri.ac.
HEpita militaire de N.,

i2novembre '897.

-TakS HONORI MONSIEUR,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pour jamais!
Se peut-il imaginer joie plus douce pour une Fille de la
Chariti que de constatcr la puissance de sa venerable
Mere?
Je veux donc vous parler de faits consolants et vraiment
extraordinaires arrives dans notre h6pital a trois de nos

chers malades.
Le 5 mars dernier, nous arrivait un jeune hussard nommi
N... Fatigu6 deji depuis deux mois, ce brave petit homme
avait, tout ce temps, lutti vaillamment contre son mal;
mais enfin, et i bout de forces, il avait df arreter son service. Son diagnostic portait : meningite cdr6bro-spinale.
Quelques jours apres, a I'auscultation, on lui constatait
encore une broncho-pneumonie du c6ti droit. L'etat de
ce jeune homme itait done grave, et commenqa vite A inspirer de justes inquietudes, et au mddecin, et i la sceur
chargde du service de la salle. On pensa A parler du pretre.
Mais voila que, s'ffaiblissant
;rapidement, !e pauvre enfau

finit par perdre entierement connaissanceavant d'avoir pu
meme exprimer le disir de se confesser. Certes, monsieur,
s'il y a des moments o4 doit saigner bien fort L. coeur
2
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d'une Fille de la Charit6, n'est-ce pas surtout quand elle
voit Il,devant elle, sur un lit d'h6pital, une dme sur le
point de s'en aller vers son juge avant d'avoir pu se riconcilier avec lui? Sans doute, la misdricorde de Dieu est
grande, c'est notre consolation de nous le rappeler; et sans
bornes aussi est la bontd de la Vierge Immaculee, dont
nous distribuons a tous la chere midaille; pourtant...
Mais c'est quand les hommes n'esprent plus que Dieu
se montre, qu'il agit et fait agir ses elus. Une pensee tout
A coup traverse mon esprit: la venerable Louise de Marillac, peut-&tre...; puis survint presque aussi vite une hisitation: m'exaucerait-elle?... J'en doutais presque, je dois
Pavouer humblement. Ne serait-il pas plus s0r, me disais-je,
de m'adresser a d'autres saints, A saint Vincent, par exempie, a la puissante Vierge de la Medaille miraculeuse sur-tout?... Cependant la premiere idee reprit le dessus : je
commenqai & invoquer notre venerable Mere. Dans mes
oraisons du matin et du soir, il me semblait chaque fois
me trouver encore pres du lit du pauvre soldat malade, et
bien volontiers je priais pour lui de tout mon coeur. Et
quand, dans la journee, je passais pres de son lit, une oraison jaculatoire s'elancait comme d'elle-meme de mon ame
en faveur du cher malade. Oh! j'itais modeste en mes ddsirs. Qu'il puisse seulement, demandais-je, se reconnaitre
assez pour pouvoir se confesser avant de mourir ! La vdnerable Mere fut plus genereuse, et cette fois encore fui
rialis6e cette belle promesse de Notre-Seigneur, si chere
au coeur de saint Vincent : Cherchez avant tout le royaume
de Dieu et sa justice, le reste vous sera donne par surcrolt.
Quatre jours, du 16 au 20 mars, le malade resta ainsi
sans connaissance, et dans un itat ne laissant plus d'espoir.
Puis voil&que-le 2 au matin, le mdecin, A sa visite quotidienne, le trouva dans an itat extraordinairement satisfaisant: il parlait et riait volontiers, A peine quelques ldgers
indices de la maladie; seule restait la faiblesse, bien com-
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pri hensible apris une passe semblable. Le bon major n'en
pouvait croire ses yeux : e Comment, N..., c'est toi! Mais
ce n'est pas possible ! Toi, dans cet dtat! allons done! * Et
le lendemain matin, repitant son joyeux bon;our et ses
expressions d'etonnement, le major, lui frappant lIgrreme nt la joue en signe d'affectueux intirdt, parlait diej de
convalescence h son a ressusci te.
Presque en mime temps etait aussi a I'h6pital militaire
un autre soldat du meme regiment, atteint lui aussi de
meningite cdrebro-spinale. Encouragee par le premier succes
qui avait tant dipasse mes espirances, j'eus encore la pensie
de prier la vendrable Mire, et cette fois je promis, si j'obtenais la guerison de ce jeune homme, dont la situation
paraissait aussi sans espoir, de vous demander de I'insdrer
dans les Annales. Et cette fois encore je fus exaucie: Gloire
done et actions de graces a notre Mere! Vous comprenez
pourquoi il m'est si doux de m'acquitter de ceue promesse
et de ce devoir de reconnaissance.
L'avouerai-je? Je ne montrai pourtant point les seniments de gratitude que j'eusse da resscntir. Pourquoi?
je ne saurais trop le dire; mais enfin ma confiance en rintercession et la puissance de la vindrable Fondatrice etait
encore loin d'tre entiere et sans arriere-pense : il me
fallait une nouvelle marque de cette puissance.
Quelque temps apres arrivait Ala division un autre jeune
soldat, du 79* de ligne, souffrant d'une angine. Ne croyant
qu'A un simple mal de gorge passager, il ne s'en etait pas
trop occup6, jusqu'a ce qu'enfin, la douleur augmentant, il
avait td6 envoyd a l'h6pital. Des membranes jaunatres, tres
epaisses par endroits et tres adbhrentes, lui tapissaient les
amygdales, et menaqaient de s'etendre. On lui en retirai
parfois de la grosseur d'une noix, et de nouvelles se reformaient avec rapidit6 presque aussit6t qu'on enlevait les
anciennes. C'etait la dipbterie, la terrible maladie.
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Immdiatement on fit des injections de sirum antidiphtiritique, et on les repeta en quantiti plus ou moins grande
les jours suivants. Le malade s'dtait confessi, et sans dome
n'avait plus guere d'espoir de vivre longtemps. Sous I'influence du traitement les membranes d'abord disparaissent,
puis peu a pres se reforment aussi inquiitantes. Elles sont
vite suivies d'autres sympt6mes non moins alarmants :
syncopes longues et rdpedtes, douleur trrs violente au
coeur, pouts excessivement petit, faible et frdquent; pour
la science, l'dtat de ce malade devenait absolument disespdr6. Le m6decin, en effet, dans un rapport adressi au
service de santd sur ce cas, fait remarquer que, d'apres les
statistiques, tous les diphteriques chez qui ces accidents se
produisent, succombent rapidement: c'est l'avant-coureur
d'une mort certaine et A bref delai.
Mais ceux que ne peut sauver la science sont entre les
mains de Dieu, le maitre de la vie et de la mort. Quelques
jours auparavant, 6tant a foraison du soir : c Si. je priais
encore la vendrable Mere, me dis-je, pour ce pauvre N...? x
Mais, comme la premiere fois, j'eus une hesitation. Pourtant, ce jour-la encore, ie premier mouvement, le meilleur,
P'emporta; je resolus une neuvaine et promis encore A
notre Mere de vous envoyer le r6cit de cette gudrison, si
elle 6tait accordee. Le lendemain matin, en venant pros du
lit de ce bon jeune homme, je lui proposal la pensde qui
m'itait venue, et, avec lui, ddcidai que nous commencerions a linstant mEme, lui demandant seulement de s'associer a mes intentions. II fallait voir ce bon petit soldat
s'associer de tout son coeur aux prieres faites aupres de son
lit, invoquer avec confiance cette protectrice celeste, pour
lui bien inconnue, et rep6ter, avec un accent de foi que je
voudrais pouvoir rendre : R
Bonne Mere, vindrable Mere,
ayez pitid de moi, priez pour moi. v Notre neuvaine n'dtait
pas achev6e que ddji l'heureux protige de Mademoiselle
LeGras etait ea voic de convalescence. Sa gu•rison, la ma-
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niere extraordinaire dont ce jeune homme avait kchappi A
la mort apras une crise longue de plus de trente-six heures,
est restee pour le medecin traitant un fait sans precedent et
absolument inexplicable : ce sont les conclusions mimes
du rapport adressi au directeur du service de santd.
N'ai-je done pas raison, ici surtout, de regarder ce fait
comme une grace dont je dois remercier avec effusion
notre vdnerable Mere?
J'ose vous prier, tres honord Monsieur, d'aider une
pauvre Fille de la Charite i remplir ce devoir,et d'agrder, etc.
Saur N...
DAX
BENEDICTION DE LA PREMIERE PIERRE
DE LA NOUVELLE CHAPELLE

1I y a ddji plus d'un demi-siacle, le 21 ncvembre 1845,
sons les auspices de Marie, la Congregation de la Mission
revenait s'etablir au pays de saint Vincent de Paul dont la
tourmente revolutionnaire l'avait exilde. Mme la baronne
de Lupe avait ete inspiree de donner aux fis de saint Vincent, sa maison du Pony, pres Dax. M. Etienne, supirieur
gendral, benit la chapelle et dddia la maison 6 1'Immaculee
Vierge sons le nom de Notre-Dame du Pouy. M. Truquet,
supdrieur, tait installi avec un missionnaire, M. Dequersin,
et deux frires coadjuteurs. Ces commencements itaient modestes : ni les revenus de la fondation, ni les circonstances
ne promettaient d'ailleurs au nouvel etablissement une
grande extension.
Mais la benediction de Dieu fut sur la maison et sur les
travaux de M. Truquet. Apras lui, M. Dequersin, M. Fabre,
M. Dumay dirigerent modestement la maison et ses aeuvres,
tandis que le berceau mime de notre saint fondateur, recevait, grAce A leur zs!e, les honneurs qu'il mdrite. En 188o,
la maison de Notre-Dame du Pony se dilate et s'dleve pour
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abriter de jeunes novices de la Congregation. M. S. Vale tie,
ouvre, le 27 septenbre 1881, le noviciat, deux ans apres
les itudes. M. Dienne, son successeur, continue dignement
son oeuvre, et la Vierge benit de plus en plus sa ma ison.
Voici 8 ans que le bon et venere M.Vri ulre est i sa t..e,
et, cetie annee,une nouvelle aile s'est ajoutie aux bitim ents
devenus insuffisants,et une nouvelle chapelle est appelie a
remplacer le modeste oratoire des commencements.
Le 17 novembre diait le jour fixe par M. le Supirieur
general pour la pose de la premiere pierre de cette chapelle;
il devait lui-meme presider cette interessante ceremonie. A
2 heures et demie, Pancien sanctuaire reunissait la commu-

naute, A laquelle s'etaient joints M. le Supdrieur, les professeurs et les dleves du Berceau de saint Vincent de Paul.
La famille etait complete : un groupe de Filles de laCharit6,
ripondant A linvitation de M. le Superieur general, etait de
la f6te.

Apres le chant d'un cantique a Marie, notre tres honore
Pere M. Fiat, emu lui-mime comme nous letions tous en
ce moment solennel, prit la parole.
II rappela I'antique Jacob, consacrant la pierre sur laquelle it venait de reposer. 11 rappela le songe inystirieu x
du patriarche et les divines promesses qui lui etaient faites ;
et il nous semblait entendre, en ces accents prophatiques,
I'annonce des graces nouvelles que favenir r6serve a la future chapelle. C'est en effet un monumentde reconnaissance
A Marie Immaculee, que M. le Superieur general ilevait en
ce jour, et ii le dit :
a 11 y a bientdt 5t ans, Pun de mes plus dignes predicesseurs, M. Etienne, de douce memoire, offrait ce sanctuaire
et cet autel. Lui aussi, comme Jacob, itait alors sons la
douce impression d'une manifestation cileste: 1'appariuion
de la Medaille miraculeuse dont avait eti favorisde one
de ses filles bien-aimees. C'est en mimoire de cet evenement, jusqu'alors cache et confie A sa discretion, que le bon

-

a3 -

Pere Etienne et son ami M. Aladel bMnissaient cette chapelle. Is voulaient faire queique chose en I'honneur de
Marie... Leurs vaeux furent agrees par la sainte Vierge.
J'en ai pour garant ces murs qui s'~ievent, j'en ai pour garant I'augmentation de cette famille bInie, I'accroissement
des ceuvres dont est chargee cette maison. Et vous, mes
chers enfants, jeunes livites, vous m'en etes timoins: c'est
la sainte Vierge qui vous a rennis ici des quatre vents de
la terre! Et vous, mes cheres filles, qui etes si bien a votre
place dans cette ceremonie, vous aussi m'en fournissez une
preuve: nous voulions &treA meme de donner AMarie une
belle couronne et d'eriger ici un monument; de fair, nous
le pouvons, grace A votre liberalite. Le bon Pere Etienne ne
pouvait pas exprimer toute sa pensee, donner libre expansion a sa joie. Mais aujourd'hui nous pouvons parler plus
librement.. *Vous reconnaitrez ma visite,avait dit la sainte
* Vierge a 'humble voyante. a On Pa reconnue aux bendictions extraordinaires dont les deux families ont det
favorisies, aux miracles sans nombre qui ont suivi lemploi
de la Medaille. Mais cela ne suffisait pas A la sainte Vierge.
Elle a voulu que sa Medaille flt reconnue authentiquement
par Pautoritd supreme du vicaire de Jesus-Christ, qu'une
fete fit itablie en son honneur. Et ii fut fait ainsi... C'est
elle qui nous rdunit aujourd'hui; c'est pour celdbrer ses
bienfaits, c'est pour en perpetuer la memoire que nous posons la premiere pierre d'un monument; il sera modeste, il
est vrai, mais ce sera le monument du Courounement de
la Vierge de la Medaille miraculeuse! P
M. le Supirieur general expliqua ensuite le sens de la
ceremonie, le symbolisme de la pierre marquee du signe de
la croix, et ii exhorta ses enfants qui 'entouraient a l'amour de Jesus-Christ et de la Croix. La pieuse assemblie
se rendit ensuite processionnellement surremplacement de
la nouvelle chapelle. Les cceurs etaient A la joie: on le sentait a Fentrain du chant des litanies de la sainte Vierge.
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L'emplacement de la future chapelle etait entoure de gairlandes et de bannieres, la croix y avait 4t6 plantei des la
veille. M. le Supirieur genEral benit d'abord cette croix
suivant les prescriptions du Rituel. La premiere pierre etait
prdparie du c6te de 'Evangile; it traia des croix sur routes
les faces et la benit. Puis ilddposa dans le creux de la pierre
la Midaille miracuiluse ainsi que les medailles de saint
Vincent et de saint Benoit. Ii y joignit differents documents: le Bref de Lion XIII, ordonnant le Couronnement
de la Vierge Immaculee, le proces-verbal de la ceremonie
qui avait ete signa par lui, par M. le Superieur etlesprofesseurs de la maison, par les Filles de la Charite prisentes et par
M. I'architecte. La pierre fut posee, puis on chanta les litanies des Saints et, au retour de la procession, le Te Dewm.
La benediction solennelle du Tres Saint Sacrement
cl6tura cette belle cidrmonie. Le Souverain Pontife avait
daigne, a cette occasion, accorder une ben&diction particuliere a la maison de Notre-Damedu Pouy. I y a lieu d'avoir
la ferme confiance que les esperances concues en ce jour se
rialiseront pleinement sous tant de benidictionst
SOUVENIRS DE S. VINCENT EN PICARDIE
HEILLY

Les notes qui suivent out trait A un fait qui n'est point
signale, croyons-nous, dans les histoires de saint Vincent
qui oat paru jusqu' ce jour. Eiles regardent le passage de
saint Vincent a Heilly et les souvenirs qui s'y rattachent.
Les details conserves en partie par la tradition, en partie
appuyes sur les faits qu'on indique, ont eti recueilliss
I'occasion d'une mission dounee cette anade, a Heilly, par
les Lazaristes d'Amiens. - Cette tradition et ces faits mnitent certainement d'etre mentioanns; its peuvent aussi ere
discutes. La ridaction des Annales les donne tels qu'ils lui
out. t communiques.

-

25-

SoMxAmXR : Heilly. - Un duel arrete. - Le Calvaire dit de M. Vincent, 1617. - Benediction de la chapelle de Sainte-Anne et d'un
cimetibre par saint Vincent, 1625. - Destruction du Calvaire et de

la chapelle Sainte-Anne, & la Revolution. - Mission de 1897 et
restauration du Calvaire de M. Vincent, j8 juillet 1897.

Heilly, au canton de Corbie, est un petit village de
535 habitants, coquettement assis sur les bords de l'Ancre
et qui dolt son nom au vieux castel dont on voit encore les
ruines. La devise des seigneurs d'Heilly montre assez la
fiertn et la valeur de leurs anc&tres. a Heilly! tout en part
ly a, en idiome picard, vent dire:- Heilly n'a pas besoin
d'aide. i Le chateau d'Heilly n'est pas sans illustration; un
des seigneurs prit pait a la bataille de Bouvines (1228).
Jacques d'Heilly devint duc de Bourgogne sons le nom de
Jean sans Peur. La famille d'Heilly donna deux 6dvques
au siege episcopal d'Amiens: Thibaut d'Heilly et Frangois
de Pisseleu-Heilly.
En 1263, saint Louis vint y visiter ses cousins Gauthier
et Thibaut III d'Heilly; en mimoire de cette visite, une
chapelle fut 4tablie dans la chambre meme qu'il avait

occupe : ile dtait didiee a saint Louis. Lors de la dimolitiondu chiteau, en 1847, plusieurs cridences en marbre,
provenant de cette chapelle, furent offertes a Plglise. Mais
le souvenir qui nous intdresse le plus se rapporte & rannee 1617. Le seigneur du chateau detait alors Louis de Pisseleu; ii avait 6pousi Marie de Gondi, soeur de M. le gendral des galdres Emmanuel de Gondi.
Au nord-ouestd'Heilly se trouve une colline maintenant
dinudee, mais qui 6tait autrefois boisde; un sentier solitaire menait A un ancien prieurd, aujourd'hui detruit, de
Saint-Laurent-des-Bois. Lorsque saint Vincent, precepteur
des enfants de M. de Gondi, conduisait ses jeunes elevesdu

chateau de Folleville A celui d'Heilly, pros de leur tante,
Marie de Gondi, il aimait A se rendre avec eux A la chapelle de Saint-Laurent. On montre encore dans une cha-
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pelle du village I'antique statue de chine devant laquelle
avait prid saint Vincent.
Un jour que notre saint, de sejour a Heilly, gravissait la
colline pour se rendre au prieurd de Saint-Laurent, il
entend dans un bosquet le bruit de fersqui s'entrechoquent;
il approche: deux jeunes seigneurs se battaicut en duel.
Saint Vincent se jette au milieu d'eux, relive leurs armes,
et leur montrant la croix, les adjure, au nom du Christ
mourant pour ses bourreaux, de cesser un combat criminel.
La vue du saint, et les paroles ardentes de charitd qu'il
prononce, font impression sur les deux combattants, qui
mettent bas les armes et se donnent la main en signe de
reconciliation.
Or ces deux seigneurs etaient: I'un, Louis Fabroni d'Assini, gentilhomme de Pistole, qui devait ipouser plus tard
Louise de Pisseleu, fille de Marie de Gondi; Pautre, Henri
Chabot, comte de Jarnac, plus tard uni a la princessc de
Rohan. On ignore quel avait it le sujet de leur querelle.
Ils etaient pour le moment les h6tes du chateau; aussi ce
fut grande joie lorsqu'on apprit Pheureuse reconciliation.
En souvenir de ce fait, et a la priere de M. Vincent, Marie
de Gondi, fit eriger une croix, la meme annee 1617, au
sommet de la colline, A Pendroit mdme olt le combat avait
eu lieu.
Cette croix fut appelke dans le pays le Calvaire de
M. Vincent, bien que ce ne soit pas lui qui ait preside A son
erection. Elle subsista jusqu'aux jours de la Revolution. A
cette dpoque, un groupe de forcends, sous la conduite du
fameux Taillefer, apres avoir profane 1'eglise, alia briser
cette croix.
Mais reprenons le ricit. Quelques annees apres 'Prection
du calvaire, M. Vincent b6nissait A Heilly le cimetiere du
chateau (c'est aujourd'hui le cimetiere communal), et an
milieu de ce cimetiire, une chapelle, qui n'existe plus, en
1'honneur de sainte Anne.
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Un parchemin, trouvd en 1847, lors du dimenagement
des archives du chateau, et qui fut longtemps en la possession de M.le maire d'Heilly, constate la Wbendiction du cimetiere par le saint; il est signi: Vincent, pretre de la Mission.
De la chapelle de Sainte-Anne, il reste une poutre avec
cette inscription en lettres d'or :- Dame Marie de Gondi, et
messire de Pisseleu, son fils, seigneur et chevalier d'Heilly
ont donna Ie bois de la charpente de cette chapelle,
en 1625 a, et plus bas, en petits caracteres, egalement en
or : M. Vincent, pretre de la Mission, a beni cette chapelle, en

z625. a

Cette poutre, par suite de la vicissitude des choses, se
trouve actuellement placde dans un moulin de Ribemontsur-l'Ancre; rinscription est encore intacte.
Le calvaire de M. Vincent devait rester plus d'un siecle
sans erre relev6. Une mission donnee A Heilly, en juillet 1897, par deux fils de saint Vincent, eut pour r6sultat
premier la restauration de ce calvaire.
Le 18 juillet, jour de la cl6ture de la mission, 6tait benit
au milieu d'une assistance nombreuse le nouveau calvaire.
Vingt-sept pretres assistaient a la cerdmonie.
M. le maire et M. I'adjoint, munis de leurs insignes, les
conseillers municipaux et les conseillers de fabrique faisaient escorte au Christ port sur un char magnifique.
Le nouveau calvaire est le don d'une perso nne gendreuse,
amie des deux families de saint Vincent. II est certainement
la merveille de la rigion et Pun des plus beaux que Pl'o
puisse voir : il mirite, A ce titre, une description speciale.
Un rocher parfaitement imitd sert de support a la croix. II
presente plusieurs eminences qui servent dc support aux
statues de la tres sainreVierge et de saint Jean,de saint Vincent de Paul et de sainte Anne. 11 convenai t que saint Vincent
fat representi en ces lieux pieins de son souvenir, et Pimage
de sainte Anne rappellera la chapelle qui avait etd benite
par lui.
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Dans le rocher est creusie une grotte oi se trouve repr&sentie Marie, tenant sur ses genoux le corps inanimi de
son divin Fils.
Placd au sommet de la colline, le calvaire domine la
rdgion et peut etre vu de tous les pays environnanws. II
rappellera a la Picardie le souvenir de saint Vincent, son
ap6tre bien-aimn; il prechera eloquemment le pardon et
l'oubli des injures; il sera pour tous un gage d'esperance et
d'immortalit.
Le souvenir de saint Vincent reste vivant dans la paroisse
d'Heilly. Les vieillards recitent encore une priere en rhonneur de la Passion, composee par saint Vincent. C'est celle
que r6citent, tous les jours, a trois heures, suivant leurs
Regles, les Filles de la Charitd.
Quelques annees avant la R6volution,au timoignage des
anciens, le curd d'Heilly, les dimanches de Ca~;rne et plusieurs fois dans rannie, conduisait ses paroissiens an calvaire de M. Vincent; on recitait cinq Pateret cinq Ave, et
on terminait par la priere i la Passion dont nous avons
parle.
Ces derniers ditails constituent, n'aurait-on d'autres tdmoignages, une preuve manifeste, du passage et du sejour
de M. Vincent dans la paroisse d'Heilly. Peut-etre pourrait-on en infirer que notre saint a du donner aussi une
mission dans ce pays.
Le nom d'Heilly doit desormais etre associe a celui de
Folleville dans !'histoire de saint Vincent.

NOTRE-DAME DE PRIME-COMBE
SOUVENIR DE M. LOUIS DILLIES,

PR'TRE DE LA MISSION

Le souvenir Je M. Louis Dillies, si prematurement et si
douloureusement enlevi a I'affection de tous ceux qui le
connaissaient, demeureraa jamais uni i celui du pelerinage
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de Notre-Dame de Prime-Combe dont il fut Ie vrai restaurateur. A cause de cela, nous joignons ici une notice
sur ie pelerinage de 'oeuvre de Prime-Cmsb" et quelques
notes consacres Ala memoire de M.Dillies, ce missionnaire
A la fois si aimable et si rempli de z6le apostolique.
1. NOTRE-DAME DE PRIME-COMBE.

Ces details sont empruntis a la belle Notice historique
publie en 1887 par M. l'abbe Azais '.
r1. Origine du pelerinage de Prime-Combe. - Le
voyageur qui, traversant le diocese de Nimes, prend la
voie ferree conduisant de Sommieres au Vigan, distingue,
A droite, au milieu d'un bois de chines verts, dans un pli
de terrain, formi par les premieres ondulations des C6vennes, une grande construction dont la masse blanche se
d6tache sur la verdure sombre des coteaux. C'est le sanctuaire de Prime-Combe. Le pelerin salue avec respect cette
demeure consacree A Marie, et quittant la voie ferrie a la
station de Fontanes, il s'achemine, le rosaire A la main,
vers la sainte habitation. De grandes croix de bois sont
planties de distance en distance le long du sentier tracde
trayers la fort. C'est un chemin de croix, qui forme une
digne avenue a ce sanctuaire. Quelques grands chines,
quelques pins sdculaires dressent leurs tdtes touffues au
milieu des taillis qui couvrent les collines. An printemps,
cette solitude prend un brillant aspect et se pared'un riche
tapis de fleurs qui semblent faire cortege a celle que nos
Livres saints appellent la Fleurdes champs et le Lis des

vallies.

a Apres avoir franchi un espace de pres de deux kilometres, on se trouve au pied des constructions du pelerinage,
assises sur le versaat meridional de la montagne, au milieu
d'un bouquetde chdnes. C'est la chapelle avec le vaste proi. Nimes, chez Gervais-Dedot, place do la Cathdrale.
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longement en charpente qui sert de vestibule; c'est, A c6ti,
rhabitation des Missionnaires, les dipendances de J'Ecole
apostolique,et,plus haut, l'h6tellerie destinee aux pelerins.
On gravit la rampe qui conduit an saint lieu, et apr6s avoir
travers I'abri monumental qui precede la chapelle, on pnetre dans Penceinte sacrie; on tombe a genoux, et, les
yeux fixes sur la statue de la Vierge, qui s'6leve au-dessus
de l'autel, on laisse tomber de ses lIvres emues cene pieuse
invocation: c Notre-Dame de Prime-Combe, priez pour
nous.S
c Mais, qu'est-ce que Notre-Dame de Prime-Combe?
Quels sont les souvenirs qui s'y rattachent ?-Voici la pieuse
eIgende que nous ont transmise nos peres. Elle presente
un certain air de parentd avec la Idgende de quelques autres
pelerinages connus. Ne soyons pas surpris de ces traits de
ressemblance. La sainte Vierge se plait A se manifester aux
habitants des campagnes par des apparitions semblables et
a frapper leur esprit par les mdmes signes. C'est le langage
qui peut laisser la plus vive impression dans leur Ame, et
qui convient le mieux &leurs habitudes.
SUne tradition, plusieurs fois seculaire et fidelement
transmise d'Age en Age, raconte qu'un habitant du village de
Fontanes, dont le nom est arrive jusqu'a nous, - it s'appelait Bertrand, - ayant perdu un de ses bceufs, le trouva
dans lebois de Prime-Combe, prosterni devant un buisson.
II s'approcha, et quel ne fut pas son etonnement en apercevant une petite statue de la sainte Vierge, dans un buisson! II la prit avec respect et la porta Fglise
I'
de Fontanes.
Le boeuf, qui Pavait suivi docilement, fut reconduit a
P'table. Mais le lendemain la statue n'itait plus A l'eglise
et lebceuf ne se trouvaitplus a rltable. Bertrand leretrouva
an meme lieu que la veille, toujours a genoux devant la
statue qui itait encore au milieu du buisson. A cette nouvelle, les habitants de Fontanes s'imurent; ils accoururent
avec leurspr&tres pour contempler cette merveille. Ils re-
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connurent, Ace signe, la volontd du ciel, et, d'un commun
accord, ils se deciderent a elever un oratoire lb mime oil
avait etc trouvie la statue, objet d'un pareil prodige. Cest
de ce mouvement de foi qu'est ne le pelerinage de PrimeCombe.
a Ce fut en 887, d'aprs la tradition et comme lindique
une inscription lapidaire, incrustee dans le mur, pros de la
porte d'entree, et en grande panie effacee par le marteau
d'un vandale, que la statue miraculeuse fut dicouverte. On retrouve la trace de donations faites en 1054, en i238,
en 1642 A la chapelle de Prime-Combe.
* Prime-Combe, an seizi6me siecle, ne fut pas AI'abri des
divastations des bandes protestantes. Mais la foi des catholiques sut reparer ces ruines.
a Pendant les jours nefastes de la Terreur, quoique tout
culte fat proscrit, les families catholiques des environs
n'oublierent pas la demeure de la sainte Vierge.
a Bravant les menaces de la Revolution, elless'acheminaient pendantla nuit, travers les bois, vers.Prime-Combe
et se rdunissaient furtivement dans ce sanctuaire. La, un
pretre courageux, qui avait su se dirober aux recherches
des persecuteurs, paraissait au milieu de ce groupe de
chretiens qui priaient. C'etait le prieur de Saint-Clement.
II portait un costume de berger, et c'etait viritablement le
bon pasteur, qui n'abandonne pas son troupeau. Une longue barbe cachait les traits de son visage, et c'est sons ce
deguisement qu'il se rendait, la nuit, A travers les bois, A
la chapelle. II d6posait alors sa barbe et son costume d'emprunt, et on voyait le pretre avec la digniti de son sacerdoce. - Des graces insignes et des miracles nombreux ont
ete obtenus au sanctuaire de Notre-Dame de Prime-Combe.
-Voy. la Notice par M. 'abbe Azais, p. 48
a

II. Lespritresde la Mission & Notre-Damede Prime-

Combe. -- Des ermites, puis des prieurs et des chapelains
desservirent le. pelerinage de: Prime-Combe. Apr4s eux,
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en 1875, la Providence y conduisit une communaut6 religieuse, les pritres de la Mission. Voici en quels termes,
M. l'archiprdtre Corrieux, vicaire capitulaire, annoncait
alors cette nouvelle au clerge du diocese de Nimes :
a Aujourd'hui, disait-il, une joie bien suave nous est
a donnie. C'est celle de vous annoncer que nous avons
a pu mettre a exdcution une pieuse et salutaire pensee
t de notre eveque si regrettd. Etablir a Notre-Dame de
a Prime-Combe des religieux pour rendre a ce pelerinage
a son antique splendeur et procurer a ses chers diocdsains
.a comme une sorte d'elargissement de cette source de
a graces et de bienfaits que Marie a ouverte depuis des
a siecles dans ce sanctuaire venerable, avail eie toujours la
" pensee de Mgr Plantier. Le developpement si rapide et
a si consolant du pelerinage de Notre-Dame de Rochefort
* depuis le jour oi les peres Maristes en avaient requ la
" direction,devait I'encourager dans ce pieux dessein. Place
i a l'extrdmite du departement, sur les confins de ce beau
K diocese de Monipellier, auquel nous unissent des liens
u traditionnels, devenus aujourd'hui plus etroits, Primea Combe ne pouvait manquer de tenir en iveil la sollici* tude de notre evdque. Les ressources manquaient a ses
a bons disirs, lorsque la Providence elle-mnme, de sa main
a liberale, lui pr6senta les fils de saint Vincent de Paul, les
a pratres de la Mission, dits Lazaristes. Is portaient avec
( eux !a richesse divine de leur ddvouement AMarie et aux
ta mes de nos plus humbles paroisses, et ils ne demandaient
cque la permission de s'etablir pour travailler, a Primea Combe, durant la belle saison,et dans les campagnes,oiA
a les appelleraient les besoins des ames et la voix de 1'evdque,
a pendant le resre de Pannee.
* Une telle condescendance, dans les misdricordes di* vines sar le diocese, ne pouvait laisser Monseigneur
a insensible; il s'empressa d'accepter des offres si toua chantes, et I'une des dernieres lettres qu'il ait ecrites fut
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I adressee au trbs honord M. Bore, superieur geniral des
c pritres de la Mission, pour le conjurer de hAter le mo" ment de la prise de possession du sanctuaire qu'il confiait
" a ses fils. Ils y sont maintenant, et la Vierge de PrimeCombe semble avoir trouve un sourire plus doux, en
G
" dilatant son coeur pour les recevoir, et accueillir apres
, eux les foules plus nombreuses qu'ils vont attirer sur
, leurs pas : dejA en possession de la chapelle et du local
" attenant, ils sotit a la disposition de nos pieux pelerins.
" Le local s'agrandira; le sanctuaire retrouve deja la splen" deur de sa jeunesse, et sa solitude profonde ses parfums
" de pidte et de saintes pensies. a
a Ce fut M. Jean-Baptiste Tournd, pr&tre de la Mission,
qui fut le premier superieur de Notre-Dame de PrimeCombe. Mgr Besson, qui venait d'etre priconisi &vEque de
Nimes, lui temoigna aussit6t la plus vive sympathie.
« Le trop court passage de M. Tournd dans la maison
de Prime-Combe a laissd de precieux souvenirs. Missionnaire, il evangelisa avec de merveilleux succes un grand
nombre de paroisses du diocese. 11 fit aussi refleurir Iancien pelerinage, et a son appel des multitudes nombreuses
reprirent le chemin de la sainte chapelle. C'est a lui qu'on
doit les constructions qui entourent I'dglise; et il fonda, a
lombre du sanctuaire, un pensionnat qui a ite transformi
plus tard en une icole apostolique, pipiniere ficonde des
Missionnaires.
a Nous ne saurions passer sous silence le concours efficace que M.Tourn6 rencontra dans une religieused'un graind
divouement, dont le nom est devenu populaire dans la ville
de Nimes, la sour Pitra, Fille de la Charite, soeur de l'eminent cardinal de ce nom. Elle fur comme la providence de
Prime-Combe, et e!!e employa, dans iinteret de cette maison, la grande influence dont elle jouissait dans la contree.
- Une mort-- trop prompte viat ravir, le 14 avril 1882,
M. Tourn6 k Pceuvre si fructueuse des missions et du pile-
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rinage. Nd a Oloron, au diocese de Bayonne, il n'rtait Agi
que de cinquante-trois ans. II fut remplacd par M.Louis
Dillies.
a III. M. Louis Dillies, superieur de Prime-Combe.Le nouveau superieur, M. Louis Dillies, continua dignement 'oeuvre de son predecesseur. L'dcole apostolique
s'accrut et devint florissante.
c Les Missionnaires qui resident a Prime-Combe se partagent les fonctions de l'enseignement an sein de rPcole
apostolique, et le ministire des missions dans les paroisses.
Tandis que les uns, professeurs devouis, restent auprds de
la jeune famille qui leur est confide, les autres, de ce point
central, rayonnent dans toutes les directions, i travers les
dioceses de Nimes et de Montpellier, annonqant avec un
zile infatigable la parole sainte. Depuis le Grau-du-Roi,
Vauvert et Aimargues jusqu'au Vigan, il est pen d'eglises
oil n'aient retenti leurs voix. Ce sont surtout les populations bonnes et simples de nos campagnes qui sontTobjet
de leurs predications. Dignes fils de saint Vincent de Paul,
I Pexemple de leur saint fondateur, ils vont ivangeliser les
petits et les pauvres, et d'un bout du diocese i l'autre, leur
parole fait refleurir la foi et la vertu.
c Apres leurs courses apostoliques, ils rentrent a PrimeCombe, et, pour se dilasser de leurs travaux, ils prichent
dans leur chapelle des retraites aux membres des Conferences de Saint-Vincent de Paul et des Cercles catholiques.
Ils adressent de pieuees exhortations aux pelerins qui les
visitent, et les fiddles qui les ont entendus, pendant ia mission, aiment a recueillir encore de leurs levres un dernier
conseil, une derniere parole.
SC'est ainsi que, sous le regard de Marie, gardienne de
ces lieux benis, Prime-Combe est devenue la maison de la
priere, du zele et de la chariti, et que, par le ministdre des
pretres de la Mission, elle ripand au loin sa vivifiante et
salutaire influence.
.
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II. M. LOUIS DILLIES, SUPRIbEUR A PRIME-COMBE

M. Louis-Joseph Dillies, dont le nom est ddsormais uni
a celui du pelerinage de Prime-Combe, y fut nomme superieur dans les premiers mois de 1882. II itait n;, en 1839,
dans le diocese de Cambrai, A Quesnoy-sur-Deule. Recu
dans la congrigation de la Mission le 25 dicembre 1859,
il fur ordonni pretre le -21 mai 1864, et fur applique aux
travaux apostoliques successivement a Amiens, i Vichy, i
Notre-Dame de Lorette dans le diocese de Bordeaux. C'est
de cette derniere mission qu'il fut envoye, en 1882, prendre
la conduite de 1'etablissement de Notre-Dame de PrimeCombe.
Nous empruntons a la Semaine religieuse de Nimes
(numiro du 18 juillet 1897) I'appriciation des travaux et
le rdcit de la mort de ce regrette Missionnaire :
a M. Dillies succeda, APrime-Combe, i M. Tourne, qui
en avait itC le premier superieur, et qui avait dija pris
'initiative d'en relever le sanctuaire, helas! bien dechu. La
nowination du R. P. Dillies, comme supirieur de NotreDame de Prime-Combe, date de 1882. C'est done pendant
quinze ans que M. Dillies a exerce son zale si ardent et son
activiti si soutenue A accroitre les ameliorations dont le
sa nctuaire etait susceptible, i 'enrichir de toutes les dipendances qui devaient ea augmenter le charme et Futilith.
Quinze ans! c'est toute une vie, AI'age surtout oil M. Dillies arrivait dans notre diocese et avec la vigueur de son
temperament. Cette vie pleine de foi, pleine surtout de
pi&te pour Notre-Dame de Bon-Secours, a iti bien remplie
et bien ficonde. Enumirons-en simplement les ceuvres.
* Des son arivee, Ie premier soin de M. Dillies est de
perfectionner I'alumnat fondi par M. Tourn6, et d'en faire
une v6ritable ecole- apostolique destinde a favoriser le
recrutement de sa congregation.
c On rappelle pancut pour donner des retraites et des
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missions, pour precher des cardmes et des jubiles. II
se rend A routes ces invitations, et Pon sait quels fruits
produit dans les ames l'ardeur de sa parole! Les missions de la cathedrale de Nimes et de Saint-Jean d'Alais
restent dans nos souvenirs comme les plus beaux triomphes de son zele apostolique: ce fut pour Pen recompenser
que MgrGilly, alors eveque de Nimes, lui donna des leures
de vicaire gdnerai honoraire.
a Ces missions, si friquentes et si laborieuses, ne le detournaient pas de la direction du sanctuaire. M. Dillies ne
perd pas de vue l'icole apostolique et lui assure un person
nel de professeurs qui la mettent au niveau des meilleurs
itablissements d'enseignement secondaire. II profite en
meme temps de ce plus grand nombre de religieux pour
donuer plus de vie et plus d'extension au pilerinage. Ce
serait ici qu'il faudrait rappeler les magnifiques solennitis
qui attiraient au sanctuaire de Marie des foules de plus
en plus compactes et empressees; mentionnons surtout les
grandes fRtes du millinaire, en lannee 1887, ou, si bien
secondi par Mgr Besson, M. Dillies vit accourir a PrimeCombe plus de vingt mille fideles conduits par une legion
de pretres et presides par dix eviques. De tels souvenirs
sont pour toujours APhonneur d'une oeuvre, et A la gloire
de celui que Dieu s'etait choisi pour instrument.
a L'ancienne chapelle avait bieni6t paru insuffisante
pour contenir le nombre des pelerins. Sur les plans de
M. Allard, une vaste eglise, ouverte des deux c6tis, connue
sous le nom de Vranda, put bient6t s'adapter a la chapelle
qu'elle prolongeait ainsi trbs avantageusement; elle reqoit
plus de deux mille fideles, et un ilegant autel, eleve au
dessus de la porte principale de l'ancien idifice, permet de
cil1brer presque en plein air le saint sacrifice auquel peut
prendre part la foule recueillie.
( L'alle du Rosaire avec ses quinze idicules, la chapelle
de Notre-Dame des Sept-Douleurs qui la termine, le caveau
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calvaire et de la statue de la sainte Vierge dominant les environs, sont ceuvres de M. Dillies, et lui fournirent Poccasion de magnifiques fates en l'honneur de Notre-Dame.
a Continuons i enumirer : une grande h6tellerie pour
les retraites fermees des ouvriers (c'est-A-dire pendant lesquelles les exercitants restent dans la maison) deux fois par
an, - retraites qui tenaient tant au coeur de M. Dillies, et
desquelles il attendait le plus grand bien ; - 'hStellerie
sert egalement deux fois par an pour les retraites des
dames et des demoiselles pieuses, surtout pour les soeurs
de Saint-Vincent de Paul qui s'y rendent de tout le Midi,
de Nice a Toulouse.
c Autre h6tellerie pour les pelerins, A peine terminde, et
au-dessus, les magasins des objets de piete, les parloirs
et une chapelle du Sacre-Caeur. Cette annie, construction
d'une infirmerie.
c Rien ne pouvait arreter, ni mime moderer cette activitd incessante qui ne se reposait, pour ainsi dire, d'une
fatigue que par une fatigue nouvelle. Et malgrd tous ces
travaux, toute cette agitation fievreuse, toutes ces preoccu-pations et toute sa responsabilit, M. Dillies savait toojours
sourire aux plus importuns, trouver une parole aimable
pour les h6tes du sanctuaire, se faire tout Atous. Les pretres
des deux dioceses de Nimes et de Montpellier n'oublieront
jamais avec quelle joie, avec quelle :affabititd ils etaient
requs a Notre-Dame de Prime-Combe : M. Dillies nous
comblait des plus fraternelles prevenances, nous donnait
pleine liberti pour remplir notre programme de pelerinage
dans ce sanctuaire, qu'il mettait entierement A notre disposition, se pretait meme aimablement a toutes nos importunit6s pour adresser ses chaleureuses allocutions i nos
pelerins avides de rentendre.
a Mais l'beure de la recompense iternmlle avait sonn6
pour Pap6tre infatigable: dans quinze ans, il avait vecu une
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longue vie, et quoique n'ayant a peine que cinquante-huit
ans, il etait trouvi mdr pour le ciel.
c Le z5 juin se terminait la retraite des soeurs de SaintVincent, qui s'etaient rendues au sanctuaire au nombre de
-quatre-vingt-quinze. La communion generale avait eu lieu
a la messe de six heures; le pridicateur avait fait ses adieux
et donne le salut.
a Diji des voitures de Fontanes avaient transportn bon
nombre de retraitntes a la gare.. Citait neuf heures et
et demie; tout a coup une forte detonation se produit
dans la cuisine situee sous la charabre de M. le Superieur.
d M. Dillies comprend la cause de 1'explosion et se precipite vers le compteur pour le fermer. Diji le corridor est
,en flammes. *Arrdtez, lui crie son neveu; au nom du ciel,
* arretez! , Et lui de repondre : a Sauvez-vous ! Sauvez les
* enfants! a Puis saisissant le robinet du compteur, il le
ferme avec force (les plaies constatees a sa main prouvent Ieffort violent fait pour arreter la cause de Fincendie).
* Les flammes 'enveloppent immidiatement des pieds A
la tite ; ii n'est plus qu'une flamme, le souffle lui manque
et s'ecrie : a Sauvez-moi i Je suis perdu! v
- a Deux religieux se prdcipipent vers lui, 'entrainent
au
dehors et lui arrachent sa soutane enflammie, tout imprignee de petrole. On le transporte a rinfirmerie; mais en
quel itat! Son corps n'est qu'une plaie : mains, figure,
jambes, tout est brald; les chaussures avaient pr.serve les
pieds. Malgre les horribles souffrances qu'il devait endurer,
c'itait, dans I'hiroique victime, un calme parfait, une resignation absolue, au point de faire dissiper toute crainte de
brulures mortelles.
a II en fut ainsi pendant quinze jours que dura ce martyre, le v6nerd malade fut l'dification de tous ceux qui
pouvaient 'approcher.
a Mgr 1'Evvque, qui avait iti beureux de lui conserver
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fit un devoir, a la premiere nouvelle de la graviti du mal,
d'aller apporter A M. Dillies ses fortifiantes consolations
et ses benidictions paternelles. Cependant 1'itat n'etait pas
ddsesperd, et la semaine du 19 au 27 se passa avec des
sympt6mes parfois tres rassurants. Mais le lundi 28 survinrent des complications; une double congestion pulmonaire et cirebrale se d6clara, et des ce moment tout espoir
fut perdu du c6t6 de la terre. On aimait A attendre une
intervention favorable du ciel que sollicitaient les prieres
les plus ferventes adressdes A la puissante Madone. Mais il
fallut se risigner a l'epreuve: les derniers sacrements furent
administrds an malade, qui les requt avec une admirable
pitd.- c Que desirez-vous, mon Pere? s lui disait-on. o Le ciel D, rdpondit-il en souriant. Et quand le mal lui
laissait un moment d'accalmie, il en profitait pour timoigner les sentiments les plus affectueux de gratitude A ses
chers confreres, si divouns, a M. le cure de Fontanes et aux
notables de cette paroisse qui avaient fait preuve, en cette
crise si douloureuse, du devouement le plus empressi.
a Enfin, le mercredi soir 30 juin, A neufheures, M. Dillies rendait son ame a Dieu.
« Nous ne redirons pas les timoignages de vineration
dont sa depouille mortelle a etd 1'objet pendant toute la
journee du i'*juillet, ni les solennelles fundrailles qui
avaient attird au sanctuaire de Prime-Combe une affluence
si considdrable de fideles, de pretres des dioceses de Nimes
et de Montpellier, - parmi lesquels les vicaires gendraux
representant les deux dveques retenus par les devoirs de la
tournee pastorale, - de religieux et de religieuses, surtout
de religieuses de Saint-Vincent de Paul; nous avons publid
le compte rendu de cette c6remonie, qui s'eleva h la hauteur
d'une imposante manifestation de sympathie, de pidt& et de
gratitude;
a Des servicessolennels de Requiem sont celdbrds encore,
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soit an sanctuaire, soit A Nimes, toujours au milieu d'un
grand concours de fidles et de pretres. Puis le silence se
fera autour de cette tombe oa repose, attendant la r6surrection, la dipouille de 'infatigable ap6tre que nous pleurons.
Mais la m6moire du P. Dillies vivra longtemps dans tous
les cours; son oeuvre, sa grande ceuvre, perpetuera surtout
ion souvenir. Ceux qui la continueront apres lui s'inspireront de ses exemples, de son zele, de sa pietr, et les
ichos de ces vertes collines se rediront souvent le nom
beni de leur saint protecteur. In memoria awterna erit
justus.

_

ERECTION D'UNE STATUE
DU BIENHEUREUX JEAN-GABRIEL PERBOYRE
SUR LA PLACE PUBLIQUE DE MONTGESTY

Apres Roc-Amadour, Montgesty, patrie du bienheureux
Jean-Gabriel Perboyre, est arrive Aprendre, rapidement, la
premiere place dans le coeur de la chretienne population du
Quercy. Aussi, le 24 juin, une foule nombreuse de pelerins dtait accourue, de toas les points de l'horizon, pour
assister A la binndiction solennelle d'une belle statue en
bronze du bienheureux Perboyre, elevee sur la place de
l'Eglise. Tout le grand seminaire de Cahors, directeurs et
6elves, itait present a cette fete priparde par le zele de M. le
cur6 de Montgesty. La journde fut splendide.
Vers huit heures, arriva Mgr Enard, iveque de Cahors;
il fut complimentE en excellents termes par M. le maire de
Montgesty.
Monseigneur remercia M. le maire, avec sa bonne grace
habituelle, et parlant aussit6t du Bienheureux dont chacun,
A Montgesty, a doit vouloir tre un peu cousin z, ii filicita
les habitants d'avoir an ciel un si puissant protecteur, et
engagea tout le monde b le prendre pour modele.
La procession rentra ensuite l'iglise, et Monseignenr
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celdbra la sainte messe. L'orgue itait tenu par M. Vigouroux, I'artiste bien connu.
Apres la messe, Monseigneur administra le sacrement de
confirmation aux enfants de Montgesty et des paroisses
voisines, et il trouva des accents pleins d'iloquence en
adressant la parole aux enfants et aux parents.
A deux heures, un choeur de seminaristes exicuta magistralement, sous la direction de M. Vigouroux, la belle et
un peu the6trale cantate de Massenet sur la mort du bienheureux Perboyre. Vint ensuite le chant des vepres, et
M. le cure de Cazals, dont on cor nait le talent oratoire,
parut en chaire pour prononcer le pandgyrique du bienheureux. II chanta magnifiquement la gloire du Bienheureux
et ii parla avec une emotion vraiment communica'martyr,
-yve de la protection qu'il nous doit et qu'il nous accorde
volontiers.
Aprts ce beau discours, la foule, qui remplissait l'iglise,
s'ecoula lentement et alla grossir le nombre de ceux qui
n'avaient pas pu entrer. Une v6ritable mer humaine couvrit bient6t la place oi s'elave la statue du martyr, don
gendreux de bienfaiteurs qui out voulu rester anonymes,
mais que nous sommes heureux de saluer dans lombre discrete ou ils ont voulu se tenir caches.
Quand le voile tomba et que la statue du missionnaire
chinois apparut, les applaudissements cclaterent. Alors
Monseigneur, monte sur le premier degrE du piedestal, fit
entendre sa voix puissante, et au milieu d'un silence religieux, ii adressa a cette foule enthousiaste une de ces allocutions vibrantes, oiu il sait faire passer toute son ime.
L'enfant de Montgesty, 1'enfant de la- France, I'enfant de
I'Eglise, voilA le theme qu'il diveloppa avec une puissance
oratoire dont tout le monde fut saisi.
Pour cl6turer cette belle ceremonie, le choeur des siminaristes exicuta I'hymne au bienheureux Perboyre, cette
ceuvre magistrale de M. Vigouroux, qu'aucune autre ne
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saurait faire oublier, et sans laquelle il manquerait quelque
chose d'essentiel aux fetes de Montgesty.
La visite de Monseigneur et des seminaristes i Phumble
maison de Puech termina cette belle et edifiante journie.
- DuMA DE RIEm, Revue religieusede Cahors, io juillet 1897.
LECTURES DES FETESt
LE BIENHEUREUX J.-GABRIEL PERBOYRE
PRITRE DE

LA MISSION,

MARTYR EN CHINE

Fete le 7 novembre.
Pierre Perboyre et Marie Rigal, son ipouse, itaient des
laboureurs aises de la paroisse de Montgesty, an diocese de
Cahors. Chretiens modules, dans un pays profondiment
chretien, its furent benis dans leurs huit enfants. Cinq
d'entre eux se sont consacrds A Dieu dans la famille spirituelle de saint Vincent de Paul: Jean-Gabriel est aujourd'hui sur les autels; Louis est mort saintement, sur le navire
qni le portait en Chine; Jacques et ses deux soeurs, Filles
la Charitd, vivaient encore en 1890, lors de la bdatification.
L'une des sceurs etait en Chine; Pautre seur et M. Jacques
Perboyre ont assist6 ARome aux fetes triomphales du bienheureux Jean-Gabriel.
L'enfant pridestind, qui devait manifester la divinitd de
Jdsus-Christ an milieu des populations de la Chine, vint au
I. Nous avons ddja publiE dans les Annales, pour cette s6rie de
lectures :
15 mars : La Vinirable Louise de Marillac, t. LX, p. 485;

Deuxiime Dimanche apris PAques : La Translation des reliques
de saint Vincent, t. LIX, p. I3o; et t. LX[, p.

i6o;

19 juillet : Saint Vincent de Paul, LIX, p. 257;

26 juillet : Le Scapulaire de la Passion, t. LXI,
p. 419;
17 novembre : La Medaille miraculeuse, t. LXUI,

p. 346.

LE BIENHEUREUX

JEAN-GABRIEL

PERBOYRE

PafLRE DE LA MISSION
xaRTfals

EN CHINE, LE II

SEPTEMBRE 1840

-45monde le 6 janvier 1802, jour de I'Epiphanie; trente-huit
ans plus tard, le 1 i septembre 1840, il dtait martyrisd, et le
xo novembre 1889, le pape Ldon XIII le proclamait.Bienheureux.
C'est le premier enfant du dix-neuvieme sikcle a qui
'Eglise air accorde cet honneur.
ENFANCE

ET PRiLUDES

DE L'APOSTOLAT DE JEAN-GABRIEL

DMs I'Age le plus tendre, son Ame se tourna vers Dieu; ii
balbutiait avec joie les doux noms de Jdsus et de Marie.
Une piet1 touchante se d6veloppa en lui en mdme temps
que les lumitres de la raison. II aimait les pauvres; leur
vue I'attendrissait, et bien souvent ii leur sacrifia les petites
provisions qu'on lui donnait pour aller A l'ecole ou aux
champs.
II fut constamment simple, humble, obiissant et laborieux.
Au catichisme, il fit preuve de tant d'intelligence et de
pieid, que M. le Cure le chargeait d'instruire ses camarades
pendant son absence, et ceux-ci ecoutaient avec plaisir les
legons de leur jeune maitre.
Jean-Gabriel portait le zeie de la v6rit6 religieuse jusque dans Ie sein de sa famille; ses parents se plaisaient
lui faire rendre compte des sermons qu'il avait entendus, et
ii s'en acquittait avec une telle ardeur que son pere lui dit
un jour: a Puisque tu preches si bien, il faut te faire
pritre. L'enfant baissa les yeux et versa des larmes.
Cependant ses parents le destinaient aux travaux des
champs, et Jean-Gabriel s'y livra jusqu'a quinze ans. Le
pere admirait I'activitd et le savoir-faire de son fils. t La
mort peat venir me surprendre quand il plaira a Dieu,
disait-il; mes enfants ne seront pas orphelins, Jean-Gabriel
leur servira de pere. ,
Ce gracieux et saint enfant avait fait sa premiere communion & onze ans. Son Ame itait prete; on levit bien A sa
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ferver -. A parlir de ce jour, cette belle Ame vicut dans une
intimiti parfaite avec son Dieu.
Le-frere de Jean-Gabriel, Louis, plus jeune que lui,
montrait aussi les meilleures dispositions pour l'etude et la
piite. 11 fut dicide qu'on le confierait &M. Perboyre, oncle
de la famille, missionnaire lazariste, supdrieur du Petit
Siminaire de Montauban.
Le petit Louis etait tres timide et d'une santi fort delicate; on resolut donc que Jean-Gabriel i'accompagnerait au
Petit Seminaire et qu'il y resterait quelques mois, tant pour
habituer son cher Louis que pour completer ses etudes primaires. II avait quinze ans.
11 eut pour professeur M. Thyeis. Voici ce que ce bon
pretre icrivait plus tard APoncle de son eleve.
Il me semble le voir encore, blond, frais et vermeil,
l'air vif et intelligent. Cet enfant nous charma tous; nous
nous engageames a lui faire suivre les cours de 'Ptablissement; vous risistites d'abord: 11 fallit bien, disiez-vous,
laisser au pere un de ses fils pour cultiver ses vignes. Vous
elites beau dire, il etait decidd que Fun et Pautre ne cultiveraient d'autres vignes que celles du Seigneur. a
Au bout de deux ans d'etudes, Jean-Gabriel arrivait en
philosophie apres avoir remporte les plus beaux succes aux
applaudissements de ses condisciples. a Ils Paimaient taut!
continue le meme temoin; je dis plus, ils avaient pour lui
une tendre veneration, et ae l'appelaient que le petit Jesus.
Ce n'est pas que parfois, en classe, un voisin de droite on
de gauche ne le taquinat un peu, mais c'ctait peine perdue.
Le petit Jesus ne r6pondait que par un demi-sourire et un
regard doux et suppliant. Et pourquoi sourire et supplier,
au lieu de brusquer son liger voisin? C'est qu'il oulait
desarmer l'espiegle et non le blesser. II y a, dans ces Ames
intimement unies a Dieu et comme fondues en lui, de
mystcrieuses dilicatesses de charitY... a
L'annee suivante, son professeur de philosophie s'6tant
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retire avant la fin du cours, c'est lui, jeune eleve de dix-sept
ans, qui le remplace; on ne saurait dire combien le professeur improvise fut gofti de ses e!0ves.
Dout des qualites les plus brillantes et les plus solides,
Jean-Gabriel aurait pu parcourir une briliante carriere dans
le monde; mais son coeur itait fixd depuis longtemps, c'tait
un ceur d'ap6tre.
Un jour, comme il venait d'entendre un sermon, il dit a
son oncle: %Je veux dtre missionnaire. T A la fin de sa
rhdtorique, dans un exercice public, ii lut un morceau de
sa composition: La Croix est le plus beau des monuments;
l'Ame du futur martyr se rev6lait tout enti6re. II ecrivait
encore: a Ah! qu'eile est belle cette croix plantee au milieu
des terres infideles et souvent arrosde du sang des ap6tres
de Jesus-Christ! ,
PRkRE DE LA CONGR GATION DE SAINT-VINCENT DE PAUL

Jean-Gabriel, admis dans la Congregation de la Mission
en dicembre 1818, fit son noviciat i Montauban,et il prononqa ses voeux le 28 dicembre 1820. Ses superieurs Iappelerent ensuite i Paris pour continuer ses etudes ecclesiastiques; ils ienvoyerent bient6t professer la philosophie au
collge de Montdidier. Enfin, il fuI ordonne prtre le 23 septembre 1825, a Paris, dans la chapelle des Filles de la
Chariti.
Toutes les vertus du jeune religieux dtaient singulirement embellies par la candeur, la douceur, la simplicitd.
Sa physionomie dtait du petit nombre de celies qu'on ne se
rassasie jamais de voir; c'etait comme un reflet de beaucoup
de graces divines, une expression de beauti interieure..
Comme il disait bien la messe! quelle ferveur a 1'autel!
En chaire, son esprit et son coeur parlaient a la fois; mais
c'itait Pesprit de saintet6, c'tait un coeur tout brulant de
ramour divin. On I'appelai le petit saint.
Comme tous les saints, ii avait une grande devotion a la

-48Tris Sainte Vierge; ce n'etait point une devotion vulgaire
et tiede: A sa persvedrance A l'honorer et implorer sa protection, se joignaient une confiance, un abandon, une emotion qui ressemblaient i l'emotion d'un fils qu'on verrait
tantdt aux genoux, tanm6t dans les bras d'une mere tendrement aimee.
' Apres son ilivation an sacerdoce, le Bienheureux avait
td charge de la chaire de thiologie dogmatique an Grand
Seminaire de Saint-Flour.
En 1827 (il avait vingt-cinq ans), on lui confia la direction de la pension ecclesiastique de Saint-Flour, dont la
situation particulitrement difficile reclamait un supdrieur
prudent et actif. La pension avait trente eleves; lann6e suivante elle en eut plus de cent.
On etait si heureux de vivre sons l'autoriti d'un saint!
a Pendant six ans, raconte un de ses ileves, j'ai eti assez
heureux pour admirer 1'6clat de ses eminentes vertus, et
sentir quelque chose des suaves parfums qu'elles exhalaient
autour de lui. Car, pouvait-on approcher de lui, pouvait-on
le voir, sans etre touche, attire, et comme entraind par cette
douceur tout angelique, par cette humilite si profonde,
par cene charit6 merveilleuse; par tout cet ensemble de
verus qui faisaient de lui un saint pritre visiblement pridestine, et une copie vivante du Sauveur lui-mime? v
En 1832, M. Perboyre apprit la mort de son frere Louis,
qui avait rendu sa belle Ame a Dieu sur la route de la
Chine; le Bienheureux en iprouva la plus vive douleur,
mais cet
cdvnement ne fit que confirmer sa vocation de
missionnaire. Ses supirieurs ne lui permirent pas encore
de rdaliser son disir; ils le rappelerent a Paris et le mirent
a la idte du noviciat de la Congregation.
- Ce fut une benediction pour les novices qui eurent sous
les yeux un si parfait modBle de la vie religieuse. a Depuis
bien des anndes, j'avais desird rencontrer un saint, dit lun
d'eux; en voyant M. Perboyre, il me sembla que Dieu
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verrez que M. Perboyre sera canonise. *
M. Perboyre ae se doutait guere des sentiments de veneration qu'il inspirait; il se considdrait lui-mime comme a la
balayure de la maison s.
Quel itait le secret de l'immense influence qu'exerqait sur
les Ames ce jeune pretre si humble, si ennemi de la singularite et de l'ostentation ? On le trouve dans ces deux maximes, regles de sa conduite : , On ne fait du bien dans les
Ames que par la priere. - Dans tout ce que vous faites,
ne travaillez qu'A plaire A Dieu; sans cela vous perdriez
votre temps et vos peines. v
LA VIE APOSTOLIQUE

Le Bienheureux etait d'une santi fort dilicate, aussi ses
supirieurs n'osaient pas ceder A ses desirs d'aller en Chine.
Enfin il fit une fervente neuvaine a la sainte Vierge, et la
permission tant d6sir~e fut accordee.
II s'embarqua au Havre le 31 mars 1835; le 29 avril il
etait A Macao.
Seize mois aprks son dipart du Havre, il arriva Ala residence des missionnaires lazaristes de Nan-Yan-Fou, province du Honan. Cette province avait ddej eu un illustre
martyr lazariste, le venerable Clet, immold en 182o. Le
bienheureux Perboyre resta deux ans dans le Honan, puis
il fut appel A eivangeliser le Hou-pi. II se multiplia pendant ces quelques annees d'apostolat, sans aucun egardpour
sa sant6si d6bile; P'clat de ses vertus secondait puissamment
sa parole, tous le regardaient comme un homme de Dieu;
aussi ses travaux furent-ils benis.
Mais voici Pheure da sacrifice; Dieu en fait sentir les
approches a sa victime de choixen lui communiquant quelque chose des angoisses du Jardin des Olives. II lui retire
ses lumitres intirieures et le laisse plonge pendant plusieurs
mois dans la disolation. Comme autrefois saint Franqois de
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Salest le Bienbeureux se croit reprouvi. Le crucifix est
muet a son coeur, ou plut6t it n'y lit que des signes de reprobation. Chaque fois qu'il cilebre les divins mystires, ii
se croit un second Judas. Ces souffrances interieures al-.
terent sa sante d'ailleurs si frele; il aurait infailliblement
succombe si Dieu n'eCt mis un terme Acette epreuve.
Le divin Maitre apparait a son serviteur attache i la croix,
et lui dit : t Que crains-tu ? Ne suis-je pas mort pour toi ?
Mets tes doigts dans mes plaies et cesse de craindre ta dam=
nation. z La vision disparait, et les terreurs font place A la
paix la plus dilicieuse. Le Bienheureux avait requ une assurance de son salut et un presage de son martyre.
LE MARTYR

Le 15 septembre 1839, M. Perboyre et M. Baldus, son
confrere, se trouvaient a leur residence de Tcha-Yuen-Keou.
Tout a coup, on accourt leur annoncer qu'un grand nombre de satellites, conduits par plusieurs mandarins, viennent les arreter. Ils n'ont pas le temps de fuir. Les mandarins incendient la residence, maltraitent les chretiens et en
arretent un certain nombre. Le Bienheureux erre pendant
deux jours pour echapper aux satellites qui le poursuivent.
II est accompagne d'un guide chinois. Le second jour, ii
tombe epuise de fatigue dans une foret; les soldats arrivent,
et, ne connaissant pas le missionnaire, ils demandent au.
guide s'il ne 'aurait pas vu.
a Combien donnera-t-on A celui qui le livrera ? demande
le miserable.
- Trente taels.
- Eh bien! le voici. ,
Aussit6t arreit et garrotte, M. Perboyre est mis en demeure de declarer la retraite de ses confreres; sur son refus,
on le meurtrit de coup, on le ddpouille de ses vetements et
on le conduit au mandarin.
Celui-ci lui ayant rendu ses vetements le fait suspendre.
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par les mains Aune potence; mais craignant que le missionnaire, vu son extreme faiblesse, ne succombe bient6t, ii le
fait asseoiretliersurune banquette. Comme ie divin Maitre
attache & sa colonne, le Bienheureux sert de jouet A ses
bourreaux.
Le lendemain, on le conduisit charg6 dechaines la ville
de Kou-Tching. II tombait d'ppuisement. Dieu lui accorda
u n Simon le Cyrienen; un palen nomme Lieou, touche
de compassion, paya une litiAre pour le porter jusqu'a KouTching.
Le Bienheureux rendit ce bienfait apres son martyre; il
apparut au bon Lieou pendant une maladie et lui obtint
la grice de la foi et d'une mort chretienne.
A Kou-Tching, il resta trerte-trois jours en prison; les
juges se montrerent assez humains. Le missionnaire confessa qu'il dtait pritre de Jesus-Christ et qu'il ne renoncerait
jamais a sa foi. Aux questions sur les autres missionnaires
et les chrdtiens, il rdpondit simplement: Ici, je ne connais
que moi. 3
On le conduit A Siang-Yang-Fou. Devant le tribunal, le
Bienheureux declare avec fermeti qu'il est venu en Chine
pricher la foi chretienne. Le juge 'accable de menaces, d'insuites et de soupcons. On inflige A ce pretre tres pur les
tortures les plus humiliantes qu'il pit redouter.
On avait saisi diff rents objets servant au culte sacrd; le
mandarin les fait apporter et ordonne au confesseur de lire
dans le missel et-de revtir les ornements sacerdotaux, afin
de le tourner en derision. I1 le menace de toutes sortes de
supplices 'i ne renonce A la foi chretienne; le Bienheureux
reste calme au milieu des injures et des menaces.
Le lendemain, deuxieme interrogatoire; le confesseur
demeure qI tre heures agenouille sur des cha:!es de fer, les
genoux nus. Quinze jours apres ii comparait devant le tribunal superieur. Le nouveau juge, exaspiro de sa constance indbranlable, le fait agenouiller sur une chaine, puis
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.suspendre an hang-ts, machine place au-dessus du patient,.
A laquelle sont attaches les pouces reunis des deux mains,
et la queue formee des cheveux de Ia tete. Le supplice dura
quatre heures; pour augmenter ces souffrances atroces, un
satellite saisissait le patient par la chevelure et le secouait
violemment.
Dix jours apres, nouvel interrogatoire, nnuvelles sommations de renier ia foi. L'heroique missionnaire reooit surla
figure quarante coups d'une sorte de semelle composie de
trois dpaisseurs de gros cuir; sa figure enflre n'a plus aucune apparence humaine; le mandarin le fait encore attacher une demi-heure a la terrible machine hang-tse. Au
milieu de toutes ces affreuses tortures, l'athl6te de JesusChrist, digne de son maitre, ne profere pas un cri de douleur; les assistants ne cachent pas leur etonnement et peuvent i peine retenir leurs larmes.
Pen de temps apres, le captif fut conduit, avec dix chrdtiens confesseurs de la foi, a Ou-Tchang-Fou, capitale du
Hou-pd, eloignde de 40o lieues. Ils avaient les fers au con,
aux mains et aux pieds. Ils furent jetis:dans une prison
peuplee de scelerats familiarises avec tous les crimes, et infectee de la plus horrible vermine qu'engendrait la malpro-,
preti. Tous les soirs on enfermait un pied du captif dans
une espece d:tau en bois, fixi A la muraille; son pied netarda pas A tomber en pourriture et un de ses orteils se des- ,
secha entierement.
A Ou-Tchang-Fou, on s'ingdnia A le torturer sans lefaire
mourir. Une fois, on le fit placer les genoux nus sur deschaines de fer, ayant les mains dlevies et chargies d'une
forte piece de boisqu'il lui fallut soutenir depuis neuf heres
du matin jusqu'au soir; lorsque ses bras fldchissaient, des
satellites le frappaient rudement. Dans une autre seance, le
mandarin ordonna aux chritiens captifs de lui cracher a la
figure, de le maudire, de le frapper; cinq eurent la lachet
d'apostasier et d'obdir, mais I'un d'eux s'approcha respec-
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tueusement du martyr et lui prit un cheveu qu'il garda
comme une relique.
On le prdsenta enfin au vice-roi, veritable tigre, qui s'etait fait une reputation de f6rocit6 dans tout l'empire et
ennemi acharn6 des chr6tiens. Le serviteur de Dieu declare
qu'il est prdtre catholique; il confesse sa croyance avec simpliciti et ~nergie. Le vice-roi ordonne de le suspendre par
les cheveux pendant plusieurs heures. Une autre fois, il le
fait attacher a une sorte de croix pendant la plus grande
partie de la journue. Avec une pointe de fer on grave sur le
front du martyr les mots: Secte abominable.Tant6t on 1'16ve en pairet on le laisse retomber de tout son poids, tant6t
on le suspend par les cheveux, les bras en croix; tant6t on
lui place sur les mollets un soiiveau, sur lesquels deux
hommes viennent se balancer; en un mot on lui rompt les
membres de mille manieres. Au milieu de ses tourments
6pouvantables le saint conserve un calme parfait, et sur son
visage resplendit la joie de son coeur.
Aux tortures physiques s'ajoutent les tortures morales.
Voici qu'on jette un crucifix devant le martyr.
K Foule aux pieds le Dieu que tu adores et je te rends la
libertti , lui crie le mandarin.
- Oh! s'ecria le martyr tout en larmes, comment pourrais-je faire cctte injure a mon Dieu, mon createur et mon
sauveurl P et se baissant p6niblement ii saisit la sainte
image, la presse sur son cceur, la colle sur ses levres. Un satellite la lui arrache et la profane d'une maniere horrible.
Le martyr pousse un cri profond, echo d'une douleur
immense. Les bourreaux lui administrent aussit6t cent
dix coups de bAton. Le juge le fait rev4tir des habits
sacerdotaux, et les satellites de s'ecrier : a 11 est le Dieu
vivant. ,
Le vice-roi, stupffait du calme invincible de sa victime,
au milieu des tourments les plus ipouvantables, prdtendait
qu'il avait un charme; pour d6truire ce charme, on egorge
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un chien, le confesseur doit boire du sang de Panimal immonde.
Le lendemain, seance plus atroce; tousles supplices y pas.
sent. De guerre lasse, let tigre P se pricipite lui-mime sur
sa victime et lui decharge des coups terribles et multiplies.
Le bienheureux Perboyre n'avait plus qu'un souffle de vie.
Le vice-roi est vaincu; il condamne 'Phroiquemartyr a
mourir etrangli.
En Chine, l'empereur seul a le droit de donner Pordre
d'executer le condamne; il fallut attendre cet ordre pendant
neuf mois. Neuf mois de sejour dans cette horrible prison!
Le Bienheureux, par sa douceur et sa patience, gagna les
coeurs de ses ge61iers et mime des scelerats enfermis avec
lui. II put done jouir d'un calme relatif et recevoir la visite
d'un certain nombre de chrdtiens; il se confessa A un pr4tre
lazariste chinois, mais ii n'eut pas le botheur de recevoir
son Dieu dans 1'Eucharistie.
Enfin, un courrier apporte la ra:ification de la sentence
de mort. Immediatement le martyr est enlev6 de sa prison
et, comme son divin Maitre, conduit au supplice avec des
voleurs, nu-pieds, les mains attachies derriere le dos, portant sur la tite sa sentence de mort. Deux satellites 'entrainent au galop an lieu du supplice, au bruit des cymbales et sous les regards d'une multitude terrifie par cet
appareil sinistre. Le Bienheureux, par un viritable miracle,
avait recouvrd ses forces; ses plaies ne paraissaient plus,
son visage etait beau et resplendissant. Tout le monde criait
au prodige, tout le monde etait 6mu, tout le monde plai-,
gnait le bon missionnaire.
On exdcute d'abord sept criminels, tandis que le marty r
se recueille Agenoux. Enfin, le voici attachd A un gibet
dispose en forme de croix. Ses deux mains ramenies sur le
dos, liees a la pi&ce transversale, les deux pieds lids par
derriere, ii est suspendu A genoux A quelques pouces audessus de terre. Premi6re et vigoureuse torsion, et le bour-
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reau liche la corde, comme pour donner au mourant le
temps de se reconnaitre et de bien sentir la mort. Nouvelle
torsion, nouvel arret. Enfin, au troisieme coup, la pression
doit Etre d4cisive; mais le corps parait conserver un reste de
vie; un satellite lui porte un vigoureux coup de pied dans
le ventre et le martyr a cessi de scuffrir; Dieu a requ dans
son sein cette Ame heroique qui Pa tant aimn. C'est l'heure
de l'ternel triomphe.
LE TRIOMPHE

Dieu glorifie aussit6t son serviteur. Unecroix, grande,
lumineuse, et tres regulierement dessinde, apparair dans les
cieux. Elle est apergue par un grand nombre de fideles et
palens, habitant des lieux tr6s dloignes les uns des autres.
Lecorps du Bienheureux resta vingt-quatre heures suspendu a la croix. Tandis que les corps des autres supplicies, horriblement contractes, prisentaient un spectacle
hideux, celui du martyr avait une beautd, une seirnit6 qui
frappaient d'etonnement tous les spectateurs :. les membres
avaient conserv6 leur souplesse; les yeux modestement
baiss6s, la bouche fermre, le teint vermeil, tout indiquait le
sommeil d'un saint. Les chretiens ensevelirent ses restes
glorieux sur le versant de la montagne Rouge, a c6t6 de
ceux du vendrable Clet.
Frappes de ces prodiges, et, grace sans doute A l'intercession du Bienheureux, beaucoup de paiens se convertirent.
Quant aux mandarins qui 1'avaient torture, ils perirent
bient6t miserablement.
II convient d'associer dans une commune admiration, 6
untelhiros de lafoi, ses dignes parents. Quand on leur apprit le glorieux trepas de leur enfant: a Pourquoi hisiterais-je, r6pondit cette mere chritienne au milieu de ses
larmes, a faire a Dieu le sacrifice de mon fils? La sal-te
Vierge n'a-t-elle pas genereusement sacrifid le sien pour
mon salut? D'ailleurs,je necroiraispas aimer veritablement
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ses Treux.)
Un demi-sickle ne s'etait pas dcoulk,.que le souverain
pontife Leon XIII proclamait la gloire du BIENHEwUjtux
devant des milliers de travailleurs frangais, accourus pour
manifester leur divouement au vicaire de Jesus-Christ, et
assister au triomphe de l'enfant du modeste laboureur cadurcien.
Bienheureux martyr, conservez-nous la foi de nos pares,
et que votre exemple suscite de vaillants et nombreux
ap6tres A
a Eglise! - Extrait des Vies des Saints, n* 526.
Paris, rue Franqois 1', 8.

STATISTIQUE
DES MISSIONNAIRES ET DES MISSIONS

Au commencement de cette annee, un journal catholique
publiait le rdsume suivant:
c Une statistique de la Sacrie Congrigation a de Propaganda Fide x nous apprend que les missionscatholiques de
tout l'univers sont au nombre de 426, ainsi reparties d'apris
leurs nationalitds: 15 frangaises, 65 italiennes, et les autres sont anglaises, irlandaises, allemandes, autrichiennes,
belges et espagnoles..
a Sur 174 missions itablies en Ocianie et dans PAm6rique du Nord, aucune n'est italienne, mais la France en a
12 dans le grand Continent ocdanien et 38 dans I'Amirique
du Nord. En Asie, sur xoo missions, 64 sont francaises et
25 demi-italiennes. Des 45 missions en Afrique, 35 appartiennent a la France et 5 sont italiennes.
%x35 missionnaires catholiques sont morts, en 1895, ai
cours de leurs travaux d'dvangdlisation. Les Missions
catholiques donnent la liste complete, qui comprend quatre
eveques.
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« Ces 135 missionnaires se divisent ainsi au point de vue
des nationalitis: 3 Belges, 5 Allemands, 17 Italiens, 3 Irlandais, i Dominicain, r Russe, i Hindou, i Bosniaque,
I Badois, 7 Espagnols, 2 Hollandais, r Dalmate, I Polonais, I Cbinois, x Canadien, i Chilien, i Pdruvien, i Uruguayen, i Mexicain, i Amiricain du Nord, i Autrichien,
i Bulgare, 7 Alsaciens-Lorrains, 75 Franqais.
< Enfin, les diverses Soci6tis auxquelles appartenaient
les missionnaires defunts sont les suivantes : Missions
etrangeres de Paris, 19; Compagnie de Jesus, 13; Pr8tres
de la Mission des Lazaristes, 8; Peres du Saint-Esprit, 8;
Maristes, 5; Qblats de Marie, 5; Missions africaines de
Lyon, 5; Peres Blancs, 5; Sacris-Cceurs de Picpus, 4. D
Un journal italien, de son c6te, a publi ces lignes :
a M. Eugene Louvet, la fin de 'ouvrage si important
qu'il a publid fanade derniere sur les Missions catholiques
au XIX. sijcle, donne les statistiques gindrales sur les
missions et les missionnaires. - II y a environ, dit-il, dans
les pays des missions, 43 3oo missionnaires catholiques,
45oo freres, 42 ooo .religieuses (sans compter o ooo religieuses indigenes). Les deux tiers des missionnaires sont
frangais; les quatre cinquiemes des freres et religieuses
viennent de France.
I Cela fait plus de 8 5oo pretres missionnaires frangais,
33 6oo religieuses missionnaires francaises, 3 6oo freres
missionnaires frangais.- De plus, la grande part du budget
de rapostolat est acquittie par la France.
a Enfin, la France pent revendiquer les cinq sixi6mes
des martyrs: sur les i 19 pretres mis a mort depuis cent ans
en haine de la.foi, il y a 95 Frangais. v - (Vera Roma,
n* du 7 fivrier 1897)
Le sang des martyrs n'est jamais demeure sterile, et il nous
a sembln
que cette statistique Otait intiressante a recueillir
a la suite du rcit que nous venons de donner de la vie et
de la mort du bienheureux martyr Jean-Gabriel Perboyre.
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ALLEMAGNE
Lettre de M. FRANCOIS NEUMANM•,
pritre de la Mission,

d M. KREUTZER, Visiteur.
LE VISITEUR
MONSIEUR
MONSIEUR LE VISITECR,

Cologne, a novembre 1897.

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nouspourjamais!
II vous sera sans doute agrdable de recevoir quelques
details sur la mission que M. Nickes et moi,avons prbchee
comme vous le savezy depuis le dimanche de la Passion
jusqu'au jour de Paques, aux catholiques de langue allemande de la ville de Londres.
Les 250ooo a 3ooooo catholiques que renferme cette ville
immense, se trouvent repartis en 149 paroisses. L'6glise
Saint-Boniface, dans laquelle nous prdchames la mission,
n'est pas uae egliseparoissiale proprement dite. Cependant,
les prdtres qui la desservent ont les droits curiaux pour le
service religieux de tous les catholiques de langue allemande, disperses dans la vaste citi cosmopolite. Nos -ompatriotes accourent surtout les dimanches et les fdtes des
quartiers les plus eloignesa reglise Saint-Boniface, ou lon
priche et catechise dans leur langue maternelle.
La mission fut donnie dans 1'ensemble comme se donnent nos missions d'Allemagne: meme pijtI, mime empressement, mime risultat consolant pour ce qui regarde
la reception des saints sacrements.
Nous ne prechions que deux fois chaque jour, parce que
les fideles, a cause de leur dloignement, n'auraient pu franchir trois fois la distance qui les separe de reglise. Aux
trois dimanches seulement, qui se rencontrrent durant le
temps de la mission, il y cut an sermon dans i'apres-midi;
en ces occasions, la plupart des fideles ne s'en retournaient
pas chez eux de toute la journee, mais restaient dans les
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ils prenaient leurs repas dans les h6tels et restaurants.
Dbs les premiers jours, nous fdmes rejouis en voyant Ie
nombre des fideles qui accouraient a nos instructions.
Souvent, AI'exercice du soir, l'eglise se trouvait trop petite
pour contenir tout notre auditoire : des hommes et des
femmes se virent obliges de rester an dehors. C'itait un
spectacle touchant de voir un grand nombre de fideles, des
hommes meme et des jeunes gens, rendus chaque jour de
tres bonne heure a l'eglise, afin d'entendre la parole de
Dieu, alors qu'ils avaient pourtant A faire, pour y arriver,
12 a 15 milies anglais, c'est-a-dire 4 a 5 lieues chaque
fois.
Pour rdpondre au ddsir qui me fut exprimi par MM. les
ecclesiastiques charges du service religieuxde l'glise, nous
ne commencimes a entendre les confessions que le sixieme
jour, et non le troisi6me on le quatri6me, comme cela se
pratique en Allemagne. Depuis ce jour, le travail fut ininterrompu. Souvent nous nous trouvions encore A l'.glise a
minuit; nous itions heureux d'assumer un tel travail malgre tout ce qu'il a de fatigant, et d'autant plus heureux
que ce n'dtaient pas seulement des femmes et des jeunes
filles, mais des hommes et des jeunes gens qui venaient en
foule: le nombre de ces derniers surpassa mime celui des
premieres. Souvent, les hommes et ls jeunes gens itaient
venus de la distance de 2o a 3o milles anglais, de 7 A to
lieues, par consequent, afin de nous faire leur confession.
Nous ne serious pas venus a bout de tout le travail sans
le zile concours des deux prdtres attach6s a cette eglise: M. le
cure Dr. Verres, et Son Altesse Royale le Prince Max de Saxe,
qui remplit les fonctions de vicaire. Is etaient surcharges
par les soius du ministere ordinaire, par suite de la maladie
et de Pabsence de M. Sander, le deuxieme vicaire, qui s'est
epuisd dans lexcts dutravail; ils n'en ont pas moins voulu,
i toute force, consacrer A nous aider au saint tribunal de
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la penitence tous leurs moments libres, souvent jusqu'&
une heure tris avancee de la nuit.
L'amende honorable solennelle au tres Saint Sacremeat, la Consecration des fidlees h la tres sainte Vierge,
les solennites de la cl6ture, tout se passa comme chez nous
et dans les missions des campagnes ici. En un seul point,
la mission de Londres se distingua de nos missions d'Allemagne. Apres le sermon de cl6ture et avant la benediction
papale, tandis que le peuple renouvelait les promesses du
baptime, tous les assistants, hommes et femmes, tenaient i
la main des cierges allumes. Du haut de la chaire on efit
cru jeter les yeux sur un ocean de lumieres; il y avait peutetre 1a quelque danger, mais rarement j'ai vu un spectacle
qui m'ait autant 6mu.
Le lundi de Paques, il y a a Londres un entrain indescriptible : hommes et femmes, jeunes etvieux, riches et
pauvres, ious veulent se divertir. Si deja, dans les temps
or dinaires, les dangers que prdsente pour les moeurs cette
ville immense sont tels qu'on ne saurait y penser sans
effroi, ces dangers deviennent bien plus terribles encore
chaque annee au lundi de Paques. Aussi le Cercle catholique, qui possede un beau et vaste local pres I'eglise SaintBoniface, organise-i-il annuellement ce jour-li une grande
KFete de famille x (c'est ainsi qu'on la nomme), afin d'dloigner les Allemands des lieux de plaisir suspects et des
bals dangereux. La fete eut lieu cette annee comme toujours. Des messieurs et des dames se trouverent an rendezvous, mangeant, buvant, chantant et dansant. Mais le tout
se passa d'une faqon si convenable, qu'il ne s'eleva aucune
plainte, ni reclamation. Cest ainsi que des le lundi de PAqites, les risolutions prises durant la mission s'affirmerent
au grand jour.
Le Cercle catholique de Londres organise ainsi, dans le
courant de l'annee plusieurs rejouissances pareilles, toutes
les fois que la grande ville offre i ses habitants quelque
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danger particulier pour les nieurs. D'ailieurs, le champ oi
se diploie l'activiti du Cercle catholique de Londres est
plus vaste que le champ d'action de nos cercles catholiques
d'Allemagne. 11 ne borne pas son zele A s'occuper des ouvriers; son local est encore unlieu de reunion pour tousles
catholiques qui parlent la langue allemande. Tous les soirs,
tant6t ceux-ci, tant6t ceux-la, se rencontrent pour y tenir
conversation, y traiter des affaires, lIe de bons livres, de
bons journaux, etc., tout en prenant vin, biere ou cafe. LA
se rdunissent pour y causer paisibiement et se recreer, avec
ou sans leurs dames, officiers de farmie on de la marine,
commercants, juristes, mddecins, industriels, peintres, etc.
Un grand nombred'hommes sont redevables &ces reunions
du Cercle catholique du bonheur d'avoir trouvd au milieu
de cette citd, ou tant de sectes pullulent, une epouse honnete
et catholique.
Je suis, en ramour de Notre-Seigneur et de son Immaculee Mere, monsieur le Visiteur, votre tout divoud
FRAjcos NEUMANN, i. p. d. 1. m.

AUTRICHE
Lettre de M. FERDINAND MsDrrs, pritre de la Mission,
& M. A. FIAT, Sup&ieur gindral.
Vienne, le jo octobre 1897.
MONSIEUR XT T"ES HONORk

PERE,

Votre binddiction, s'il vous plait!
C'est le jour de la fete de la Nativite de la Bienheureuse
Vierge Marie que la premiere pierre a iet binite et mise
dans les fondements de rdglise, que fait bitir Son Altesse
ImpEriale .et Royale PArchiduc Joseph, en I'honneur de
Notre-Dame de la MWdaille miraculeuse, pour notre petite
congregation en Hongrie.
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La chapelle mEme itait dicorde avec tant de rameaux et
de fleurs, qu'elle semblait 4tre un vrai jardin de fleurs. Les
officiers de 1'Archiduc et une foule de fideles assistaient a
cette solennit6.
Voici le document mis dans la premiere pierre et compose par Neveque diocisain, Mgr Philippe Steiner :
In nomine Sanctissimae et Individum Trinitatis.Amen.
Anno Domini millesimo octingentesimo nonagesimo
septimo, hodierna die, quae est festum Nativitatis Beata
Maria Virginis; - Summo Pontifice LEONEXII; -- Imperatore Austria et Rege Hungarie Apostolico FRANCISCO
£

£

JOSEPHO I; STEINER; -

Dioeceseos Albaregalensis episcopo Philippo
Congregationis Presbyterorum Saecularium

Missionum Sancti Vincentii a Paulo Superiore Generali
Antonio FIAT; - eiusdem Congregationis provinciae AustroHungarice Visitatore Guilelmo MUNSGERSDORF.

c Benedictus est atque impositus hic lapis primarius
Ecclesia honoribus BEATLE IMMACULATE MARIAE
VIRGINIS A SACRO NUMISMATE NUNCUPATIE,
pia Serenissimi Domini Austria et Hungariae Archiducis
JOSEPH,

eiusque Serenissima, Coniugis CLOTILDIS Archi-

ducisza: munificentia aedificate.
, Sacro benedictionis et impositionis Ritu, praesente
Ecclesiae Cathedralis Albaregalensis Canopico Honorario,
Vice Archidiacono et parocho in Pilis Csaba Carolo MELLY,
et magna adstante fidelium muhidudine, functus est Ferdinandus MEDITS, sacerdos Congregationis Missionis Sancti

Vincentii a Paulo.
a Ecclesia adificata est arie Josephi EGGERHOFER architecti Strigoniensis. a
Traduction.
Au nom de la Tr6s Sainte et Indivisible Trinitd. Ainsi soit-il.
L'an du Seigneur mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, en ce jour
de la fite de la Nativitj de la B. Vierge Marie, Leon XIII tant Souverain-Pontife; - Empereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie,
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Francois-Joseph I"r; - gIveque du diocese d'Albe royalte Philippe
Steiner; - Sup6rieur general de ia Congregation des Pritres sicaliers de la Mission de Saint-Vincent de Paul, Antoine Fiat; - Visiteur de la Province d'Autriche-Hongrie de ia mime Congregation,
Guillaume Mungersdorf;
A etd benite et plac6e cette premiere pierre de I'gglise dediee i la
Bienheureuse et Immaculde Vierge Marie dite de la MIdaille miraculeuse, et erigee par la munificence et la piet6 de Monseigneur le

Serenissime Archiduc d'Autriche et Hongrie, Joseph, et de sa Serenissime dpouse, PArchiduchesse Clotilde.
Le rite de la benediction et de I'imposition, - en presence du
chanoine honoraire de 1'Eglise cathidrale d'Albe royale, vice-archidiacre et cure de Pilis Csaba, Charles Melly; et devant une multitude
de fideles, - a dtr accompli par Ferdinand Medits, pretre de la
Congrdgation de la Mission de Saint-Vincent de Paul.
L'lglise a 6tý construite sous la direction de Joseph Eggerhofer,
architecte de Strigonie.

L'architecte espere qu'il achevera I'dglise et les changements qui etaient ndcessareý Afaire au chateau d'ici quatre
ou cinq semaines, et qu'ainsi, a la fin d'octobre, tout sera
achevd. L'Archiduc souhaivt que la fete de Notre-Dame de
la Medaille miraculeuse soit le jour de Pintroduction de
notre petite congregation A Pilis-Csaba, car Son Altesse
aime et vinere beaucoup la sainte Vierge puissante.
Veuillez bcnir, tres honord Pere, cet edifice et votre tres
humble et tres obeissant fils,
FERDINAND MEDITS, i. p. d. 1. c. d. 1. m.
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POLOGNE
NOTTCE
SUR

LA VIE ET LA MORT DE M. PHILIPPE MIRUCKI
PRETRE DE LA MISSION

Traduit du Polonais.

La perte d'un pretre aussi vertueux que Ie fut M. Philippe
Miruqki a produit, sur tous ceux qui 'ont connu, une douloureuse impression. La plus belle fleur de notre petit
pr6 de verus, pourrions-nous dire, celle qui exhalait
la plus douce odeur de Jesus-Christ, nous a eti cruellement arrachee ! Aujourd'hui, que cet excellent missionnaire nous a quitis, les travaux que nos humbles forces
nous permettent d'entreprendre pour la gloire de Dieu se
sont ralentis. Nous sommes plongis dans une vive tristesse:
c'est que, comme on le dir, de telles fleurs ne naissent pas
au retour de chaque printemps.
I
M. Philippe Mirucki naquit a Posen, capitale de la
Grande-Pologne, en I'annie r829, de parents forts pieux
et honnites. Son pare exerjait la profession de maitre cordonnier et possedait en propre dans cette ville mdme une
demeure de modeste apparence, dans la rue dite des Cordonniers. La maison oit naquit notre confrere est de nos
jours encore fort celebre, A cause d'une statue miraculeuse
de l'auguste Mere de Dieu, placee& l'extbrieur du batiment :
c'est a la puissante protection de cette Madone qu'elle doit
son salut et sa conservation. Lorsqu'a la fin du dernier
si6cle, un grand incendie eciata a Posen et que le feu rdduisit en cendres tout ce quartier, cette maison seule,
quoique de toutes parts entouree de flammes, fut d'une
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manire miraculeuse respectie par le feu. Devant la pieuse
image de cette Vierge merveilleLse, racoate un compagnon
des jeunes anndes de M. Mirucki, br.Tait jour et nuit,
comme aujourd'hui encore, une petite lampe, et le soir, sur
la rue, vous eussiez pu entendre le pieux chant des petites
heures de la Sainte-Vierge: c'etaient son pire,sa mire ainsi
que leurs ouvriers qui c6elbraient ainsi A renvi les gloires
de Marie. Probablement le jeune Philippe, lui aussi, unissait sa faible voix i celle des autres membres de sa famille.
La mere de M. Miruqki etait une femme des plus vertueuses et animee d'un grand esprit de foi : aussi c'itait a
elie, apr6s Dieu, que notre cher confrere devait cette tendre
pidti qu'il a conservee toute sa vie. Que de fois ne voyait-on
Mme Miruqka prendre par la main son petit Philippe,
qu'elle chirissait d'une affection d'autant plus vive qu'il
6tait son unique enfant; elle le conduisail & I'eglise, oA, le
faisant agenouiller a ses c6tes, elle lui apprenair a prier.
Parout oh se celebrait quelque pieux pllerinage, non seulement dans la ville, mais encore dans les environs, et surtout a Owinsk, ou chaque annie on solennisait avec grande
pompe la fite du saint Patron, cette vertueuse mere de
famille se rendait toujours, et jamais elle n'oubliait son
fils. Friquenter 1'glise et servir a l'autel furent des lors
pour lui un veritable bonheur.
Lorsqu'il devint un pen plus Age, ses pieux parents,
voulant consacrer leur unique enfant an service de Dien,
I'envoyireat an gymnase Sainte-Marie-Madeleine. La,
parmi ses condisciples, it se fit remarquer aussit6t par sa
pidte et son intelligence, et repondit parfaitement aux desseins de ses parents. Durant tout le temps de ses etudes il
s'appliqua au travail avec une granue ardeur: aussi, a la fin
de ses humanitis, ii passa son examen de capaciti avec le
plus grand succes. Quant aux bonnes qualites de ses plus
tendres ann6es, il les conserva int.gralement routes au
college : ses compagnons d'etudes timoignent qu'il fut
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toujours d'une conduite irriprochable et d'une pidte constante et solide. Avait-il un moment libre, il se rendait i
I'dglise pour s'entrenir avec Notre-Seigneur.
Ses etudes classiques achevies, M. Miruqki entra au
Grand Siminaire de Posen, qui 6tait conduit par des maitres
de grand mIrite : les professeurs qui v enseignaient etaient
des hommes de talent et de pidtd. C'est sous de tels maitres
que s'dtaient formes et se formaient alors ces heros, ces
pretres zelis et intripides qui devaient prendre plus tard
une part active dans la lutte si tristement fameuse du
, Kulterkampf . M. Mirucki n'occupait pas le dernier rang
parmi eux, ii brillait par ses verus et son mirite : aussi
attira-t-il sur lui d'une maniere toute spdciale l'attention de
Varchevaque, Mgr Przyluski.
Ordonn6 pr4tre en 1854, ii fut nommd aussitbt vicaire A
la cathidrale de Posen. BientBt apres, lillustre prelat le prit
pour son secr6taire. A une telle marque de confiance,
M. Mirucki rdpondit par une grande v6ndration et par un
sincere attachement pour la personne de son respectable
archevEque. Ainsi, a la fonction de vicaire il joignait
celle de secrdtaire, mais ii ne garda cependant pas longtemps la premiere charge. Ayant su qu'un jeune prdtrc,
comme le timoigne un de ses amis, n'avait pas de poste, ii
lui ceda volontiers sa place de vicaire A la cathidrale, seo
mettant pea en peine de ce que par lA ii perdait la moiti6
de ses revenus.
Deux ans aprs, 'archevdque le nommait A la cure de
Graboszewo, une des excellentes paroisses du diocese. Mais
il ne resta que trois jours A ce nouveau poste. II crut qu'une
telle situation etait au-dessus de ses merites et de ses forces.
II alla done se jeter aux pieds de Mgr l'Eveque, Ia
suppliant humblement de vouloir bien le relever de sa
charge de cure etilui donner une autre fonction. Sa demande fut favorablement accueillie par l'archev&que : il le
nomma alors pinitencier & la cathbdrale de Posen. Son
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zile a s'acquitter de cette nouvelle charge a etd l'objet
d'une grande admiration et de nombreux dloges. A queique heure du jour que ce fat, vous reussiez trouve au confessionnal, recevant Paveu des p6cheurs et les reconciliant
avec Dieu. C'est aussi vers ceue ipoque qu'il s'appliqua A
la predication: bien qu'au commencement ii flt timide en
parlant, les auditeurs nianmoins 1'icoutaient avec satisfaction, car ils voyaient en lui un homme d'une grande
pidti, et profondement convaincu de ce qu'il enseignait
aux autres.
II

Cependant, sous 'action de la grace de Dieu, M. Mirucki
se sentait de plus en plus portie embrasser un itat de vie
plus parfait; mais quel etait le genre de sa nouvelle vocation et oi devait-il aller pour repondre aux desseins de
Dieu sur lui? Cest ce qu'il ne sut pas tout d'abord d'une maniere dcaire et precise. Sons l'influence de cet appel divin.
apr&s quatre annies passees dans le clerge sdculier, il entra
A l'Pge de vingt-neuf ans dans la congregation des Oratoriens, au couvent de Jama-Gora, a Gostyn : cette congregation etait en ce temps-l une des plus connues et des plus
repandues dans l'archevdchi de Gnesen et Posen. Mais
Dieu lui manifesta bient6t d'une maniere visible que ce
n'dtait pas lA sa place : apres quelques mois de sejour au
couvent de Gostyn, il fit une grave maladie; il quitla
done ceue congregation et se retira a PhOpital de Posen.
Souffrant et epuisd par le mal de poitrine dont il etait atteint, M. Miruqki aurait probablement succomb6 sans les
soins maternels des Filles de la Charite.
Ce contact avec les soeurs devait le conduire dans la
famille de saint Vincent. La Congregation de la Mission
etait pour lors pen connue dans l'archevachi de PosenGnesen. Lorsqu'en 1836 le gouvernement prussien chassa
les congregations religieuses, celle de la Mission partagea
le sort commun. Depuis ceue epoque il n'y avait plus de
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missionnaires A Posen, A l'exception du vindrable et vertueux M. Grendzinski, qui y resta en qualite de confesseur
des Filles de la Charite. Ce n'est qu'A la mort de ce respectable confrere, arrivee en 1858, que s'eleva le nouvel
6tablissement de la Mission, bati par les soins de la soeur
Elisabeth Mycielska. Dans le commencement, deux missionnaires seulement habitaient cette maison. L'un de ces
deux etait M. Kamoqki. C'est avec ce saint pretre que
M. Miruqki fit connaissance pendant son sejour A l'h6pital.
Saisi d'admiration i la vue des nombreuses venus qu'il
constatait tous les jours dans ce saint pretre, et non moins
touche par la chariti et le zele de nos sceurs, sous cette
salutaire influence exercee sur son Ame par les enfants de
saint Vincent, il prit la resolution d'entrer dans la Congregation de la Mission.
11 fit son seminaire interne a Paris, avec une grande ferveur et une grande edification pour tous ses confreres.
N'eussions-nous pas appris de ses contemporains quel profit spirituel il retira du temps de son noviciat, la vie edifiante et la conduite exemplaire qu'il a toujours menees
dans la suite, eussent certes parle assez haut et reussent
fait connaitre. C'est pendant ce temps de probation qu'il
apprit a aimer la regle et la vie commune; c'est de 1a encore
qu'il emporta la science qu'un noviciat bien fait peut
seul donner, cene science qui consiste A disposer toutes ses
occupations et ses travaux d'apres les r6gles et les obligations de sa vocation. Son but etait celui-ci: il voulait etre
non seulement un bon pretre, mais encore un excellent
Missionnaire.
La grace de la vocation apporte toujours avec elle des
moyens precieux et efficaces pour atteindre le but qu'on se
propose; mais il faut savoir et surtout vouloir les utiliser.
II le sut faire. Aussi, quelles que fussent ses occupations, M. Mirucki ne laissait pas de se trouver toujours
present a tous les exercices de piete, au moment voulu et
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avec la communai6, ne voulant s'ecarter en rien de rordre
ordinaire. Dans chacune de ses actions, meme dans les
moindres, la regle etait toujours son unique guide. Charitable et compatissant, ii depensait beaucoup d'argent en
oeuvres pieuses, mais jamais san5 permission : en un mot,
chacun de ses pas dtait regli conformiment aux obligations de sa vocation.
De Paris, M. Etienne, alors Sup4rieur general, Penvoya
i Posen, en 'annde I86o; Ia, il remplit les fonctions d'aum6nier i I'hpital et de confesseur des Filles de la Charite.
Plus tard, lorsqu'en 1863 Ia maison de nos missionnaires A Posen fut fermee pour quelque temps, ii se transporta a Culm; il enseignait le catichisme aux enfants de
'asile tenu par les sceurs, confessait les soeurs elles-mdmes,
et donnait des missions qA et la : telles furent ses occupations dans cette derniere ville jusqu' I'annie t866.
A cette epoque, ine maison de Missionnaires ayant 6et
fondee a Lemberg, M. Mirucki, qui avait etd depuis peu
attache A la province de Cracovie, eut la conduite de ce
nouvel dtablissement. Mais il ne demeura pas longtemps
superieur de la maison de Saint-Casimir; quoiqu'il fit
doud de tant et de si rares aptitudes, il estima lui-mdme
que la science si difficile de gouverner les autres lui faisait
defaut; au bout d'un an done, it fut releve de sa charge et
nommi aum6nier a la prison Sainte-Marie-Madeleine de
cette meme ville. II exerca cette fonction pendant quelques
anndes, jusqu'en 1872, lorsque M. Binka, qui pour lors
etait revenu de Culm, ou la maison de la Mission venait
d'dtre fermie par Ie gouvernement prussien, vint prendre
sa place. Quant a M. Mirucki, il reprit le chemin de Cracovie.
Depuis cette dpoque, pendant vingt-cinq annies consdcutives, ii se livra avec ardeur a toute espece de travaux : Lemberg, Cracovie et Posen furent tour a tour le
th6itre de son ministere apostolique. II rcndit dans ce
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temps d'inestimables services aux deux families de SaintVincent. Travailler en missions, donner des retraites, visiter Posen, Culm et la Silesie prussienne comme directeur
des Filles de la Chariti, precher dans P1glise Saint-Vincent
A Kleparz, exercer plus tard les fonctions de directeur et de
sous-directeur du grand siminaire de Stradom, & Cracovie
confesser les seurs dans toutes lear. maisons, catichiser
chaque dimanche et jour de fdte les enfants qui frdquentent
N'cole des soeurs, telles furent les diverses occupations qui
remplirent le reste de sa carriere apostolique. Partout et
toujours, lorsque la petite et naissante province reclamait
son secours, sans hisiter, il se rendait A son appel. En un
mot, M. Mirucki itait comme un vaillant soldat sur la
briche : toujours attentif au moindre signe de ses supdrieurs, toujours prit A s'elancer Ia ou l'obdissance pouvait
rappeler. Mais ce qu'il faut sunout admirer en lui, c'est
qu'il passait d'une fonction A 'autre avec la plus grande
tranquilliit d'esprit, avec le plus grand disinteressement,
et cela jusqu'au dernier jour de sa vie.
III
Ce qui caractirise sa vie sacerdotale, on pour mieux dire
ce qui tient le premier racg, la plus large part dans ses nombreux travaux, c'est sans nul doute la prddication, ce ministere qui rdpond parfaitement a la vocation du missionnaire. La parole etait pour ce serviteur de Dieu I'instrument le plus pricieux avec lequel it travaillait pour les
Ames. Mais pour que ses levres fussent rdellement ce digne
et fiddle instrument du Saint-Esprit dans le ministare sacr6
de la predication, il les conservait toujours pures et saintes.
M. Mirucki prdcha dans les missions autant que sa faible
sante le lui permit; ii precha des retraites, et qui pourrait
determiner le v6ritable chiffre de celles qu'il a donndes aux
Filles de la Charitd, A differentes congregations religieuses,
aux pritres siculiers, dans les &oles et dans les prisons! II
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precha dans an grand nombre d'eglises, et pour la derniere
fois dans 1'dglise des Dominicains &Cracovie, pendant 1'octave de Notre-Dame da Saint-Rosaire.
M. Miruqki avait une faqon originale de s'exprimer, et
qui lui itait toute particuliere; i une memoire heureuse, a
une elocution facile et aisde venait se joindre une profonde
connaissance des choses spirituelles, qu'il avait puisee dans
la lecture de livres pieux. I1 se plaisait a citer les paroles
des saints, et aimait A user de comparaisons.
Dans sa jeunesse il fut tres timide, dans la chaire; plus
tard, ii pricha avec aisance. II ne lui fallait pas beaucoup
de temps pour preparer une instruction : sa vie de tous les
jours 6tait une continuelle preparation; le silence, le recueillement habituel dans lesquels il etait plongi, la lecture
assidue des livres spirituels, la frequente priere lui fournissaient d'abondantes pensies. On PIcoutait avec plaisir,
avec idification, et surtout avec fruit. Son regard vif, sa
figure distinguee, otb se refletaient tous les bons sentiments
de sa belle Ame, ne contribuaient pas peu A produire ces
effets salutaires. Cette distinction de ses traits ne le servit
pas toujours aussi bien. Nous savons en effet que M. Mirucki se rendait tres souvent en Prusse, comme directeur
des Filles de la Charit6; dans ces circonstances, voulant
pour plus de strete passer incognito, et ichapper par
Ia A la vigilance soupconneuse de l'agent prussien, ii s'babillait en civil; mais son exterieur noble et grave, s'adaptant peu a un costume laique, le trahissait asses souvent :
on reconnaissait en lui un pritre diguise. Aussi nous
est-il resti un bon nombre d'anecdotes sur les innocentes
industries dont il se servait pour se deguiser, et sur les
aventures qui lui arriverent lors de ses voyages en Prusse.
Dans sa vie privde, M. Mirujki, faible de santi, itait
silencieux, calme et doux de nature; quoiqu'il parlAt peu,
sa conversation avait n6anmoins du charme; il aimait les
plaisanteries delicates, aussi souriait-il avec une admirable
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douceur lorsqu'elles avaient lieu en sa presence; le reste du
temps, il etait grave et recueilli, comme plonge dans la
priere. De tons les dons surnaturels dont Dieu avait orne
son ame, celui qui brillait tout particulierement en lui,
celui qui frappait le plus tous ceux qui 'approchaient,
c'etait la veritable saintete; cenie saintete qui consiste dans
'exemption et l'eloignement du pichi et dans le regne de
la grace dans le coeur d'un homme. La crainte de Dieu avait
pris naissance dans son Ame depuis sa jeunesse; c'est elle
qui a toujours si heureusement conduit tons ses pas. Dans
toutes ses actions, la crainte du pdche dtait pour lui comme
une espece de voile, derriere lequel ii agissait, parlait et
travaillait. Ce voile n'itait autre chose que la grice du
Saint-Esprit qui lui disait a tout moment de ne pas picher;
aussi paraiBsait-il parfois un peu inquiet et craintif. Scrupuleux dans sa jeunesse, ii le fut beaucoup moins plus tard.
A quelques personnes peu experimentees dans la vertu, il a
pu sembler que M. Miruqki etait parfois a charge & luimdme; mais au fond ce saint pretre etait tres heureux, capable de se diriger lui-meme et de conduire les autres, grace
A ses grandes lumieres.
Cette crainte du piche, 1 faot l'avouer, dtait pour lui un
tresor rare et tr6s pr6cieux. M. Mirucki ne se permettait
jamais le moindre mensonge, fat-ce par forme de plaisanterie: jamais il ne disait les choses autrement qu'elles
n'etaient; dans ses conversations, il n'offensait personne;
croyait-il avoir manque a la charite, ii en demandait humblement pardon; recitait-il son briviaire, il s'efforgait de le
dire avec un recueillement perseverant; voili ce que nous
remarquions en lui tous les jours, voili jusqu'A quel point
il poussait la delicatesse de conscience.
A cette saintetd de vie venait se joindre une tendre pit6.
Tous ceux qui le voyaient prier en etaient profondiment
edifies. II avait une divotion toute paniculiare a la Passion
de Notre-Seigneur : aussi le voyions-nous souvent age-
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nouilli devant I'autel de Jesus crucifid, dans notre dglise de
Kleparz. Tous savent combien de fois par jour il visitait
le divin prisonnier du Tabernacle, et avec quel touchant
recueillement il offrait a Dieu le saint sacrifice de la messe.
Allait-il dehors, le trouble et I'agitation qui regnaient
autour de lui itaient impuissants a jeter la dissipation dans
son Ame.
Le bon M. Miruqki, quoique faible, itait toujours actif;
il nous &taitd'autant plus precieux que nous sentions Pinfluence de ses exemples et de ses venus. Mais, helas, l'heure
de la separation devait arriver plus t6t que nous ne pensions! Dieu avait jug6 que son fidele serviteur avait pleinement rempli sa carriere, et qu'il dtait mdr pour le ciel. Une
cruelle maladie remporta en peu de temps. Son mat le faisait beaucoup souffrir. Dieu voulait sans doute faire passer
son fidele serviteur par la voie des souffrances, afin d'augmenter ses mdrites, et de le faire participer A sa Passion
pour laquelle il avait eu une devotion toute speciale.
Ayant appris que sa mort tait proche, M. Miruqki recut
cette nouvelle avec tranquilliti d'Ame et une admirable
conformiti A la volozm de Dieu. I1endura son mal avec
resignation, sans jamais profirer la moindre plainte. I1
passa les derniers mois de sa maladie a rh6pital d'Helclow,
tenu par les Filles de la Charite; les seurs, animees toutes
de la plus vive reconnaissance pour les services qu'il leur
avait rendus, lui prodiguerent a l'envi leurs soins devouas.
A mesure que le moment de quitter cette terre approchait,
M. Mirucki s'unissait de plus en plus A Dieu, et le 9 mars,
A7 heures du soir, son Ame s'envolait vers le cicl. Son corps,
amene A notre maison centrale de Kleparz, fut exposd dans
la chapelle du Catechisme. Vendredi, aprts le service solennel, nous le conduisimes au cimetiire; la foule des fiddles
etait accourue en grand nombre, et elle accompagna le cortege funebre, rendant un dernier hommage A la veru et an
4dvouement de M. Mirucki.

ASIE
CHINE
TCHE-LY SEPTENTRIONAL
Lettre de M. ALPHONSE FAVIER, pritre de la Mission,
& M. A. FIAT, Superieur general.
P6king, 35 juin 1897, fite du Sacr6-Ca•or.

MONSIEUR ET TRES HONORB

PiBE.

Votre beindiction, s'il vous plait!
A la fin de decembre de I'annee derniere, j'ai eu Phonneur de vous envoyer un rapport sur la ridiification de
'eglise de Tien-tsin et la reparation morale des horribles
massacres de 1870. J'exprimai, dans ce rapport, Pespoir de
voir inaugurer la nouvelle iglise le 21 juin 1897. C'est ce
que nous avons pu faire, par la grace de Dieu, et ce qui
motive cette nouvelle lettre.

Apres 1'rection de la stele impiriale le 25 janvier, nous
avions iet oblig6s de suspendre les travaux a cause de
P'hiver, et ce n'est que le i" mars qu'ils furent repris. II

fallait aller rapidement si nous voulions que tout fdt termind an jour fixe; mais, comme tous les matiriaux avaieat
et preparis, le travail ne subit aucun retard. En deux
mois et demi l'dglise fut couverte, et il nous resta un mois
encore pour faire les voutes et completer Paminagement
intdrieur. Cette dglise, Notre-Dame-des-Victoires, scrupuleusement reconstruite telle qu'elle etait en 187o , mesure
trente metres de longueur sans compter le porche, les
tours et la sacristie; la largeur est de onze mitres, comme
sa hauteur. Les quatorze colonnes, avec leurs ornements,
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sont blanches et grises comme la voite; les murs, peints
en rouge, font admirablement ressortir les steles en marbre
blanc, oi se trouvent inscrits les noms des victimes. Chacune d'elles est pricidde du tombeau, a ras de terre, qui
contient les pricieux restes. L'auel unique est surmonti
de la statue de Notre-Dame-des-Victoires, qui a glorieusement repris sa place. Le perron de Piglise est orni d'une
magnifique grille en fer forge, et on y monte par deux

'* 4-

.

fGLISE NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES A TIEN-TSIN

Telle qu'elle ftsit en 1870o

escaliers en pierres de taille, lun A 1'est, 'autre & l'ouest.
Pris de Peglise, vis-a-vis de la porte d'entree, rdparee a
neuf et surmontie d'une belle croix, nous avons construit
un grand appartement de quatorze metres pour recevoir les
visiteurs. Enfin, sur la montagne en rocaille, le pavilion
imperial en tuiles jaunes est termini, et limmense terrain
sur lequel se trouvaient la risidence et le consular de
France a et6 niveli et forme un jardin entouri d'un grand
mur d'enceinte.
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Pendant toute la duree des travaux, les autoritds chinoises avaient prdpos6 pour le bon ordre trois mandarins
et une douzaine de soldats en permanence. Chaque matin
nous allions voir les travaux, traversant toute la ville sans
que jamais la moindre parole malsonnante ait etd entendue;
pas le moindre trouble, pas la moindre difficult ne vinr
entraver on retarder la construction. Aussi, le 27 mai, je
rentrais a Pikin pour preparer avec le ministre de France
le programme d6finitif de la fete. Or, trois jours apres, le
3o mai, nous recevions ici de M. Guilloux, directeur A
Tien-tsin, le tdlegramme suivant : A De tr6s graves rumeurs se repandent, on parle d'enfants devant etre tuds A
Poccasion de 'inauguration. a Le lendemain, une lettre arrivait : K Samedi soir, les mandarins, gardiens de I'4glise,
m'ont fait avertir par notre domestique qu I'occasion de
vols d'enfants, il circulait des rumeurs tres hostiles contre
Peglise; les chretiens sont venus me dire la mEme chose, ils
ajoutent qu'ils sont menaces et m'apportent les vases sacres,
ainsi que des dip6ts a garder. J'ai averti le consul de
France, et les autorites ont promis de prendre des mesures
efficaces. i Le i" juin, un nouveau telegramme arrivait:
c Rumeurs plus graves, mesures imparfaites. , En effet, la
position devenait dangereuse; la foule avait massacre sur
place plusieurs individus coupables ou soupqonnes d'avoir
vold des enfants par ordre de I'gglise; on entendait dire de
tous c6tes que la nouvelle 4glise serait brfl6e comme l'ancienne, etc... Les mandarins firent paraitre deux proclamations qui n'exciterent que les murmures, et M. Guilloux
m'ecrivait le '"juin: x Le peuple se plaint que toutes les
autoritis chinoises soient vendues aux Europeens, et c'est
vous, Fan Kouo-leang, qui etes le plus grand coupable. »
On m'accusait. entre autres choses, d'avoir distribud aux
voleurs d'enfants la somme de 1o ooo francs pour me procurer cinq cents petites filles et cinq cents petits garcons,
qui devaient etre immolds le jour de l'inauguration. Pen-
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dant ces premiers jours, S. Exc. M. Gerard, ministre de
France A Pekin, avec son energie habituelle, fit tout ce
qui itait en son pouvoir pour obtenir une protection efficace; il tdlgraphia mdme a l'amiral d'envoyer de suite une
canonniere a Tien-tsin. Comment expliquer toutes ces
rumeurs subites? Qui conduisait toute cette affaire? Pas
plus qu'en 187o, on n'en saura jamais rien. Grace a 1entente parfaite qui n'a cessi d'exister entre le ministre de
France et la Mission, les bruits qui se continuurent pendant la semaine suivante, avec des intermittences de gravite
et d'apaisement, ne nous emurent pas trop. Is furent examines, aussi bien par la Legation que par nous, avec le
calme necessaire pour les bien juger et y apporter remede.
Sur la demande du consul, des gardes furent donnis a la
chrdtient6 chinoise de Tien-tsin, et, malgrd une double
depiche officielle du Yamen pour que l'on change le jour
de 1'inauguration, S. Exc. M. Girard tint ferme, rendant
responsable le gouvernement chinois des troubles annoncis
pour ce jour-li, troubles qu'il pouvait et devait emp&cher.
Le 12 juin, je disirais repartir seul pour Tien-tsin, afin
de mettre la derniere main aux prepsratifs, mais le ministre
de France m'icrivit a qu'apres les calomnies odieuses
dans lesquelles mon nom n'avait pas etCi pargne, il desirait
que je ne pare qu'avec luia. 11 exigea que le vice-roi luimime promulguat un decret, ce qui fut fait le i5 juin, et
non sans besoin, car M. Guilloux m'ecrivait encore le lendemain que la position etait tres grave et les chretiens en
tras grand danger. Ce decret n'itait et ne parut pas suffisant, et S. Exc. M. Gerard en exigea un second beaucoup
plus formel, innocentant catigoriquement, et les missionnaires, et les chritiens. En voici la teneur :
Le viwc--ro Ouang promulgue ce qui suit :
A Tien-tsin, et dans les environs, des malfaiteurs ont, ces temps
passes, vol6 plusieurs fois des enfants, ce qui a mis le trouble dans
les esprits et occasionne des rumeurs qui allaieat s'aggravant de
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jour en jour. Nous avons alors envoye des mandarins et des agents
pour exercer une active surveillance et saisir les coupables. Un
nomm6 Ouee-pou a eti pris, et, dans l'interrogatoire, it a avoue
qu'il cherchait a s'emparer de petits enfants pour les vendre ailleurs,
a ceux qui d6sirent des fils adoptifs. Ouee-pou a ett dlcapitz; il
n'a7ait aucune relation avec les chretiens, comme il demeure acquis,
et comme nous vous i'avons djie signali dans un precedent dcret.
Car il est vrai que la religion catholique porte les hommes au bien,
que les chrctiens cherchent a se perfectionner dans la vertu, et que
le but qu'ils se proposent n'a, en rdalit6, rien de mauvais. Donc,
vous tous, honnetes gens du peuple, ne les tcnez plus jamais en aucune suspicion quelconque. Que si des oisifs mal intentionnes calomnient encore les chr6tiens, en vue de troubles et de rapines, ne
jes ecoutez pas et gardez-vous bien de prendre parn leur culpabilite.
C'est pourquoi, de nouveau, je vous avertis vous tous, soidats et
hommes du peuple, que je n'ai rien plus & coeur que de proteger les
innocents; sachez-le bien et conformez-vous & mes ordres. Que si
quelqu'un ose encore voler des enfants, ii sera pris, puni se!on toute
la rigueur des lois, et satisfaction sera donnee au disir des honnetes
gens. Que si des hommes desceuvres et pervers prennent prdtexte de
ces abominations pour calomnier les chr6tiens, exciter les esprits ct
pousser au pillage, ils seront pris, conduits au tribunal et punis
avec toute la se%,rite que m6ritent de pareils etres. Voili trois ans
que je suis ici, et je puis dire en conscience que je n'ai pas et6 sans
vous rendre strvice; j'espere ainsi que vous m'ecouterez, et que vous
vous exhorterei mutuelement a ne rien faire de mal; mais, au contraire, L agir de facon a ne troubler en rien Ie bonheur de la pair.
Tel est mon d6ir, et votre devoir est de vous y conformer avec
respect.

Le 18 juin, dans une derniere entrevue, S. Exc. M. Grard avertit le Tsoung-li-yamen que dicidement nous
partions le lendemain samedi 19, pour inaugurer solennellement la nouvelle 6glise le 2z. 11 demandait, de plus,
qu'un wagj.. spd.icl ftt envPyd jusqu'a Ma-kia-pou; i
deux kilom6tres de Pekin, station non encore ouverte au
public. II avait egalement fait prier le vice-roi de mettre a
sa disposition et a celle des invites ses remorqueurs et ses
bateaux, qui devraient se tenir au quai du consulat de
France, et nous conduire jusqu'a 1'6glise.
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Apres avoir fait tout leur possible pour nous effrayer et
empecher notre depart, voyant I'dnergique resolution du
ministre de France, il semble que les Chinois voulurent
favoriser son audace. Tout fut accordd sans difficultd. Le
voyage de Pekin k Tien-tsin fat aussi paisible qu'agriable
et rapide; a la gare, nous vimes riunis, non sans 4motion,
tons les Franqais qui nous attendaient. A leur tdte itait
S. Exc. M. Dubail, qui doit succeder bient6t &S. Exc. M. Gerard, que plus de trois annies de labeur incessant forcent,
an grand regret des Missions, d'aller prendre un conge en
Europe. Nous fumes surpris de voir egalement a la gare
le prifet et le sous-prefet de Tien-tsin, venus avec leurs
mandarins subalternes et leurs gardes, pour faire escorte au
ministre de France. Le lendemain dimanche, les ministres
et les consuls assistirent a la messe qui fut celebrie a Pdglise
Saint-Louis, et pendant laquelle on chanta un Te Deum
solennel pour remercier Dieu d'avoir preserve les jours
du President de la Ripublique. Dans la soiree, S. Exc. M. Gerard alla voir le vice-roi, qui ddputa pour le representer a
la cirdmonie du lendemain, Ly, grand tao-tad des douanes,
et Tchen, general des troupes de Tien-tsin. Vers quatre
heures, une sonnerie de clairon annonqa l'arrivde des
vingt-cinq marins et de leurs officiers que le capitaine
Simon, commandant de la Com#te, avait fait venir de
Ta-kou pour servir de garde d'honneur au ministre. Le
soir, le tao-tad de la douane m'envoya sa carte par un
mandarin, comme il Pavait fait pour S. Exc. M. Gerard :
il nous avertissait que tout dtait pr&t pour le lendemain, et
que les remorqueurs etaient amarres au quai . notre disposition.
Le 21 juin, vers six heures et demie du matin, tout le
monde se riunit au consulat de France; outre les ministres, etaient prisents les consuls de France, de Russie,
d'Angleterre et de Danemark, les attach6s militaires, les
commandants de canonnidres et les officiers de ces diff4-

-

8o -

tentes nations, tons en grand uniforme. Les Franqais de
Tien-tsin et quelques amis, avec les superieurs et directeurs de la Mission de Pekin, se joignirent A eux. Les
autoritis de Tien-tsin s'7taient fait repr6senter, les marins
francais formaient escorte, et l'embarquement eut lieu,
dans le plus grand ordre, sur les quatre bateaux du vice-roi.
Par une prudence bien motivde, il avait et6 d6cide entre le
ministre et la Mission qu'aucune dame ni Fille de la Charit4 n'assisterait a la ciremonie.
La riviere, a cette dpoque, est toujours encombrie de nombreuses barques, au milieu desquelles les mandarins avaient
eu soin de menager un chenal pour le passage de la flottille;
is avaient 6galement dchelonn6 sur la riviere les douze
ou quinze canonnieres fluviales chinoises, dont tous les
hommes etaient au port d'arme. Enfin le pont de bateaux
que lon devait traverser avait ete ouvert d'avance, et la
circulation interrompue d'une rive
P'autre. Le courant
itant tres fort, nous mimes trois quarts d'heure pour arriver
en vue de Peglise; sur tout le parcours, la population des
barques aussi bien que les riverains manifestaient une curiosite grave et silencieuse, et son attitude n'etait rien moins
qu'hostile. L'arrivde A Pembranchement du Pei-ho et du
canal Imperial, c'est-i-dire, devant les quais qui pric&dent
Plglise, fut tres solennelle; on sentait qu'un acte religieux
de reparation allait s'accomplir. Personne n'elevait la voix;
les troupes chinoises, massies sur le quai avec leurs officiers
et les hauts personnages envoyds par le vice-roi, se tenaient
dans le plus grand silence; le fort qui touche a l'eglise,
couroann de tous ses drapeaux, avait sa garnison au port
d'arme dans les embrasures. Nos quatre navires, qui portalentau grand mAt le pavilion impirial et a l'avant le pavilion franjais, d&crivirent alors un demi-cercle pour aller
joindre l'appontement prepard pour le debarquement.
11 semble que le gouvernement et les mandarins chinois
avaient enfin compris que leur intdr4t etait de se joindre
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loyalement A uous pour celte ceremonie de reconciliation
supreme; ils n'avaient rien ipargnd, et les dispositions
prises par eux ne laissaient rien & disirer. Le cortege se
forma, prdcidd et entoure par le piquet d'honneur des marins frarnais; on s'avanga lentement vers l'dglise, oL chacun
prit sa place. En tdte se trouvaient, d'unc6:-, les deux ministres de France; de lautre, les deux grands mandarins
chinois. M. Meugniot, Visiteur des Lazaristes en Chine,
apres avoir benit reglise et les tombes, cilibra la messe,
pendant laquelle les chants et I'harmonium alternerent
sans interruption. La belle statue de Notre-Dame-des-Victoires fut saluee par le Magnificat, PAve, maris stella et
l'invocation: Auxilium Christianorum,ora pro nobis, trois
fois repteie. Une sonnerie de clairon annonca 'elevation,
et les marins rendirent les honneurs.
La messe terminee, tout le monde se leva, les marins presentirent les armes et LL. Exc. M. Gdrard et
M. Dubail firent gravement le tour de l'eglise, accompagnu6 du commandant de la canonniere et du representant
de la Mission 1, allant de tombe en tombe pieusement saluer une a une les victimes des massacres de 1870. Revenu
an pied de Pautel, le ministre de France pria un instant et
donna le signal du depart. Cette derniere cer6monie fut la
plus emouvante, et plus d'un assistant avait les larmes aux
yeux. La solennelle riparation morale des forfaits du
21 juin i87o, attendue depuis si longtemps, venait de
s'accomplir, et les representants de la France avec ceux du
gouvernement chinois pouvaient enfin se dire d'un coeur
franc et loyal : Tout est oubli6.
Au sortir de l•glise, les assistants se rendirent au salon
prdpare. Dans un discours pathdtique, oit 'on sentait vibrer l'nergie d'une ime vraiment franqaise, S. Exc. M. Gerard exposa la necessitd et les avantages de cette grande
a
i. Mgr Sarthou, malade, n'a pu se rendre

cette c6r6monie.
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oeuvre de reconciliation et Pespirance qu'elle laissait aprts
elle. Le grand mandarin, representant le vice-roi, rdpondit
en s'associant aux declarations du ministre, en y joignant
de sirieuses promesses pour Iavenir et les sentiments
d'une profonde gratitude. Tout le monde a pu voir a ce
moment combien les autoritds chinoises etaient riellement
satisfaites qu'une affaire aussi grave et aussi difficiie se flt
si heureusement terminde.
Le retour s'effectua avec rapiditi tous les assistants
6taient dans la joie et felicitaient & l'envi le ministre de
France de cet immense succes. A o1heures, le vice-roi vint
lui-mime au consulat de France presenter ses hommages
et ses compliments &S. Exc. M. Gerard. A midi, le consul,
M. Vissiere, reunissait a sa table la plus grande partie des
assistants, y compris les mandarins chinois. LA encore
eurent lieu des ichanges de congratulations. Le soir, la
Mission offrait un diner a toute la colonie francaise. On y
porta la sante du President de la Ripublique, du ministre
des Affaires etrangeres, des ministres presents, en y- associant d'une maniere toute sp6ciale le nom des admirables .
Filles de la Charit&. Chacun se retira en se filicitant d'une
journie si pleine de consolations pour la religion et de
gloire pour la France.
Veuillez agrier les sentiments de respect et de profonde
affection avec lesquels j'ai Phonneur d'dtre, Monsieur et
trbs honord PNre, votre enfant tout devoud.
ALUP.

FAVIER, i. p. d. 1. m.

Depuis que cette lettre a ett icrite, M. A. Favier a it6
promu A la dignit6 dpiscopale.
Mgr Sarthou, vicaire apostolique du Tchi-ly septentrional et de Pekin, sentant ses forces s'epuiser par suite de ses
longs travaux apostoliques dans ce vicariat, a prid Sa Saintet6 de lui donner un coadjuteur.
Le souverain Pontife a choisi M. A. Favier, que ses
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mirites et ses travaux appricies dans ce vicariat disignaient.
Par Brefs du 12 novembre 1897, ce distinguiet ze16 mis.
sionnaire a tei nommi iveque et coadjuteur avec future
succession de Mgr Sarthou.

KIANG-SI ORIENTAL
Lettre de Mgr Vic, Vicaire apostolique du Kiang-si
oriental, d Mgr LAMocRoux, dvique de S.-Ftour.
RIsidence de Kang-pei, * 3 lienes de Kouei-khi, it mars 1897.
VjXNRA MONSEIGNEUR,

La mission du Kiang-si a des titres imperissables d'affinitd et d'affiliation a I'dglise de Saint-Flour.
Deux vicaires apostoliques originaires du Cantal en ont
&t6 successivement les Superieurs et PNres respectis.
Me sera-t-il permis de deposer ici en passant I'hommage
de ma religieuse veneration pour le premier, que la gdneration actuele n'a plus connu ? Mgr Baldus dtait repute theologien de marque et sinologue distingue. Peu de missionnaires out porte la connaissance de la langue a cette perfection. Ayant passe trente ans de sa vie dans une des provinces ol I'on parle le mandarin avec le plus de pureti etle
plus de correction, il en avait acquis la science et la faciliti
et maniait la langue mandarinale avec l'aisance et Peldgance du lettre bien elevi et de bon gout. 11 avait eu soin
d'orner de bonne heure sa memoire de nombreux textes et
proverbes chinois. L'application heureuse et fa-propos des
citations qu'il en faisait, donnaient un double charme a sa
conversation fort appreciee et recherchee des paiens mdmes,
qui avaient le privilege de pouvoir approcher Mgr de
Zoare. La langue dcrite, moins accessible aux Europeens,
ne lui etait point 6trangere. Mgr Delaplace, peu suspect
d'exageration, qui fat sept ans durant le missionnaire de
Mgr Baldus, au boat desquels it en requt la consecration
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episcopale, rapportait le trait suivant. Mgr Baldus abordant
un jeune etudiant qui s'exercait a la composition litterataire, jeta un coup d'oeil sur le sujet, et proposa a l'ecol ier
de lui dicter. L'offre est acceptie d'emblie. Notre dtudiant
nc manqua pas de presenter au moment voulu sa composition au maitre, qui n'avait pu soupconner le concours d'un
aide quelconque. Apres avoir rapidement parcoura I'icrit,
le maitre repond au disciple : a Ceci n'est assurdment pas
de mon elkve, mais 'oeuvre d'un maitre habile. w
Je me contenterai de nommer Mgr Bray. Les besoins de
sa mission le ramenaient naguere en France et un instant
dans ses chbres montagnes d'Auvergne. II n'a pas craint
d'affronter pour la dixieme fois peut-etre les fatigues d'une
longue traversee. Malgri ses soixante-douze ans, it continue
a porter le poids de 'administration de la partic du Kiangsi, gdographiquement et stratigiquementia plus importante
des trois vicariats.
11 est, Monseigneur, un autre lien qui nous unit A votre
illustre et feconde 6glise, et ma mission en est particulierement fiere ! Le premier missionnaire que je requs il y a onze
ans de nos Superieurs de Paris, apres Fdrection du vicariat
oriental, fut un enfant d'Auvergne n iaAnteroche, canton
de Saignes.
M. le Supdrieur geinral m'ecrivait: Je vous envoie un
vrai tresor en M. Bresson; un a trdsor , il le fut. La pinurie
de missionnaires nous le rendait plus precieux : sa venue
ilevait i cinq le nombre des Europdens du vicariat, le vicaire apostolique compris. Un a trdsor Y ii le fut, ayant itd
successivement appliqu AB
toutes les ceuvres et envoyd pendant neuf ans dans les principaux districts du vicariat. Un
atrisor a,il le fut par son intelligence, sestalents, sa capacite,
et les grandes qualitis qui distinguent sa race: la ioyaute, la
temperance, 1'esprit d'economie dans l'administration du
temporel, l'amour du travail, I'assiduitd A Fetude et pardessus tout une indomptable naergie de volontd que les
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plus graves obstacles ne pouvaient flichir ni dicourager.
M. Bresson nous fut surtout un c trisor * par le sacrifice
spontane, complet, hiroique qu'il fit de sa vie au service de
la Mission.
11 y a juste deux ans, poursuivi et chasse d'un immeuble
dontilvenait de prendre possession a laville de Kouei-khi,
it alia se rifugier au pretoire et demander protection an
sous-prfet, qui n'etait pas etranger a l'opposition qu'on
faisait au missionnaire. Le mandarin fut bien oblige
d'heberger notre confrere et le traita convenablement; mais
comme il arrive habituellement en Chine, les negociations
trainerent indefiniment. Le gouvernement de Pdkin avait
fort a faire A cette 4poque pour se debarrasser des Japonais.
Notre ministre, M. Gerard, par dilicatesse, usait encore de
minagements, et ivitait de molester le gouvernement central pour les affaires courantes moins graves, aussi bien que
pour les anciennes. Mais quand la paix fut conclue et signee, M. Girard porta resolument devant le Tsoung-li-yamen les questions arri6eres et nouvelles dans lesquelles les
interits des Missions etaient lses ou compromis, les mena
avec activitd, intelligence et fermete, et obtint, en tout, gain
de.cause. Aussi la France comme les Missions jouissent
actuellement sur toute r1tendue de ce vaste empire d'un
prestige encore inconnu.
Toutefois cette sage r6serve, un pen imposde par les circonstances, dans laquelle dut d'abord se tenir notre diplomatie, n'avanqait pas la question de notre cher missionnaire. Apres trois mois de sdjour au pritoire, il en itait au
mEme point qu'au jour de son entree.
Entre temps, M. Bresson fut pris de la petite virole et
succomba en peu de jours au terrible mal. Nous deposAmes
les restes du cher d6funt au tribunal, dans Pappartement
meme ou ii etait dic6d&.
Certain de l'appui de notre influent ministre de France a
Pikin, j'exigeai devant la diplomatie, en riparation, et
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comme condition sans laquelle nous ne retirerions pas le
cercueil, le reglement prealable de trois graves affaires pendantes du vicariat. 11 nous a fallu encore deux ans de
dimarches et de nigociations; mais en octobre dernier,
Notre-Dame-du-Rosaire nous obtenait de prendre possession de terrains qu'on nous disputait depuis vingt ans.
Et ce mois de saint Joseph vient de completer notre victoire par les funerailles solennelles du toujours regretti
M. Bresson.
M. Gerard nous a obtenu la ferveur exceptionnelle de
sortir le cercueil par la grande avenue du tribunal,
honneur riserv6 an mandarin dic&de en fonctions.
Le 8 courant je prisidais la ceremonie accompagni de
six missionnaires et cinq cents chretiens accourus de plusieurs lieues a la ronde. La croix nous a priecdds jusque
dans le tribunal. Affluence extraordinaire de curieux; une
foule compacte, mais calme, respectueuse et sympathique
faisait haie du tribunal A notre nouvelle residence. Sur
tout le parcours, pas le moindre mot inconvenant ou disagrdable; nos chretiens chantaient alternativement en deux
choeurs leurs prikres chinoises. C'itait plus un triomphe
qu'un deuil I
SAvant d'entrer dans notre enclos oh, a cause des irrigularites de vieilles constructions acheties seulement de
quelques mois, la procession ne pouvait se diployer ni
meme pinetrer au complet, nous donnames la derniire
absoute sur une belle esplanade, un des points les plus culminants de la ville. La foule des curieux etait massee sur
le haut de cette colline, et elle fut silencieuse tout le_temps
de la cerdmonie; car les Chinois out entre tous le culte et
le respect des morts. C'dtait magnifique et imposant!
Le cercueil fut ensuite d6pose dans une de nos vieilles
maisons, en attendant que nous puissions l'inhu•mer plus
honorablement dans une chapelle latrale de notre future
eglise. 11 a it6, et nous tenons A en faire a jamais la pierre
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fondamentale de notre installation A la ville de Kouei-khi,
qui doit etre le siege principal d'un vaste district. Ainsi
M. Bresson nous est una vrai tresor i, meme apres sa mort.
C'est le granumfrumenti de PEvangile : Si cadens in terram mortuum fucrit, multum fructum affert. Avant lui,
1'Europeen ne pouvait se risquer sans danger. d'etre insulti
ou meme frappd dans la ville de Kouei-khi. Avant lui,
nous n'avions quasi pas de chritiens dans cette ville: maintenant les catichumenes s'y levent par centaines. Avant lui,
le district n'avait qu'un pauvre etablissement an centre
d'un hameau perdu sur une montagne abrupte et dessech6e : depuis, nous avons successivement pris quatre postes
les plus importants, situes le long d'un mdme fleuve navigable. II y a a peine un mois, nous obtenions, apres de
longues anndes d'expropriation, la restitution d'un beau
terrain avec immeuble a l'interieur de la ville muree la
plus populeuse du district. 11 faut un missionnaire europden A chacun de ces postes. Le souffle divin ne susciterat-il pas des imitateurs et des successeurs au vaillant et
hdroique M. Bresson?
Voulapt timoigner hautement notre reconnaissance a la
famille, aux amis, au diocese de notre cher missionnaire,
j'ai pris la hardiesse de m'adresser au premier Pasteur.
II s'agit aussi d'un bien de famille auquel s'interessera
Votre Grandeur.
Veuillez agrier, tres ve~nr6 Monseigneur, les sentiments
de profonde reconnaissance et respectueux divouement,
dans lesquels je suis, en Notre-Seigneur et Notre-Dame
de Chaudesaigues, A laquelle j'ai le bonheur d'avoir tei
voue des ma premiere enfance, de Votre Grandeur, le tr6s
bumble et tris obeissant serviteur.
f CASIaIR Vie, C.M.,
Vicaire apostolique du Kiang-si oriental.
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KIANG-SI MERIDIONAL
Lettre de la swur TOURREL, Fille de la Charite,
a la trds honorde Mere LAxRITINIE.
Yao-tcheoa, maisoa de Ia Mdaille miraculease, 5 mai 1807.
MA TRis HONOREE MRE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamaist
Votre cceur maternel a peut--&re quelques inquietudes
an sujet de ce que je vous ai dit, dans une de mes dernieres
lettres, qu'il y avait sujet de craindre pour la pagode.
Je viens aujourd'hui, tres heureuse, vous dire de vous
rassurer. Nous u'avons que des actions de graces a rendre
A Dieu et A notre Immaculde Mere, car nous possedons
cette pagode depuis le vendred', de la fate de la Compassion.
Le matin de ce jour-la, pendant que nous itions A la
messe, le mandarin lui-mime est venu faire ses dernieres
adorations aux idoles; ensuite, il a donni ordre de tout
evacuer. II fut obdi, et le soir du meme jour, apres un salut
d'actions de graces dans notre chapelle, M. Dauverchain
est allk purifier et benir le temple des idoles. Nous assistions
a cette cerimonie avec nos cheres orphelines, lesquelles
rdciterent le Credo et des Ave Maria.
Je ne puis vous dire, ma tres honoree Mrre, la profonde
dmotion que nous eprouvions en ce moment; on avait les
larmes aux yeux, en pensant qu'iI n'y avait que quelques
instants, la itait adord le prince des tenebres; et a ce moment Celui qui seul mdrite ce culte le recevait; 1l aussi
montaient les louanges vers sa divine Mere. Gloire en
soit rendue A Dieu et A Marie; car cette acquisition est
une importante victoire : les paiens se defont si difficilement de leurs temples! Aussi, par reconnaissance, tous les
soirs depuis le premier mai, nous allons apris le souper
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dire trois Ave Maria et trois fois : a O Marie, conque sans
pichd n, etc.
En ce moment, Monseigneur et son provicaire font
reparer et transformer cette pagode en chapelle didide A la
Passion de Notre-Seigneur. Ce sera bien consolant d'aller
y prier. S'il se trouvait quelques bonnes ames ayant une
particuliere devotion a ce saint et salutaire mystdre et
qu'elles voulussent bien nous aider par quelques dons, ou
nous envoyer quelques objets pour orner ce nouveau sanctuaire, nous leur en serions tres reconnaissantes, et notre
cher personnel, vierges et enfants, prieraient et feraient
quelques chemins de croix pour elles.
Voyez, ma tres honorde Mere, la puissance du ciel sur
nos pauvres paiens : ce qui semblait ne devoir nous attirer
que peines et douleurs nous fait, au contraire, avoir les
sympathies des grands et du peuple. En effet, depuis, les
pauvres gens disent: - Oh! le Tien-Tchum-Tang (du ciel
Seigneur temple) est quelque chose de grand, puisque l'on
a cid ai ses adorateurs une pagode! o
Quelques jours apres, la dame du sous-pr6fet est venue
avec ses deux jeunes filles et deux autres mandarines nous
faire une visite. Deux jours apres cet ichange de bons procides, elles nous ont ecrit une lettre de remerciements, puis
elles nous priaient de leur pardonner si elles avaient manque en quelque chose, ne connaissant pas les usages de la
politesse europeenne.
Depuis plusieurs jours nous avons chez nous un des premiers employes du sous-prefet. II s'6tait brilt un pied.
Apres avoir essayi tous les remedes inutilement, il nous fit
appeler. Aprs l'avoir vu, avec le pied dans un si triste 4tat,
je lui dis qu'il avait besoin de soins, mais que ne pouvant
venir nous-mimes tousles jours, s'il voulait venir chez nous
nous le soignerions; ce qu'il accepta de bon caur, et il vint
de suite. II va beaucoup mieux et ne sait comment exprimer
sa reconnaissance. Deja le sous-prdfet a fait remercier.
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Que notre Immaculee Mere nous obtienne de le guerir
tout a fait, et lui accorde les lumieres de la foi; il a dit bien
des fois : a Si je vais mieux, c'est un bienfait du bon Dieu. o
Nous avons eu la visite de M. Meugniot, et en avons dti
tris heureuses.
Nos soeurs se joignent &moi pour vous offrir leurs filiaux
hommages. Nous jouissons toutes d'une bonne sant.
Daignez igreer, ma tris honoree Mere, la profonde gratitude en Jesus et Marie Immaculee de celle qui se dit votre
tr6s humble et obeissante fille.
Saur TOURREL, i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
Lettres de Mgr COQSET, Vicaire apostolique,
& M. A. FIAT, Superieurgeneral.
i

Ki-ngan, Ie 39 jin

MONSIEUR ET TRES HONORs

1897.

P:RE,

Votre benediction, s'it vous plait!
Une inondation extraordinaire ravage en ce moment le
Kiang-si mdridional : les recoltes, qui promettaient dejA si
bien, sont endommagdes et mime, en certains endroits,
totalement ruinees. Les barques passent et repassent li oi
il y avait des champs couverts de beaux riz, IA oi il y
avait des habitations. Je parle de ce que je vois ici a Kingan en ce moment; dans les autres parties du vicariat, il
doit y avoir aussi des disastres, car apres des pluies longues
et abondantes, toutes nos rivieres ont grossi A la fois.
M. Festa m'&crit qu'il s'est trouv6 subitement arret dans
une maison isolee, d'of il lui fut impossible de sortir pendant une journee, parce que 'eau tout A 1'entour atteignait
la hauteur d'un homme; impossible d'aller seulement au
marchl voisin, c'est-A-dire A 8oo m6tres, pour acheter
quelque nourriture. Pour nous, A Ki-ngan, c'est de la
riviere de Yun-sin que rous est d'abord venu le fldau. La
viehmence de ce cours d'ean etait telle qu'elle fit crouler
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les murailles de la ville de Yun-sin et emporta une centaine de boutiques d'un marche de cet arrondissement-ld.
La crue des eaux semble au paiens tellement extraordinaire
qu'ils 'attribuent, dans leurs idees superstitieuses, A un
geiie malfaisant, au Kaio, sorte de dragon, qui aurait fait
une troude dans le flanc d'une montagne de Yun-sin, d'ou
1'eau s'est echappee par torrents.
Les eaux de la riviere de Yun-sin sont venues battre nos
murs, ont pen6tri dans nos cours, du 14 au 17 juin. Elles
ont carus, au s6minaire, des degats considerables, defongant les planchers des classes, des chambres, des corridors;
elles ont aussi causi de graves dommages a I'orphelinat de
la Sainte-Enfance, oi elles ont fait crouler une maison,
heureusement evacuee a temps.
La nuit du r5 an 16 juin a et6 surtout une nuit de
cruelle angoisse : nos orphelines, toutes reunies dans un
vieux batiment situi an bord du fleuve, qu'allaient-elles
devenir si le flot continuait a monter ? Nous avions donne
le mot, a une grosse barque, de rester amarree pres de l'orphelinat et nous avions deja parlk de les recueillir, en cas
de besoin, dans notre iglise, dont le sol etait encore Atrois
pieds au-dessus de leau. Nous n'avions pas d'autre abri A
leur procurer. Heureusement, le 16, avant le jour, la crue
s''tait arrit6e. Les eaux de Yun-sin se retiraient ientement,
quand samedi dernier 26 juin, voila de nouveau les eaux
qui remontent. Cette fois, elles viennent de Kan-tcheou et
des hauteurs meridionales du Kiang-si. Depuis trois jours
elles croissent et, a l'heure oii je vous ecris, elles continuent
encore; elles forment comme des lacs ou des cours d'eau
secondaires, an loin, sur les deux rives du Kan; ce que
rinondation d'il y a deux semaines a dpargn6 va Etre
devastd cette fois-ci. Le Kan, grand fleuve, venant de Kanicheou, passe a notre porte; on peut le voir charrier totites
sortes de debris; on vient de me dire qu'hier on a vu rouler
dans le courant des animaux et des cadavres humains.
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Espirons que le bon Dieu 4pargnera de plus grands
malheurs a ce pauvre pays et qu'il donnera tort aux bonzes,
prophetes du diable, qui ont, parait-il, annonc, pour la
fin de ce mois une inondation qui doit ddpasser de trois
pieds la precedente. Les pauvres paiens sont terrifies. Les
mandarins ont mis en prison les prophetes de malheur, ce
qui n'empeche pas ces fonctionnaires d'aller aux pagodes
pour implorer la cessation du filau.
Nous, nous prions Notre-Seigneur et nous esperons, car
la pluie ayant cesst depuis quatre jours, les eaux cesseront
bient6t de croitre.
Les vivres ont augmenti de prix; on ne trouve plus ni
ligumes, ni herbes pour manger avec le riz. Le riz devient
subitement tres cher. Permettez-moi, Monsieur et tres
honors Pere, d'implorer votre chariti et celle de tous les
coeurs compatissants a qui vous ferez savoir nos malheurs
et ceux de nos pauvres chretiens. Nous avons besoin de
secours exceptionnels pour rdparer les degits que nous
venons de subir et aussi pour soulager un pen les miseres
considirables que nous voyons autour de nous.
Je suis en 1'amour de Notre-Seigneur et de Marie Immaculee, Monsieur et tres honord Pere, votre fils tres obeissant
et tres affectionne.
j- A. CoQSET, C.M.,vic. apost.
P.-S. - Apr&s avoir signa ma lettre, je viens d'aller examiner le niveau du fleuve. Grace a Dieu, il commence a
dicroitre. II a baissd d'un pied environ ce soir.
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TCHE-KIANG
Lettre de la sceur WAGENSPERG, Fille de la Charite,

iaa swur N., i Paris.
MA TRES CH•RE S(EUR,

Hang-tcheoi,

le 7 mai 1897.

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamais!
Pour bien comprendre la joie que nous a cause votre
cher envoi, vous auriez dfi assister au diballage de la pricieuse caisse, arrivee avant-hier 5 mai, par I'occasion d'un
de nos dignes missionnaires, revenant de Shanghai a sa
residence. Que vous dire, ma tres chore sceur, pour vous
exprimer toute notre reconnaissance? Encore une fois, si
vous nous aviez vues a la recrdation du soir, en extase,
devant ces beaux et si utiles objets, sortant une chose apres
Iautre, de ces paquets si soigneusement emballes, alors,
seulement, vous pourriez vous faire une idee du bonheur
que vous nous avez procurd. Oh! que d'heureux et d'heu-

reuses nous allons faire, grace i votre si ingdnieuse charit6.
Les chapelles de notre vaste district auront des devants
d'autel, des coussins, des bannieres, des tapis confectionn6s avec vos beaux morceaux d'etoffes varides; puis,
nous ferons des couvertures, des vetements pour nos bebis;
avec les beaux satins, nous raccommoderons les ornements
de la paroisse; d'autres nous serviront pour des petirs
ouvrages confectionnds par nos enfants, dont je serais heureuse de vous envoyer quelques 4chantillons en automne,
lorsque nous irons faire la retraite A Shanghai. Les buit
douzaines de beaux couteaux de deux especes nous conviennent on ne pent mieux et, je vous en remercie tout spicialement; que d'heureux nous allons faire! De meme, avec
les gentils petits jouets, si adaptes pour les petites recompenses qu'on distribue aux enfants une fois par an. Et les
beaux livres d'imagcs si finement ex6cutees! nos enfants,
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c'est-i-dire les grandes jeunes filles de la Sainte-Enfance,
n'ont pu ouvrir d'assez grands yeux pour les considdrer
dimanche pass ; notre chbre soeur chinoise et nos quatre
postulantes etaient tellement perdues dans les images, le
soir oi nous deballions la caisse, qu'elles n'ont rien aperqu
du reste, et, ce n'est que le lendemain, en arrangeant
tout, qu'elles virent les autres choses! Nous avons cache les
ravissantes bonbonnieres, boites a surprises, animaux, etc.,
afin d'en faire des cadeaux a ros sceurs; puis, dans les
occasions particulibres, a des enfants .de mandarins on
autres grands personnages que nous avons occasion de voir
de temps a autre. Enfin, ma tres chere soeur, vous serez
heureuse d'apprendre que tout est arrive en tres bon ieat;
rien d'abimi ni de cass6, sinon la tdte d'un lidvre et les
pattes d'un chien, qui ont det facilcs i recoller. Merci,
encore une fois de tout, de la part de nous toutes.
Notre bonne et vener6e soeur Perboyre, - la soeur du
Bienheureux, - assise a mes c6tis lors du ddballage, me
disait: < Tout cela est autant pour moi que pour vous 1,
ce qui vous prouve la joie commune de toute la petite
famille de Hang-tchou; aussi en retour de tant de bontd,
prions-nous de tout coeur le bon Dieu de vous combler de
ses grices et de benir la belle (Euvre confide a votre sollicitude!
Je continue, aujourd'hui 17 mai, cette lettre datee du
7 de ce mois; nos malades sont si nombreux que je n'ai eu
une minute a moi ces jours derniers, et cependant je ne
veux pas terminer cette lettre sans vous donner quelques
nouvelles de nos (Euvres, qui, graceA Dieu, prosperent dans
cette chere province de Tchi-kiang. Trois nouveaux centres
de chrdtiens se sont formes depuis environ un an; dans une
de ces localitis, environ trois mille paiens ont timoign le
disir de se faire instruire. Ce chiffre est prodigieux pour
un debut; mais comme on va doucement pour aller srrement, nos dignes Missionnaires eprouvent ces gens-la assez
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longtemps avant de les admettre, meme comme catichumenes; en ce moment, Pun _de nos vicaires chinois se
trouve dans cette Mission depuis trois semaines ddja, et il
a fait une centaine de baptemes d'adultes, ce qui forme un
bon petit noyau. Ces gens-la, itant assez aises, ils ont
construit de suite une chapelle a leurs frais, ce qui est une
economie pour la mission, surcharg6e de frais. Une diputation de ces braves gens etant venue ici passer les ftes
de Noel, ils ont etd tellement enchantis du culte et des
ceremonies que, pareils aux.rois Mages, ils se sent mis a
'PEuvreaussitOt leur retour au paysl Que le bon Dieu en
soit loud, et qu'il donne accroissement A cette belle chritienii naissante!
Vu le nombre toujours augmentant des catechumenes,
tous nos locaux respectifsdeviennent trop etroits, et nous ne
savons plus ou caser les femmes qui viennent id pour
etudier la doctrine ainsi que leurs enfants, lesquelles pendant ce temps frequentent la classe externe tout en restant
a domicile. Le nombre des jeunes flles internes de la
Sainte-Enfance s'accroit aussi de jour en jour : il y en a
soixante a 'ouvroir et la creche est lrop petite pour recevoir tous les bibds qui sont en nourrice et que nous sommes
obligees de laisser aux femmes du dehors plus longtemps
qu'il ne serait necessaire, faute de local assez spacieux pour
en abriter plus d'une vingtaine. Nos jeunes filles internes
sent pieuses, laborieuses, gaies et ouvertes (pour des Chinoises). Chaque annee, plusieurs des aindes sent marides &
de bons chritiens et gindralement A la campagne; elles
forment ainsi de nouvelles families chritiennes et nous
donnent beaucoup de satisfaction.
Que vous dire de notre cher office, c'est-a-dire de I'h6pital? L'ouvrage n'y manque pas, mais les consolations
aussi n'y font pas ddfaut. Parmi nos pauvres malades, il y
a souvent une vingtaine de soldats, car Hang-tcheou a
une forte garnison; les maladies les plus friquentes sont :
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les fievres typhoides, les dysenteries, les rhumatismes, la
phtisie, provoquie le plus souvent par l'usage de l'opium;
plaies de tous genres et mau. d'yeux abondent. Presque
tous ceux qui meurent acquiescent i recevoir le saint bapteme; plusieurs meme le demandent avec instance.
Mais le diable fait des siennes aussi, et souvent, la mot
sur le visage, ces pauvres gens, sous les pritextes les plus
futiles, demandent A partir. Cest alors que j'ai recours i
nos armes de guerre: la chere medaille de la sainte Vierge,
la midaille de saint Benoit, l'eau benite et l'eau de saint
Vincent. Un jour, un de ces pauvres mangeurs d'opium
voulait nous quitter, malgri tous les raisonnements des
employcs et des autres malades; sans qu'il s'en apercut, je
l'aspergeai d'eau bInite et aussit6t il devint comme un
petit mouton, se laissant ramener A son lit, dans lequel il
expira doucement deux heures plus tard avec la grace du
bapteme.
Dernierement, un jeune tailleur, arriv6 i la derniere p!riode d'une maladie de poitrine, nous fut aneni par son
maitre. C'tait l'poque de la nouvelle annee chinoise, et
il voulait se rendre en vacances a Ning-po aupres de sa
famille; mais une extreme faiblesse, survenue a la suite
d'un crachement de sang, I'empecha d'executer son dessein.
Des les premiers jours il ecouta et comprit la doctrine,
meme les prieres; puis tout a coup son visage, toujours
souriant et aimable, s'assombrit, et lorsque rinfirmier-cat6 chiste vint lui parler, il lui dit : a Je ne crois pas en Dieu,
je crois aux poussas (idoles); je ne veux pas aller au ciel,
mais en enfer. v Jugez du saisissement du pauvre catichiste de se voir accueillir ainsi! En lui portant quelques
douceurs je dis au r~alade : a Crois-tu en Dieu on non? II me repond : L Je crois. i Puis je lui dis : * Pour le mo-,
ment tu n es pas en danger, mais si ta maladie empire,
veux-tu 6tre baptisd? # II ne me repond pas. Puis je lui
dis : a Si tu viens a mourir sans bapteme, connaissant la
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doctrine, et refusant la grace du bapteme, tu iras en enfer
avec les demons et toutes les mechantes gens; mais si tu
meurs avec le baptame, tu iras an ciel avec le bon Dieu,
dans une belle demeure, o6 il n'y aura plus ni maladie, ni
souffrance, ni tristesse! Sur cela je lui mis, sous son
orciller, une medaille de la sainte Vierge et une de saint
Benoit, et, dans ses potions, de Peau benite et de l'eau de
saint Vincent; je dis au catdchiste de ne plus lui parler de
doctrine, mais de s'informer uniquement de sa sante et de
ses besoins. Deux on trois jours se passerent ainsi, le pauvre
malade baissait visiblement; les visites du missionnaire furent reques poliment mais froidement. Je recommandais

instamment cette pauvre Ame aux prieres de nos soeurs et
surtout a celles de notre vendrie sceur Perboyre, puis je
disais A la sainte Vierge: a Je vous donne cette ame, bonne

Mere,prenez-en soin! * Jugez de mon 6tonnement lorsqu'au
soir, en faisant le dernier tour,

finfirmier vient tout joyeux

a ma rencontre : a Ma Sceur, me dit-il, le malade veut que
vous Ie baptisiez cp soir, il a L-p peur de mourir la nuit. a
Voulant m'assurer moi-meme de ses dispositions, je lui
dis: i Rien ne presse, demain matin le pr&tre te baptisera. *
Mais ii insista tellement que je crus devoir satisfaire ses
desirs, et apres Yavoir courtement exhortd, je le baptisai
sons le nom de Joseph. Rien ne put, Apartir dece moment,
alt6rer sa tranquillitd et son contentement; il passa une
bonne nuit, et le lendemain matin ii entra dans une douce
agonie qui se prolongea jusqu'i trois heures de Paprismidi ou il rendit son esprit a Dieu, et cela certainement
grace a une protection visible de notre bonne Mere du
Ciel, qui a arrachd cette Ame aux griffes du demon. De
pareils cas se rencontrent souvent dans notre h6pital et
montrent visiblement Fempire que Satan a sur ces pauvres
patens.
Le peuple, en g6neral, nous est sympathique; cependant,
ii ya aussi des exceptions. Dernierement, et cela a plusieurs
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reprises, on insuha nos employes devant une filature, lorsqu'ils portaient des cercueils au cimetiere. Un beau jour on
leur cria de nouveau : a En voila un auquel on a arrachi
le coeur et les yeux. a A bout de patience cette fois-ci, ils
ddposerent le cercueil devant la filature en disant aux
paiens : a Eh bien, maintenant, ouvrez-le et regardez-y. n
Sur cela nos deux hommes partirent, laissant le cercueil et
les gens, qui se trouvaient fort attrapes et qui suppliaient
nos deux hommes de le reprendre. Ceux-ci firent la sourde
oreille et revinrent au logis. Pour que la chose ne fat pas
portie au mandarin, et surtout pour que le cercueil ne
restat pas A leur porte, les maitres de la filature entrerent
de suite en negociations avec quelques-unsde nos chritiens
les plus considerds, pour terminer laffaire a Ifamiable. Nos
conditions furent accepties, et une heure ne s'itait pas
6coulie que de nombreux petards furent tires a notre porte
(ceci est une riparation publique en usage en Chine lorsqu'on a insulti quelqu'un). Puis on paya le prix de dix
cercueils, et les maitres de la filature mirent de suite A la
porte le coupable qui avait insulti nos gens, qui depuis lors
ne sont plus molestes.
J'aurais encore bien d'autres petits traits a vous raconter,
mais j'ai peur d'avoir ddja etd trop longue; il ne me reste
done qu'A vous remercier encore de tout coeur, en me recommandant A vos bonnes prieres, surtout le 19 juillet et
Ie 26 du mime mois, jour beni du couronnement de notre
Mere Immaculee au triomphe de laquelle nous assisterons
d'esprit et de coeur, nous unissant A ceux et celles qui auront le bonheur d'y assister en personne dans la chere
Maison-Mere I Les Annaies nous porteront le recit de cette
belle et inoubliable fete,dont nous nous. rjouissons d'avance
de lire les details.
Croyez-moi, en Jesus et Marie Immaculde, votre trs .
humble
Sc••r AiNTowrro a WAGENSPERG, i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

AFRIQUE
TUNISIE
M. le cure archipretre de Tunis, dont les lecteurs des Annales
connaissent deji le zlee pour la memoire de saint Vincent, a bien
voulu adresser M.
1 le Supdrieur g6ndral I'intiressante lettre suivante:
Tunis, le 3 septembre 1897.
MONSIEUR LE SUPtRIEUR GENERAL,

Une maniere a moi de vous timoigner ma profonde
gratitude pour la bienveillance avec laquelle vous avez
accueilli mon appel en faveur de la cath&drale de SaintVincent de Paul, de Tunis, sera de vous donner, pour
votre Revue, quelques details relatifs au souvenir, a l'honneur de votre glorieux fondateur.

La porte de notre ville, oh saint Vincent de Paul a 6t6
expose pour etre vendu comme esclave, est certainement
Bab-Bahar, la porte de la Marine. Elle etait la seule accessible aux captifs que les corsaires amenaient de la haute
mer ATunis par l'dtroit canal de neuf kilometres qui traversait le lac Boghar et se terminait Aune anse boueuse,
refuge des embarcations.
Le point d'arrivie etait relid A la porte de la Marine par
un sentier de I 5oo metres, allant en ligne droite a travers
le marais qui sdparait le lac des murailles de la ville.
Saint Vincent de Paula parcouru plusieurs fois cet unique
chemin; il raconte lui-mame que chaque soir on le reconduisait a la barque avec les prisonniers qui n'avaient point
encore trouve d'acbeteur.
C'est sur ce chemin qu'on I'a traiti et fait courir < ainsi
qu'un vil betail a, pour ddmontrer aux surencherisseurs
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d'esclaves qu'il dtait de bonne force et constitution, digne
par consequent d'un haut prix.
Le Seigneur ne devait-il pas exalter en ce lieu mime
a le serviteur prudent et fidele x que ses ennemis y avaient
tant abaiss6 ?
Le sentier tortueux de jadis est devenu la superbe avenue
de la Marine; au rond-point oi elle commence As'epanouir, s'dlance, vis-a-vis du Palais de France, la faqade
monumentale de la cathidrale de Saint-Vincent de Paul.
La statue de 'Aputre de la CharitY, de sa niche sculptie
dans le beau marbre tunisien, s'elevera douce et souriante
pour dire aux gnedrations que la gloire des saints s'obtieot
dans les humiliations et la douleur.
Je deplorais depuis longtemps que les places et les rues
de Tunis fussent vierges du nom de taint Vincent de Paul
et de ses illustres enfants, MM. Gudrin et Le Vacher, tons
deux tombes en Afrique victimes de la plus sublime abnigation. Une simple d6marche tentne il y a dix ans aurait
obtenu louable et ample satisfaction pour des quartiers
centraux et importants. Sans juger ceux qui ont omis de
r6clamer, je me suis permis d'exprimer i la municipalit6
tunisienne l'tonnement que me causait cet inqualifiable
oubli.
Un rapport m'a dtd demandd sur cette question. Je fai
ecrit de mon coeur mieux que de la plume, et j'ai expose les.
raisons lumineuses qui devaient determiner le Conseil
de Tunis & rendre justice aux saints et aux personnagesvdnerables qui ont si bien meriti de la France et de Phumanit6. Les membres respectables et integres de notre municipaliti se refuseraient-ils a une decision que n'ont pas hisith
A prendre d'autres assembldes certes peu religieuses de
1'Algirie! II a ete rigli que, dans le nouveau quartier, une
rue principale recevrait le nom de saint Vincent de Paul,
que les noms de Guerin, de Le Vacher seraient donnis 4
d'autres voies. A ces amis et protecteurs cdlestes je fais la I
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promesse de ne rien n6gliger pour obtenir l'exicution de
ces deliberations humaines.
Connaitre la region, le temat o6 saint Vincent de Paul a
peind trois annies, o4 il a ramend A Dieu le cceur et la
volonti de ses maitres, serait ma ligitime ambition. J'ai
beaucoup interrogi, examine, compare. Le silence presque
absolu de notre saint bien-aim6 diroute mais ne decourage
pas mes faibles investigations. Pour cette decouverte, comme
pour tant d'autres, 'heure de la Providence sonnera.
L'honneur de cette pieuse invention est peut-4tre reservd a
quelqu'un des enfants de saint Vincent de Paul; qui oserait
affirmer que, dans le programme divin a eux fixi par d'insondables ddcrets, il n'y a pas la mission particuliere de
retrouver tous les vestiges de saint Vincent de Paul et les
lieux consacris par sa presence, ses chaines, ses larmes, ses
hiroiques vertus?
Veuillez agrier, Monsieur le Superieur gendral, Pexpression de mes sentiments de filial respect, de sincere et de
profonde reconnaissance en Notre Seigneur Jdsus-Christ.
Box•BAD, archipr^tre cure.

MADAGASCAR
(VICARIAT SUD)
Lettre de Mgr CROUZET, Vicaire apostolique, a M. BxrTEMBOURG, procureur giniral de la Congrdgation de. la

Mission.
Fort-Dauphin, 8 juillet 1897.

MONSIEUR ET TRIS CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pour jamais!
Quelques mots sur les ivinements de ces derniers temps.Je
ne pourrai m'etendre, car il serait necessaire alors d'ecrirt
tout un volume. - Le premier en date est l'arrivde i Fort-
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Dauphin en bonnes et heureuses conditions de M. Vervault,
du frere, de nos quatre seurs et des jeunes filles qui les
accompagnaient. Cette nombreuse colonie a trouv6, je vous
l'assure, excellent accueil et a rejoui non seulement nous,
les plus intdressis, mais la population entiere. Leur voyage
si long, si long, n'a et&qu'une promenade agrimentde d'incidents agriables ou consolants. Tout I'dquipage du paquebot anglais a participd Arendre plus lUg6res les heures de la
traversde.
Des que la nouvelle de leur d6part me fut communiqude
je fus pris d'une certaine inquietude. Comment debarquer
ce monde? La question si simple pour bien des endroits se
complique d&s qu'il s'agit du port de Fort-Dauphin. La
mer n'y est cldmente qu'a ses heures, le navire mouille fort
loin, d'6normes barques ponties font le service, on y descend comme on peut, on s'y installe toujours mal et on ne
met pied a terre qu'apr4s avoir dti porte en filanzana. Pour
operer ces exercicescompliques, il est indispensable de possdder des notions de gymnastique dont nos sceurs ne sont
pas dotdes. Que faire cependant? Je m'arretai a unedicision
banale mais pratique. Je me proposais de colloquer chaque
individualitd dans une caisse et de les transporter A terre
comme des colis. La Providence vint a mon secours. J'appris qu'un grand negociant, avait, remis6 sous un hangar,
un canot, un vrai, qui depuis longues annies reposait dessdchd par le soleil et les vents du nord. Mon espoir n'dtait
pas grand, ii ne fut pas d~nu.
L'embarcation fut prdparde, lancie, armee aux frais de
son proprietaire, qui la mit gracieusement a ma disposition
et consentit a peine a recevoir mes remerciements.
Le dimanche 9 mai, fete du Patronage de Saint-Joseph,
toutes et tons les nouveaux ddbarquis, au nombre de neuf,
se trouvaient riunis i la Mission.
Des le lendemain, M. Vervault voulut entrer en office.
Avec sa g6ndrositd et l'entrain d'un jeune, il s'est adonno
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des le premier jour A 1'ceuvre des dcoles, qui I'absorbe sans
le fatiguer.
Nos soeurs s'attendaient bien a quelque chose, mais pas A
beaucoup. Malgre les renseignements dont nous n'avions
pas et6 avares, nous n'aurions iprouvi aucune difficult &A
leur persuader que rien n'etait pret pour les recevoir et
qu'elles logeraient sous la calotte des cieux.
Les cases malgaches, de triste apparence, les frappaient.
- Elles s'encourageaint mutuellement du regard et se
montraient risigndes d'avance.
Pas de logement, pas de travail; c'est terrible, vous comprenez.
Nous 6prouvfmes presque une satisfaction malicieuse a
leur surprise. Sans disemparer elles prirent possession de
leur maison et de leurs oeuvres. Ce joli et gracieux etablissement 6tait bien a elles, et toutes ces jeunes filles a la figure
itonnee qui, pleines de confiance, autour d'elles papillonnaient, les ravissaient.
Leurs l6ves, tr6s assidues, atteignent de bien pres le
chiffre de-quatre-vingts, qu'il faut nicessairement diviser en
plusieurs categories. L'ouvroir regorge de travail. II est
indispensable d'habiller nos cent soixante filles ou garcons.
Ah! ils etaient lgers les costumes, auparavant!
Les malades, les blessds, jusqu'A ce jour presque abandonnis, ont tout de suite appris le chemin du dispensaire.
De sept heures du matin & onze heures, c'est un defil6
incessant des mis&res humaines. Nous n'avons pas de midecin, les soeurs ne manqueront jamais de clients. -D'ailleurs cette oeuvre, si bonne, met en contact avec la population, avec les indigines particulierement, et ouvre une voie
sure pour pinitrer jusqu'A l'Ame en soulageant le corps.
Bient6t, c'est-a-dire dans quinze jours, sera terminde la
construction d'une nouvelle case solide, aerde qui, au besoin, servira d'h6pital.
Je n'ajoute pas que nos soeurs et leurs filles trouvent le
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climat excellent et se demandent encore pourquoi ce brave
Fort-Dauphin gimissait sous le poids d'une reputation
malsaine. D'ailleurs elles icriront quelque pen, et & leur
tour en diront davantage encore.
Le second veinement, qui a eu un grand retentissement
et dont nous escomptons diej les consequences heureuses,
est la visite depuis longtemps annoncie de M. le Risident
general de France a Madagascar, general Gallieni.
Le mercredi, 23 juin, des huit heures du matin on signalait un navire de guerre A 1'horizon. L'apparition d'un
simple voilier suffit ici pour meitre les gens en liesse;
quelle n'est pas l'impression qu'on iprouve A la vue d'un
bateau a vapeur se dirigeant vers notre port!
Tout se met en branle. La grande avenue conduisant i la
Residence et a l'ancien fort, dont les murailles tiennent
fierement debout, ressemble a une fourmilikre. On attend
avec impatience, on se communique privisions et appriciations. Pendant ce temps, le La Perousejette l'ancre, se
balance majestueusement sur les fiots et ses pavilions frissonnent an contact d'une brise legere.
II etait onze heures. M. le Resident gen6ral ne quitterait
le bord, qu'i deux heures de l'apris-midi.
Vous devinez, n'est-ce pas, que 'animation etait grande
chez nous, et que nos elaves manifestaient bruyamment leur
joie et leur impatience.
A une heure et demie, le tambour de 1'6cole fait entendre
un roulement prolongd et se met en tite de la colonne. Les
musiciens, fiers du brillaA de leurs instruments neufs, les
yeux fixes sur la banniere de la fanfare, viennent apris, sous
les ordres de leur chefimmidiat, M. Vervault. Deux h deux,
suivent ensuite les garcons, Aquelque distance les filles, et
enfin toute la communautd.
La moiti6 de la population frappe le pas an son du tambour. Le cortege passe, traverse la grande avenue bordee de mats et d'oriflammes, puis s'engage sous 1'arc de
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triomphe et se dispose en deux lignes paralleles sur le passage du gen&ral.
Un coup de canon. Une chaloupe se detache des flancs
du navire, et cinq minutes apres M. le giniral Gallieni est
recu par le Rdsident de France AFort-Dauphin.
Les prdsentationsfaites,-helas Iellesnedurdrent pas longtemps: deux fonctionnaires, deux colons et votre serviteur
se tenaient sur le rivage,-le genirals'engagea dans un petit
sentier grimpant le Sanc de la masse de rochers qui sert de
base a la citadelle. Sur la plate-forme, tous les objectifs,
instantanes et autres, se tenaient braquds.
En tite du groupe scolaire, deux jeunes filles offrirent un
bouquet, et aussit6t la fanfare de M. Vervault remplit les
airs et exicuta un pas redouble assez reussi, pour des musiciens improvisds.
M. le Resident geniral m'interpelle et me dit: Dans un
instant je serai chez vous; je tiens A visiter vos dcoles. a Je
m'incline, et sans perdre un instant, sans nous soucier du
programme, pous escaladons la route qui conduit du reste
Sl'etablissement des seurs.
Nous dtions prets pour une riception en plein air. Nos
chers freres, toujours divouds, avaient dispos6 une immense
tente sur Ie perron; une allie garnie de palmiers surmontis
de drapeaux y conduisait.
Tout et tous dtaient Apeine en place que le cort6ge parut.
La riception fut simple. Morceaux choisis du repertoire de
nos executants, presentation du personnel, compliments et
chants.
M. le gdndral Gallieni se preta A cette petite scene en
famille avec unesimplicitd, une bonne grace et une rondeur
bien faites pour plaire. Ce qu'il y eut de plus remarquable,
ce furent les paroles qu'il prononqa en reponse au petit discours de prdsentation.
a Vous savez, dit-il en substance, que je compte sur vous
pour faire pdentrer dans ce lieu I'esprit franqais. Vous con-
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naissez ma pensde, elle a toujours ete claire; j'ai confiance
en votre ceuvre, vous pouvez comptez sur moi; mon concours vous est assurd; il n'aura d'autres limites que celles
inddpendantes de ma volonti. *
Le the fut servi chez nos soeurs, les classes furentvisities
en detail; et en partant, le general accorda aux eleves deux
jours de conge et laissa, pour que le cong6 fat complet, une
somme assez rondelette A l'intention exclusive des enfants.
Le lendemain, huit officiers du La Peiouse voulurent
bien accepter de partager le dejeuner de nos confreres pendant que j'etais retenu sur le navire de guerre.
Mon Dieu, je ne puis guere vous raconter que ce qui est
du domaine public. I1 est peut-8tre d'autres choses fort interessantes qu'il est mieux de riserver pour plus tard.
Deux jours avant l'arrivie de M. le Resident general, un
ivenement douloureux avait frappe la petite colonie de
Fort-Dauphin.
Un poste militaire fut, il y a quelques mois, fondi a
Tsivory, au nord-ouest de notre ville et Aune distance de six
bonnes journies de marche, en plein pays des Antaudrouy.
Ces Antaudrouy forment une population compacte, sauvage et insoumise, ind4pendante et guerriere. Divises par
groupes, ils se reunissent pour un danger commun et peuvent alors former un noyau de cinq ou six mille hommes
arm6s et d6cides.
Un jeune garde principal de milice, plein de bravoure,
intrdpide, intelligent, occupait ce poste avec vingt-cinq
soldais indigenes tres pen plies au metier des armes et a la
discipline. II itait clair que ces hommes couruient un grand
danger.
Au commencement de juin une petite expedition leur fut
envoyee, commandde par l'Inspecteur de la milice, qui partit a la tite d'une vingtaine de soldats. A l'expedition prirent
part M. Paroisse, francais, reprdsentant une grandemaison
de Paris, et un ingenieur allemand.
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Facilement ils atteignirent Tsivory; et quelques jours
apres leur arrivee, ils partirent tous, se rendant a la capitale
de lAntaudrouy pour r6gler un diffdrend avec les chefs
indig6nes.
La petite troupe se forme en colonne. M. Filippini, chef
du poste, prit la tote avec un caporal et deux hommes. Immediatement apres, c'est-a-dire vingt ou trente metres, le
gros des forces, trente-cinq hommes environ, commandes
par M. Laferriere, inspecteur de milice, auquel s'itaient
adjoints les deux messieurs dont j'ai parld plus haut, et
enfin les bagages et deux ou trois soldats.
Pas de chemin, un simple sentier courant A travers un
terrain onduld cache par la brousse. Soudain, un coup de
feu, un cliquetis d'armes, un scintillement de lances, des
hurlements, des masses noires qui bondissent et disparaissent dars les hautes herbes. C'etait la premiere attaque. Le
sang avait couli! M. Filippini etait tombe, et pendant que
ses camarades accouraient, son corps avait disparu.
Le combat dura pres de quatre heures pendant lesquelles
les trois Europdens virent la mort de bien pres. Ils furent
tellement serrds que, renonqant A l'arme de guerre,ils se d&fendirent avec leurs fusils de chasse. Bient6t la masse noire
augmenta encore. II fallut songer A effectuer la retraife et
rentrer a Tsivory.
Nous avions connu le resuhat de la premiere attaque et
nous nous atendions tous les jours i apprendre la mort de
ces braves, lorsqu'ils arrivkrent A Fort-Dauphin, apr&s avoir
traverse toutes les perip6ties de douze jours de menaceset
de dangers.
Ce pays tranquille jusqu'alors est donc souleve; plusieurs
milliers d'hommes sont resolus a en ddfendre I'entree aux
blancs. Cest la guerre in6vitable.
Des troupes ont diej quitti Fienarantsoa pour venir dans
le sud.
Le mouvement ne sera ni aussi fort ni aussi difficile a

r6primer que celui qui s'est produit dans le centre. Nous
prions Dieu pour que le sang ne coule pas.
Je vous narre simplement cela, je prefare que vous appreniez ces faits directement et par nous. Ils ne sont ni mitiges
ni exageres.
La rebellion ne viendra pas jusqu'a nos portes, ces peuplades en guerre ne sortent jamais des limites de leurs
territoires.
11 y a quelques jours A peine, un grand incendie a divori
un village considdrable de nos environs. On avait tout
d'abord attribud ia cause a une vengeance, il n'en 6tait rien.
Un accident malheureux, un vent violent expliquerent ce
disastre.
Voila bien des choses pour une lettre, et j'en omets
encore. Ce que je ne veux pas omettre c'est de recommander nos personnes et nos ceuvres A vos bonnes prieres.
Nous avons besoin d'un secours special de Dieu pour activer et etendre encore nos oeuvres. Vous ne nous refuserez
pas cette aambne.
Veuillez me croire, Monsieur et cher confrere, votre
ddvoud en Notre-Seigneur.
- J. CROUZEr, C. M., vic. apost.

AMIRIQUE
MEXIQUE
Lettres de M. Mo

.AL,
pretre de la Mission, Visiteur,
d M. A. FIAT, Supdrieur general.
Mexico, le II aoat 1897-

MONSIEUR ET TRES HONORA

PiE,

Votre benddiction, s'il vous plait!
M. le President de la Ripublique disire voir itablir une
petite mission dans quelquesvillages indiens, afin de civiliser cette population tout a fait paienne qui vient de se soumettre au gouvernemeqt de la Ripublique dansle territoire
de Yucatan. M. le President s'est done adressie Mgr Omezquita, lui demandant un prdtre on plut6t quelques Missionnaires pour dvangdliser ces tribus barbares qui, siparies
du gouvernement, ont fait beaucoupde mal pres de Maido
et Comperche. Monseigneur a communique les intentions
de M. le President a Mgr le Deligu.Apostolique, et celuici nous a exprime le dsir que notre Congregation se chargeAt de cette mission : i ° Parce que nous sommes charges
du Seminaire de Merida, d'od devra dependre cette future
chr6tient6; 2z Parce que du moment que Ie gouvernement
approuve que cette mission soit confide t notre Congregation, la Congregation elle-meme a indirectement I'approbation dlgale de son existence dans un endroit du territoire;
3" Dans ce territoire on parle la langue appelee maya, et
nous avons deux pritres qui la parlent, car ils sont nes
pres de ce pays; ce sont MM. Coello et Petul; le premier
est employd
I'cuvre des Missions depuis trois ans, et
M. Petul a et6 ordonna pretre l'annee derniere. M. Mejia
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connait aussi un peu la langue, et il m'a temoigne plusieurs
fois le desir d'aller ivangeliser ces pauvres Indiens.
Mon Conseil est d'avis que, va ce besoin si urgent, nous
ne pouvons refuser cette mission.
A l'instant je viens de parler a Mgr le Delegue Apostolique, et il m'a exprime instamment le ddsir que j'acquiesce
de suite a la demande du President, et que jaille Ie voir le
2ocourant,accompagne de M. Ccello,afin qu'il puissenous
donner les pouvoirs que M. Coello pourrait emporter pour
M. Mejia et pour lui; le gouvernement paiera tous les frais.
Mexico, e 25 aofit 1897.

II y a quatorze jours, je vous rendais compte de la proposition faite par le gouvernement touchant la mission cat&
chistique qui devra se faire dans les villages de Yucatan.
Le 21 courant, Mgr le Deldgu6 Apostolique eut la bonti
de nous prisenter & M. le Prisident de la Republique,
qui nous accueillit avec la plus grande bienveillance;
MM. Ccello et Petul m'accompagnaient. M. le President
desire que les Indiens paiens soient catichises; car il est persuadd qu'une fois qu'ils seront chritiens, ilsvivront en paix,
et que leur exemple attirerait les rebelles qui ne veulent
pas se soumetire; il ajouta que tous les frais seraient A la
charge du gouvernement. - Tel est 'objet de la mission
de Xkanha (Etat de Campeche) dans la presqu'ile de Yucatan.
Suivant le dsir de Mgr le Delegu6 Apostolique,
M. Ccello est dejA parti pour Yucatan et M. Ptul ira le
rejoindre le 3 septembre. M. Mejia les accompagnera pour
presenter les pouvoirs de M. le President.
J'ai 1'honneur d'etre, etc.
ILDEFONSE MORAL, i. p. d. 1. m.
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tTATS-UNIS
NIAGARA
Lettre de M. MAC HAL, prdtre de la Mission,
a M. A. FuAT, Supdrieur gn&ral.
Niagara University, le 28 octobre 1897.
MONSIEUR ET TRiS HONORI

PiRE,

Votre bdnddiction, s'il vous plait!
..... Grace a Dieu, notre communauti de seize pretres et
six freres coadjuteurs va bien Quand nous sommes rdunis,
la regle est bien observie, exceptd quelquefois pendant les
vacances: les pretres doivent &tredisperses, pour donner les
retraites de nos sceurs on pour s'interesser aux affaires du
college. II faut malheureusement, dans ce pays, accompagner les 6tudiants quand ils nous viennent et quand ils
partent pour les vacances. C'est la coutume, que les circonstances ont rendue necessaire. 11 faut aussi, parce que
tous les colleges le font, aller qaet Ia pour recruter les
dlives. De 1, Pobligation pour plusieurs confreres de s'absenter pendant les vacances. Le territoire A parcourir est
immense; de Boston a Chicago et Saint-Louis, il y a une
distance de i ooo milles. Mais, pour la plupart, les confreres
qui accompagnent les eleves passent une grande partie du
temps en quelqu'une de nos maisons.
Les pretres du diocese font leur retraite ici, ala fin d'aodt,
et immddiatement apres, les confreres se reunissent pour la
leur.
Voici un resume de nos ceuvres :
On dirige ici un siminaire et un college. Nos sdminaristes viennent de plusieurs dioc6ses. A present, il y en a un
du diocese de d'Oregon City, a 3 ooo milles d'ici, prbs de
rocian Pacifique. Mais la plupart nous viennent des dioceses voisins.
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A ce moment, on compte 60 s6minaristes et T4o collegiens. Il y a a Buffalo une faculti de midecine qui nous est
affiliie. Mgr PlEvque est le chancelier de l'Universiti;
nous, nous sommes les officiers secondaires.
Feu Mgr Ryan, Plivque de Buffalo, nous obtint les privileges universitaires; c'est mime lui qui donna lidde de
P'Universite.

Tous les confreres sont occupes ia lenseignement au
seminaire ou au coll6ge, de sorte que nous ne pouvons
nous appliquer a aucune autre oeuvre, exceptd pendant les
vacances.

Pendant Pt'&, M. le Visiteur m'envoya donner une
retraite aux pretres du diocese d'Erid en Pensylvanie. La
maison de retraite 6tait un monastere binddictin, situm
dans les montagnes de cet 3itat.
D'autres confreres ont donn6 neuf retraites a nos sceurs.
Je suis, tres honore Pre, en l'amour de Notre-Seigneur
et de sa Mere Immaculde, votre tr6s divoui fils.
PATRICE MAC HALx, i. p. d. 1. m.

ANTILLES
Lettre de M. FALIx Gxacu, pritre de la Mission,
d M. A. FIAT, Supdrieur gednral.
La Havanc, 29 frwrier 1897.
MONSIEUR Er TRES HONORA PARE,

Votre bdnddiction, s'il vous plait!
Sur votre demande, j'ai ridig6 quelques notes sur les
services rendus pendant la campagne par les Filles de la1

Chariti aux soldats blesses et malades. J'ai tAch d'etre
aussi bref que possible dans la narration des faits.
Quand les premieres sceurs envoydes de Madrid abor-
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dirent ici, nous itions dans la canicule. L'expedition commenqa dans cette ville A la fin de juin 1895; c'etait au
temps oiu la fievre jaune commence a faire le plus de victimes; c'etait l'poque ou les Europeens ne s'aventurent pas
a se presenter ici, malgrd tous les avantages qu'on pourrait
leur offrir, quand c'est pour la premierefois qu'ils viennent;
c'etait le temps oi, dans les circonstances normales, 1'Espagne suspend tout envoi de troupes aux Antilles.
Mais la guerre exigeait que le soldat espagnol ne se laissit point arreter par les fortes chaleurs; le ministre compitent demanda que les Filles de la Chariti partageassent
avec ses bataillons les dangers d'un climat meurtrier, afin
que les soldats eussent quelqu'un pour leur donner les soins
d'une mere A I'heure de I'angoisse, et au besoin pour
adoucir leur agonie avec une pensee du ciel. Les Filles de
la Charite s'offrirent a I'envi pour soigner les blesses en
campagne. Elles arriverent done pretes a se devouer sur
le champ de bataille lui-mime, au milieu des cris de douleur des moribonds et du bruit du canon, et quelques-unes
d'elles se montraient inconsolables en apprenant qu'elles
ne devaient s'appliquer i l'exercice de la charite que dans
les h6pitaux. On le voit, elles croyaient qu'on allait livrer
de grandes batailles, mais la tactique de 'ennemi consistait
a eviter toute rencontre serieuse pour faire ainsi durer la
guerre plusieurs anndes, laissant aux maladies Ie soin de
produire 'effet des balles. Pendant ce temps, 1'Espagne
depenserait 'argent sans compter pour soutenir ses deux
cent mille hommes; et lui, en mime temps, n'emploierait
dans ses courses que la torche et la dynamite pour incendier et detruire tout ce qu'il rencontrerait sur son passage.
Le gouvernement ayant reconnu leur systeme, les Filles
de la Charit6 s'etablirent dans les h6pitaux militaires de
Sancti Spiritus, Santa Clara et Remedios, comme I'avait
ordonn6 S. Exc. M. le general Losada, inspecteur en chef
de la sant6 militaire. Pendant que Pon prenait ces dis-
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positions, les soldats de l'expidition continuaient a arriver A la Havane, et chaque jour ils debarquaient par millers. Ils dtaient requs avec grand enthousiasme, a i leur
passage devant le college Saint-FranCois-de-Sales, proprieti
de l'Iveche, les soeurs qui le dirigent et les enfants leur
lancaient des sapalaires et des medailles, recucillis et
baises aussit6t par les soldats avec foi et reconnaissance.
Les troupes espagnoles arriverent en si grand nombre
que, peu de temps apr6s t'&ablissement des soeurs dans les
localitis indiquees, le gouverneur demanda et Ie ministue
de la guerre approuva 1'envoi de soixante sceurs en plus.
La Visitatrice d'Espagne, soeur de S. Exc. feu M. ie
general Jovellar, autrefois gouverneur g6neral de cete
lie, et at .si ministre de la guerre, avait dit a M. le ministre, en accordant les vingt premieres sours : KExcellence, si vous avez besoin de plus de sours, demandez;
nous sommes toutes disposees a aller a la guerre a; et bien
qu'elle ne s'auendit pas a ce que la seconde fois on lui en
demandit soixante, en plein iti de 1896 elle envoya en
deux expeditions le nombre demande.
Alors il fut possible de doubler Ie nombre des soeurs
employdes A l'h6pital militaire de cette ville. Depuis longtemps quelques-unes dtaient surchargdes de travail, obligdes meme de prendre le temps de l'oraison mentale pour
s'appliquer au soin des malades (ce qui d'ailleurs est un
point de leurs RIgles en semblables circonstances). Les
seurs purent ds lors organiser leurs services tout en gardant l'observance r6guli&re, chose qu'il etait moralement
impossible de leur demander auparavant, A cause du
nombre toujours croissant des malades. Elles savaient bien
que laisser I'oraison pour assister les malades qquivalait,
dans ces cas, a laisser Dieu A la chapelle pour le retrouver
plus favorable dans les salles de ceux qui souffrent; et loB
peut croire qu'elles accomplissaient toutes ce devoir avec
grande puretd d'intention, car on a remarqud, et on e voit

-

115 -

encore, qu'au milieu de tant d'occupations extirieures elles
out conservd leur ferveur comme auparavant.
Avec le renfort dont je viens de parler, on put aussi
fournir un personnel a lh6pital militaire de Cienfuegos,
augmenter celui de Santiago de las Vegas et fouriir quelques sceurs a differents h6pitaux itablis dans cette ville
d'une manitre provisoire, bien que renfermant un nombre
considerable de malades; je dis de malades et non de
blesses, parce que le nombre de ceux-ci est a peine de trois
pour cent, a cause du genre de guerre qui se fait ici, comme
je l'ai ddej indiqu6. Le climat et les souffrances inherentes
a tant de marches et contremarches sont les grands facteurs
de la mortalite parmi les soldats.
Bien nombreux seront ceux qui devront leur santd corporelle et surtout ie salut de leur Ame A Passistance des
Filles de la CharitC; elles sont plus de cent employ6es dans
les h6pitaux militaires et toutes rivalisent de ze'e pour le
bien des pauvres malades. Mais parmi toutes je dois une
mention speciale a la supirieure de 1'h6pital militaire de
cette ville, appelk Hlpitald'Alphonse XIII. Parce qu'il est
nouveau et construit d'apres le systeme moderne, les malades trcuvent dans cet h6pital plus de commoditis, mais
les seurs doivent travailler bien plus pour leur donner les
soins necessaires; et cependant on a toujours vu la seur
dont je parle Ala hauteur de son emploi, et vWritablement
superieure dans 1observance des R.gles et le travail. Que
Dieu ricompense la sceur Claire Larrinaga
Mais si celle-ci merite une mention speciale, ii faut dire
que la Vice-Visitatrice merite aussi qu'on parle d'elle
d'une maniere toute particulire. Elle ne s'est pas contentde
de faire des voyages tr6s longs et tres dangereux pour
accompagner les seurs A la fondatioa des maisons de
Sancti Spiritus, Santa Clara, Remedios et Cienfuegos;
elle a depuis visite les maisons, pour en activer PorganirItion convenable et pour obtenir les secours spirituels
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pour ses sceurs. Elle a visite deux on trois fois des localitis
trs distantes, et toujours elle est revenue saine et sauve,
non sans avoir entendu le sifflement des balles dans les
trains, senti la poudre et vu les flammes divorer d'important s proprietes et des champs immenses, dont les fruits
6taient reduits en cendres par les insurges.
Et, comme s'il n'etait pas suffisant pour exercer sa charite qu'il y edt, a la Havane, cinq h6pitaux militaires avec
dix mille hommes malades ou blesses, il arriva que le gouvernement convertit en h6pital militaire, avec deux mille
malades, un grand edifice attenant a la Maison centrale, ofi
elle reside et remplit les fonctions de supdrieure. Cest
dans cet h6pital qu'elle donne principalement cours aux
ardeurs de son zle, tout le temps que lui laissent libre ses
multiples occupations; elle communique avec cet h6pital
par le fond de la maison, et on la rencontre tant6t dans
lune, tant6t dans Pautre des deux communautes.
A raison de ses services et de ses frequentes visites aux
autres h6pitaux du dedans et du dehors de la Havane, surtout A cause de ses voyages &Santiago de Cuba et aux localites susmentionnees, voyages pour lesquels ii faut quatre
ou cinq jours par mer et par terre, la renommde de son
activiti et de son zele s'est accrue a tel point que quelques
journaux de cette lie et de la Pdninsule ont fait son dloge,
comme on le voit dans les extraits que je vous envoie. Les
membres des deux families de saint Vincent pourront se
convaincre, par quelques inexactitudes de langage, que les
journalistes n'ont pas 6ti inspires par des missionnaires ou
des sceurs, mais qu'ils ont 6crit spontanement.
La veneration du public a son egard est telle que, d'accord avec le Gouverneur general, une commission de personnes distinguies lui remit les objets et Pargent recueillis
pour les pauvres et les malades k loccasion des fetes de
Noel, comme I'indique Paricle intitule - Aguinaldo del
Soldado a (Etrennes du Soldat), honorant ainsi dans la
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personne de la Vice-Visitatrice toutes les soeurs des h6pitaux militaires, puisque dans chacun d'eux les soeurs firent
de ces dons la distribution equitable. L'Excelentissime et
Illustrissime IEvque diocisain daigna aussi leur confier des
quantites tres considerables de vins, confitures et liqueurs
repues de la Pdninsule, comme a Etrennes pour le Soldat s.
Que Dieu recompense la sceur Thierse de J. Mora, qui fut
plus de douze ans Vice-Visitatrice de Puerto-Rico, oi elle
a laiss6 un souvenir excellent, comme elle le laissera sans
doute parmi nous, oh elle remplit les memes fonctions
depuis six ans.
Pour le moment, le nombre des malades diminue considdrablement, a cause de la saison et du grand ichec souffert par les bandes insurgees dans les provinces de la panie
orientale de l'ile, a la mort du chef Antonio Maceo, en qui
l'insurrection avait mis toute sa confiance. On parle beaucoup de la prochaine pacification de toute File et I'on peut
croire que d'ici a peu de temps la paix sera un fait accompli,
d'une maniere plus ou moins satisfaisante, A moins que les
Etats-Unis ne continuent d'aider moralement les insurgis,
comme ils Pont fait jusqu'ici; et dans ce cas, il n'est pas
facile de prevoir le sort reserve a cette colonie espagnole.
Nous devrons cependant rendre graces a Dieu de la protection visible accordie aux Filles de la Chariti. Dieu les
conserve spirituellement et corporellement. Quelques-unes
ont deja passe ici deux etds, et elles ont travailli sans
relAche, parmi les gendraux, les autres officiers et les soldats, prodiguant leurs soins aux malades atteints de la fiivre
jaune, qui a fait tant de victimes parmi eux, et depuis deux
mois aux varioleux. Que Dieu soit beni pour tout!
Je ne veux pas terminer cette courte relation sans faire
mention de la digne supdrieure de l'h6pital militaire de
Santiago de Cuba, seur Bernard Lacabe, et des autres supdrieures des diffdrents h6pitaux militaires dtablis depuis un
an : de soeur Jeanne Garaicoechea de Sancti Spiritus, de
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soeur Dominique Eizmendi de Santa Clara, de seur Ignace
Batlles de Remedios, et aussi de seur Demetria Ochoa de
Cienfuegos, oi la Communaute n'est 6tablie que depuis six
mois; toutes, comptant sur le puissant secours de leurs ferventes compagnes, ont fait des efforts qui ne peuvent s'expliquer que par la grace de la vocation, sans que l'observance rguliere en ait souffert et sans que leur sante en
ait ti notablement altdree. Je dois dire Ia meme chose des
superieures de diffirents h6pitaux militaires ouverts dans
cette capitale d'une maniere transitoire, ainsi qu'k Regla et
A Santiago de las Vegas. Ces dernieres ont etd aiddes, en
grande partie, par des seurs qui abandonnaient gaiement
renseignement pour s'appliquer A Passistance des malades
et des blesses.
Je termine en ripdtant: Dieu soit bUni pour tout, puisqu'il protege d'une maniere si visible les Filles de SaintVincent de Paul, l'ap6tre de la Charite.
Je demeure comme toujours, mon tres cher Pere, votre
tres affectionni et obdissant serviteur.
FtLIX GARCIA, i. p. d. 1. m.
Nous dornons ici un des extraits de journaux auxquels
il est fait allusion plus haut. Nous citons le Journal de la
Marine. Plusieurs autres feuilles publiques, dont nous
avons le texte sous les yeux, se sont exprimies en termes
analogues. Sous le nom d'une sceur, dont on sait le nom
parce que son emploi 1'a davantage mise en vue et parce
qu'elle a su dignement y rdpondre, ce sont toutes les
sceurs si ddvoudes pendant la guerre que ron lone.
Extrait du Journalde la Marine:
LA CONSOLATION DU SOLDAT
Nous ins6rons ici quelques paragraphes d'une lettre dans laquelle
se reflite Ie naturel enthousiasme d'une personne qui, au milieu de
rangoisse, trouve des soins maternels pour adoucir sa douleur et la
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remplir de consolation. L'auteur a dO aux terribles consequences de
la lutte sanglante de profiter des soins des incomparables Filles de
Ia Charitd, Voici i'emouvante expression de la roconnaissance qui
rend justice i ces tres binis, hdros anonymes de la plus 6clatante
pratique de la charit6 chr6tienne :
g Maintenant que l'opinion publique a tous ses sens fixes sur les
grands problimes de Cuba; que grands et petits, nobles er proldtaires, homies et femmes, rendent hommage aux merveilleuxefforts
faits par Ia mere patrie pour maintenir sur Ie chateau du Morro la
sainte banniere nationale, il est bon que les amants de la justice et
de nos grandeurs traditionnelles chantent 'Hosanna en l'hoentur de
cette hiroique association appelee, si justement, de la Charite, qui,
nonobstant 'oubli relatif de Ia societd & son egard, realise des prodiges surhumains en faveur de notre patiente et vaillante arm&e.
* 11 faut le voir et le toucher, pour apprecier avec connaissance de
cause, et dans toute son etendue, I'inapprdciable service rialis6 par
ces anges de la Charit6 dans ce pays, sons ce climat, dont P'atmosphire, dans la saison actuelle, asphyxie et empoisonne; sous cette
zone torride, dont les mephitiques 4manations creusent la tombe
de nos jeunes et heroiques soldats.
* Et il faut voir en particulier et admirer l'nergie surhumaine de
la Riverende Visitatrice d'une association si humanitaire, I'hroique
scour Thersse Mora. Elle naquit dans un heureux berceau, au milieu
des douces brises de i'Andalousie, sous le magnifique ciel de la province de Malaga; il faut admirer P'esprit surnaturel qui donne a la
vaillante et charitable dame la force de supporter avec intrepidite
les dangereux hasards de cette campagne, aux consequences de laquelle elle participe de si pres. Ici, journellement, eclatent sur la
voie ferrie les cartouches de dynamite: cela trouble et preoccupe les
hommes qui passent pour forts; mais cela n'est pas capable d'intimider la religieuse andalouse. LA ou le danger est Ie plus grand, et
oiu se fait sentir le manque de consolation, Ii s'elance sans retard
l'ange de la Charite, les yeux fixIs vers le ciel, pour soulager, avec
un zele exquis, ceux qui g6missent et qui souffrent. Comme une
meute de loups, les insurges attaquent les trains Amain armee; cela
n'empeche pas la Visitatrice g6ndrale de poursuivre son voyage
chaque fois que c'est n6cessaire.
a Ipuisement, fatigue, inquietude, frayeur, rien ne peut 6mousser
le zele surnaturel de I'hroique religieuse.
a Dans les immenses h6pitaux militaires, cr4es au milieu de l'effervescence de la guerre, on remarque d'6tonnanrs contrastes: la propret6 la plus exquise au milieu de l'agglomeration des malades; les
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consolations de la mire la plus tendre aupres des douleurs et des
gemissements; I'ordre methodique dans toutes les branches de la
charitd et la bonne administration au milieu du tourbillon des entries et des sorties, des allies et des venues, dont chaque jour nous
sommes les temoins. A ce sujet, smur Thirese Mora fait tout ce
qu'elle doit et ce qu'elle peut, et elle peut beaucoup, parce que ses
desirs n'ont pas de bornes.
c Par consiquent, les meres de nos soldats souffrants, ces meres
qui pleurent avec des larmes briAlantes I'absence des etres chers a
leur coeur; ces meres qui croient apercevoir, dans une vision, leurs
chers enfants livres i des mains mercenaires, peuvent faire treve i
leur tristesse, et trouver un adoucissement A leur cruelle douleur,
en pensant qu'ici, au pays des tropiques, elles sont remplacees au
chevet de leurs enfants; qu'ici, au pays des fi6vres, quelqu'un veille
nuit et jour aupres des malades; qu'ici, au pays des ipopdes sanglantes, il y a quelqu'un qui se sacrifie a plaisir, disputant pied i
pied le tribut rdclamd par la mort.
£ Que les meres de nos vaillants soldats, que I'Espagne entiere
benissent les heroiques filles de saint Vincent de Paul; qu'elles benissent le beau nom de sceur Thirese Mora, et de cette maniere elles
reconnaitront, .ie fat-ce que d'une maniere bien faible, les nombreux
merites que, d'une maniere patriotique et chr6tienne, se sont acquis
les sympathiques et humbles h6roines qui ont inspire cette lettre.
a Beni soit toujours le souvenir de cet Institut si humanitaire, et
qu'ainsi l'on rende un juste hommage a l'une des plus grandes institutions que, par la grace du ciel, on trouve etablies sur la terre. *

COLOMBIE
Lettre de M. J. BRET, prrtre de la Mission,

d M. FIAT, Superieur general.
Sainte-Rose, le to jaillet 1897.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre bbnddiction, s'il vous plait!

Voici quelques ditails sur les travaux et les fruits de
Pannie scolaire qui vient de s'achever.
Pour des motifs d'ordre physique et moral que M. leVisi.

-

121

-

teur connalt deja, 1'ecole apostolique de Sainte-Rose ne
put s'organiser que tres imparfaitement pendant les deux
premieres annees de son existence. Ce n'est done, a proprement parler, que depuis un an qu'elle fonctionne regulikrement. Nous avons ete dans 'impossibilit6, faute de ressources, de donner a notre etablissement le caractere propre
aux ecoles apostoliques d'Europe; nous tachons de nous en
rapprocher.
L'experience ayant demontri que certains peres de famille, apres nous avoir confid tres volontiers Fl'ducation
de leurs enfants, s'opposent, le moment venu, a lentrde de
ces derniers dans une communauti religieuse, nous exigeons, au prelable, afin d'obvier autant que possible a cet
inconvenient, une declaration signee par laquelle chacun
d'eux s'oblige a ne metre aucun obstacle a la vocation de
son fils admis ai'ecole apostolique.
En faveur des enfants chez qui nous d6couvrons des signes
positifs de vocation, et dont les parents n'ont pas la fortune
suffisante pour payer tous les frais de leur dducation, nous
faisons des rabais proportionnes aux qualites des candidats
et aux ressources de la maison.
... Le moyen le plus efficace de faire naitre et de conserver la vocation chez 1'enfant et chez le jeune homme etant
resprit de pietd, nous nous sommes efforces de faire fleurir
cette belle vertu parmi nos eleves. M'inspirant de la doctrine du Catdchisme romain sur la reception frequente du
sacrement de PEucharistie, j'ai insistd, tant dans les confdrences et repetitions d'oraison que dans les conseils, sur lobligation qu'ont les confesseurs et directeurs de la jeunesse
de rendre leurs pinitents dignes de la communion hebdomadaire. En meme temps, j'ai commente aux eleves, pendant plus d'un mois, par voie de lecture spirituelle, les
opuscules de Mgr de Sdgur sur le mdme sujet. Mes efforts
ont etc couronnes d'un plein succes, et j'ai eu ia consolation de voir que les trois quarts de nos enfants se sont ap-
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prochds, regulierement et tres librement,de la sainte table,
tons les huit jours, pendant la seconde moitid de 1annee
scolaire.
DNs le mois de septembre dernier, j'avais charge M. Arboleda d'organiser difinitivement la Congregation de la
Sainte-Vierge, itablie vers la fin de rannie antirieure; cet
excellent confrere s'est acquitti de ce ministere avec zile
et avec tact; il a jet6, en meme temps, les fondements d'une
congregation des Saints-Anges pour les eleves moins ages,
qui pourra fonctionner regulierement I'annde prochaine.
L'association des Enfants de Marie,qui compte vingt-quatre
membres, a produit de bons et beaux fruits de pieti, de regularite et de charite parmi nos jeunes gens des classes supirieures, et a eti un moyen d'6mulation tres efficace sous
tous les rapports.
Je passe sous silence les lectures spirituelles, confirences
on pr6nes hebdomadaires, visites au Saint Sacrement, chemins de croix, mois de Marie, et autres moyens destines
&fomenter la pi6et ; tous ces exercices se sont faits regulierement.
Le rdsultat de nos efforts pour faire aimer et pratiquer
la piOt6a 6te non seulement 1'esprit de discipline et d'obdissance qui a rigni pendant tout le cours de I'anne scolaire,
mais aussi raugmentation des vocations.
L'enseignement que nous donnons a l'icole apostolique
et qui embrasse toutes les matiares secondaires, moins le
grec, dure cinq ans. Comme nous avoas grand soin de
choisir les enfants qui se presentent, et d'eliminer, apres
les derniers examens, ceux qui, par defaat d'application on
de capaciti, n'obtiennent pas de notes satisfaisantes, ce
temps, relativement court, suffit pour donner a nos el6ves
une bonne instruction. La methode d'enseignement que
nous suivons, a quelques modifications pres, est celle du
Directoire des petits siminaires. Pendant 'annee qui vient
de s'ecouler, tousles eleves, sauf de tres rares exceptions, ont
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montrd une application soutenue, et Ia note moyenne des
deux examens a etd supirieure A 4, qui veut dire a presque
tres bien s.
Bien convaincu de ces deux grandes viritis : que la fid6-

liti

&nos reglements est une source indpuisable de grAces,

et que, sans lexemple, les meilleures legons et les efforts
les plus ginireux demeurent steriles, j'ai tAch6 d'observer
et de faire observer par mes confreres, le plus poncuel-

lement possible, toutes nos saintes Rggles, mais plus particuliercment celles qui ont pour objet les exercices de pidtd.
Dans les petits seminaires et autres itablissements analogues, o le personnel est generalement insuffisant, et ou
lon ne peut compter sur des collaborateurs externes pour
la surveillance, il est impossible de faire tous ensemble, et
pendant une heure entiere, Poraison mentale. Des cinq
heures, plusieurs confreres doivent se rendre dans les dortoirs, cours et corridors pour presider au lever des dleves;
or 'expirience m'a dimontre que surveiller des enfants et
miditer soot deux choses incompatibles. Pour obvier A ce
double inconvenient, nous commenqons Foraison Aquatre
heures un quart, chose facile, avec un peu de bonne volontd, dans une maison peu nombreuse comme la n6tre, et
nous faisons lever nos 6leves a cinq heures un quart,
ayant soin de maintenir continuellement les horloges de la
maison un pen en avance sur l'heureveritable. Grace A cet
expedient, nous avons pu, pendant toute l'annie, faire en
commun notre heure de miditation.
Les examens particuliers et gdndraux, la confirence hebdomadaire et la redptition d'oraison, le chapitre, le breviaire, et en gindral tous les exercices communs se sont
faits avec regulariie, sauf de tres rares exceptions. A cette
fidiliti j'attribue les binddictions que Dieu nous a dispensees, et la bonne harmonic qui n'a pas cess6 un seul jour
de rigner entre tous.
Veuillez, etc.

J.-P. BaTr, i. p. d. I. m.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Escobar (Pierre), pretre, ddcdd6 a Ariquipa, Chili,
le xo juillet 1897; 33 ans d'age et 1o de vocation.

Le fr. Alvarez (Valdrien), coadjuteur, ddcedd A Madrid,
Espagne, le 22 aout; 49, 29.
M. Fauc YFranaois), pretre, dcidd a&Aurillac, France,
le 27 aout; 29, 8.

M. Gorlin (Filix), pretre, decidd a Paris, le 9 septembre;
42, 24.

Le fr. Rigone (S&bastien), coadjuteur, dicedd

A Savone,

Italie, le 22 septembre; 82, 5i.

M. Provost (Alexandre), prdtre, decedi & Toung-Tang,
Chine, septembre; 47, 28.
Le fr. Martino (Jean), coadjuteur, d6cedd a Genes, Italie,
le 14 octobre; 42, i6.
Le fr. Henriot (Nicolas), coadjuteur, d6cidd A Paris, le
20 octobre; 67, 17.

M. Tchang (Michel), pretre, ddcede an Tchi-Ly septentr.
Chine, octobre ; 54, 2.
M. Blancard (Barthelemy), pritre, dicedd a Zeitenlik,
Bulgarie, le 3o octobre; 41, 23.

M. Casoni (Charles), pritre, dcddi & Rome, le 6 novembre; 78, 44.
M. Abete Emmanuel), pretre, dicedd ASantiago, Antilles,
le 17 octobre; 33, i5.
NOS CHtRES S(EURS

Hedvige Kasprzak, decidde a la Maison centrale de Cracovie,
Pologne; 25 ans d'.ge, 6 de vocation.
Micheline Simon, ddcidee I la Maison centrale de Cracovie,
Pologne; 76 ans d'age, 48 de vocation.
Leontine Gadais, decidde a la Misericorde d'Alexandrie, Egypte;
32,6.
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Marie Ellen Flannery, dceddee & r'hdpital d'El Paso, EtatsUnis; 31, 3.
Marie Barry, dicedde a I'h6pital de Moissac, France; 55, 25.
Jeanne Lama, dicedde i la Maison N.-D.-St-Vincent, A Lyon,
France; 46, 24.
Marie Desbordes, dicddee a l'orphelinat Perrino, h Naples;
73, 5o.
Marie-Louise Jacques, dicidCe h Clermont-Ferrand, France;
29, 8.

Therese Tursic, ddcidde i Rann, Autriche; 26, 5.
Berthe Guyho, dicedde a la Cit&-Bugeaud, Alger; 43, 19.
Marie Sournac, decidCe & Panama, Colombie; 38, 13.
Claudine Margot, decidde i St-Germain-en-Laye, France;
64, 29.
SFranziska Galgon, dicddie l'h6pital de Budapest, Hongrie;
28, 7.
Anne Heehenberger, ddcidde a Salzbourg, Autriche; 34, 4.
Anna Tranz, ddcddee a la Marianostra, Hongrie; 23, 4.
Marguerite Bourelly, d6cidee a Bayonne, France; 66, 44.
Saturnin Martinez, decidde i Manille, lies Philippines; 29, 9.
Florentina Castanet, ddcidde a San Diego de Valdemoro,
Espagne; 69, 42.
Maria Perez, decidde i la Havane; 29, 8.
Sdbastiana Larraza, decddee & Santander, Espagne: 32, 9.
Mathilde Printemps, dicedee i ChAteau-FEv-que, France;
39, i8.
Catherine Prajoux, decedee h 1'Hay, France; 66, 44.
Eleonore Jubilska, d6cedee B Czerwonogrod, Pologne; 80, 59.
Marie-Antoinette Delvoye, dicidde St-Alban, France; 7, 7.
Anna Herrer, diced6e a Engelsfeld, Autriche; 21, 2.
Constance Bradfield, decddde a Dublin, Irlande, 26, 3.
Catherine Martinot, dceddee i Paris; 83, 55.
Anqa Kaschitznig, dicedee a Vienne, Autriche; 25, 3.
Marie Tallon, ddcedie it Versailles, France; 81, 62.
Rosalie Bertholin, dicddee a Montolieu, France; 75, 46.
Augustine Ladet, diced4e i Armenrieres, France; 69, 51;
Pauline Loubat, dic6dde & Oristano, Italie; 46, 22.
Therese Fritz, dceddee a Salzbourg, Autriche; 33, z2.
Agnes Elbel, decddee i Budapest, Hongrie; 34, 2.
Maria Portaluri, dicedee i Andria, Italie; 49, 25.
Julie Rchaag, dceddee H Cologne, Prusse Rhenane; 53, 25.
Thdrisia Resch, dicidde h Lankowitz, Autriche; 22, 1.

-

ia6 -

Emilia Cuasante, decdie & Cuenca, Espagne; 32, 9.
Josdfa Ubiria, dicidie a San Diego de Valdemoro, Espagne;
69, 43.
Florentina Clarre, decidie a Pampelune, Espagne; 43, 14.
Facunda San Juan, ddcdeie a San Diego de Valdemoro,
Espagne; 54, 20.
Raimunda Estivill, decedee &Cordoba, Espagne; 66, 45.
Justa Vega, decedde a Madrid; 66, 38.
Josifa Cortoda, decddee a Valencia, Espagne; 24, 2Marie Tagger, decedde a Salzbourg, Autriche; 28, 5.
Marie de Lamargi, ddcedde i Clermont-Ferrand, France,
46, i9.
Th&erse Bosse, dcedeie h la Novi, Algerie; 74, 5o.
Eugenie Lacomme, dec~dee 'a Lyon, France; 73, Si.
Gisella Kolay, decidee a Budapest, Hongrie; 23, 2.
Louise Jeanne, decddee i Chiteau-l'Eveque, France; 42, 21.
Maria Mecca, decedee i Naples; 47, 23.
Eugenie Gouhier, decdee a St-Georges-de-Lisle, France; 23,4.
Thdrese Ruffinengo, ddecide i Turin, Italie; 36, i2.
Pauline Falecka, decedee a Metz, Alsace-Lorraine; 38, i i.
Marie Roques, ddc4dde a Toulouse, France; 26, 4.
Marie Nolan, dicedee a Manchester, Angleterre; 36, 03.
Victoria Piella, dicedee i Maurese; 27, 2.
Claire Bresso, decidde a Turin; 27, 6.
Jeanne Dedieu, decedde a Chateau-l'Evique, France; 67, 42.
Marie Harambat, ddcedie a Lyon, France; 38, 14.
Antonia Sagadin, decidde a Laibach, Autriche; 28, 3.
Helene Sarvary, dicedde i Budapest, Hongrie; 28, 2.
Marie Braga, decedie i Marianna, Bresil; 53, 36.
Marie Piquenais, dceddie a St-Martin-de-Rd, France; 57, 33.
Francoise Hilliairet, dicede i Soria, Italie; 52, 3o.
Marie Ghisoni, dcideie i Plaisance, Italie; 29,8.
Agn&s Jceger, dicidie a Chiteau-1'Eveque, France; 33, 6.
Georgina Schillingford, decedde a Dublin, Irlande; 3i, 6.
Marie Dufau, decidee a Guayaquil, Fquateur; 5S, 3o.
Margaretha Brisch, decidde i Budapest, Hongrie; 26, 5.
Louise Desangles, decedde a Marans, France; 77, 56.
Marie-Julie Valein, dicidee i St-Omer, France; 27, 6.
Josephine Golivet, decedde i Sabld, France; 61, 34.
Catherine Michard, dec6dee i Toulon, France; 58, 17.
Marie Wolf, dieddee i Vienne, Antriche; 20, i.
Anne Pellegrini, dicdie i Rome; 35, i5.
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Louise Robin, dcedde i Renaes, France; 76. 51.
LUonide Bilange, dicddee & Clichy, France; 64, 42.
Maria Loor, decedie &St-Andre, Hongrie; 24, 6.
Victorine Cousin, diecdee i Folleville, France; 59, 38.
Marie Guinel, decid6e i Jonarre, France; 68,44.
Marie Meisonnave, decedde i Chiteau-rlEvque , France, 14, .
Anna List, dced6ee a Budapest, Hongrie; 5o, 14.
Maria Kumanowski, diecdee A Gyongyos; 26, 6.
Henriette Lemerle, dce6dde & Bas-en-Basset, France; 63, 41.
Victorine Thibaut, decedee a Clichy, France; 69, 45.
Claudine Gelas, d6cidee a Beyrouth, Syrie; 86, 63.
Micaela Solis, dic&ide h Colon, Colombie; 3,, 8.
Maria Murguias, ddc.dee i Buenos-Ayres, R6publique Argentine; 71, 43.
Modeste San Arroman, dec&die i Buenos-Ayres; 35, 8.
Marie Paule Corbolin, decedee A Lille, France; 79, 42.
Maria Veres, dec&dde a Budapest, Hongrie; 24, 4.
Marie Munier, decidee i Reims, France; 35, 7.
Franjoise-Honorine Becquet, decIdee au Val-de-Grace, Paris;
75, 55.
Adelaide Maystre, decidee a Boissezon, France; 64, 41.
Marie-Frangoise-Josephine Bressand, decidee & Bordeaux,
France; 24, 3.
Josiphine-Adele Sdverin, decid~e a Paris; 68, 43.
Adele-Marguerite Deyglun, dcidde a Barcelone, Brisil; 66,47.
Jeanne-Marie Chevallier, d6ecdee i Evreux, France; 87, 64.
Marie-Frangoise Lauzeral, decid6e a Montolieu, France; 3a, 8.
Catherine Wieczorck, decidee a Cracovie, Pologne; 44, 5.
Ang6le-Caroline-Palmyre Bonzacchi, decedce i Turin, italie;
51, 26.
Marie Mac Langhlin, dc6id&e a St-Louis, Etats-Unis; 53, 3o.
Josephine - Gabrielle Nicolas, decd&ie i Chateau - l'Evque,
France; 26, 4.
Marie-Anne-Agnes Grace, dcedde a Philadelphie, Etats-Unis;
85, 70.
Marie-Catherine Mac-Carthy, ddc6ide a Mobile, Etats-Unis;
31, 1.
Marie Spiesberger, ddcedee &Salzburg, Autriche; 23, 3.
Stanislas Studniarska, decidie b Clichy, France; 67, 26.
Delphine Thibout, dic6dde i Lavaur, France; 62, 3 9.
Marie Lamarche, decedee i Rio-de-Janeiro, Brisil; 35, 12.
Marie Chabert, dicidie i Tourcoing, France; 28, 6.
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Marguerite Boutin, decedee & Toulouse, France; 57, 31.
Marie Gautret, ddcidee & Barcelone, Espagne; 31, 8.
Anne Metail, decidde h Beziers, France; 71, 5o.
Marie Lorencie, dicedee i Budapest, Hongrie; 3o, 12.
Jeanne Blanchet, decedde Bahia, Bresil; 73, 45.
Siraphie Chatron, decedde i St-Nazaire, France; 43, 23.
Agnes Drobnie, dicdde i Rakos-Palota, Hongrie; 26, 2.
Jeanne Pignolat, dc6dede & Paris; 58, 24.
Marie Gross, decedee a Grosswardein, Hongrie; 24, 2.
Anne Mehaignerie, dcedede au Croisic, France; 35, 7.
Marie Foley, ddcddee a Syracuse, E~ats-Unis; 81, 58.
Thdrese Dodthage, decidee a Emmittsburg, Etats-Unis; 6o, 38;
Anne Grabmaier, decedee a Salzbourg, Autriche; 48, 21.
Anne Chicoine, ddcedee a Montolieu, France; 81, 54.
Rose Donadieu, decidie h Clichy, France; 62, 4o,
Jeanne Piponnier, decdede i Ismailia, Egypte; 6,, 42.
Charlotte Wackers, ddcedee i Caen, France; 54, 35.
Catherine Mahony, decedde a San- Francisco, Etats-Unis;
63, 37.
Anna Eckert, dicedie a Vienne, Autriche; 21, 3.
Elisabeth Fosse, decedee h Rennes, France; 8o, 53.
Virginie Duribeux, decdeie & Damas, Syrie; 54, 3i.
Sophie Lanfrey, decedie a Copiapo, Chili; 73, 49.
Elisabeth Lallo, decedde h Naples; 40, Ii.
Marie Pujol, decCdee a La Ricamarie, France; 66, 44.
Antoinette Coupet, d&cedde a Clichy, France; 58, 32.
Josdphine Blondeau, decedee i Paris; 49, 24.
Agnes Vuck, decdd6ee Vienne, Autriche; 28, 9.
Maria Krabovsky, dcedede i Budapest, Hongrie; 3o, 7.
Marie Chevret, dcdddees Clichy, France; 38, 7.
Anne Clementel, decedee i Coulommiers, France; 58, 37.
Marie Rebersel, decedee i Erlau, Hongrie; 52, 25.
Emilie Gaborit, decidee i Rethel, France; 58, 40.
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GRACES
ATTRIBUEES A LINTERCESSION DU B. JEAN-GABRIEL PERBOYRE

Paris-Auteuil, hospice Chardon-Lagache. a Reconnaissance au bienheureux pour une grace obtenue. * Avec
5 fr. 5o. - Lettre du 7 novembre 1897, A M. Angeli.
La Renaissance, pres Somain (Nord). a Ayant obtenu
par le bienheureux Jean-Gabriel des graces que je dsirais
beaucoup, je m'empresse de vous envoyer 5o francs que j'ai
promis pour 1'oeuvre des Missions. u - Lettre du 8 novembre, a M. Angeli.
Hospice de Gourdon. a Je vous envoie ci-joint la somme
de 7 francs en actions de graces pour des graces obtenues.
Je les ai promis a foeuvre des Missions, qui sont sous le
patronage du bienheureux Jean-Gabriel. D - Lettre du
9 novembre.
a Pour une faveur inespiree obtenue par le bienheureux
J.-Gabriel Perboyre. > 5o centimes. - 1 novembre.
Pont-de-l'Etoile. a De la part d'une personne qui a obtenu une grace par 'entremise du bienheureux Perboyre. i
I fr. 5o. - 13 novembre.
Paris. a Pour une grace obtenue par I'intercession du
Bienheureux, too francs a l'oeuvre du martyr. ) - x4nov.
Paris. oiPour la reussite de I'examen de baccalaureat de
S. T. 20o fr. - 18 novembre.
Soissac. a Pour la reussite d'un examen au baccalaureat,
vous priant d'inserer cette grace dans les Annales; pour
une faveur obtenue, et pour une autre faveur sollicitee. »
20 francs. - 18 novembre.
Saint-Amans-Soult. a Voici 3o francs pour l'ceuvre des
Missions du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, en reconnaissance d'une grace reque. , - 18 novembre.
Une jeune fille envoie 15o francs a 1'oeuvre des Missions
du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, pour obtenir de
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Dieu par sa puissante intercession la grace de bien connaitre
sa vocation et les graces necessaires pour laccomplir. 20 novembre.

Vichy. a Pour les missions de Chine. Grace obtenue par
le bienheureux Jean-Gabriel. v 20 fr. -

21 novembre.

Bahia (Bresil), orphelinat du Sacrd-Coeur. a A Iceuvrc
du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, en actions de
graces. n to francs. - Soeur L., 23 novembre.
Saint-B.... a Je il veux pas attendre pour acquitter ma
dette envers le Bienheureux; ci-joint 5o francs. Plus
20 francs de ma soeur S. pour une guerison obtenue, et
Soo francs pour une autre grace. Vous voyez que le Bien-heureux est bien bon pour la petite famille. -- 22 nov.
Charleville. a Je suis heureuse de venir timoigner ma
reconnaissance au bienheureux Jean-Gabriel en accomplissant la promesse faite il y a un an A pareille dpoque. x
ioo francs pour la leproserie de Yao-Tcheou. - 28 nov.

HISTOIRE GENERALE
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
PAR X. CLAUDE-JOSEPH LACOUR

166o-173i
LIVRE II
G-NERALAT DE

M.

RENE ALMiRAS

(Suite)

§ it. Demandes faites dans l'Assemblic. RAponses du General.

48. Principalesrdponses donnees par M. Almiras:quelques points de discipline.- L'Assemblde de 1668, apr6s
avoir p••~rv•~: tant -e choses comme nous avons dit, laissa
A M. Almdras le soin de rdpondre A plusieurs demandes
qui avaient &tdfaites et remises a son jugement. Ce vigilant
Superieur ne tarda guere A satisfaire a ces demandes, qui
itaient entre autres: Si les maisons peuvent prendre quelque chose des exercitants et ordinands, n'etant pas fonddes
pour cela; si on pouvait se charger de la direction de quelques externes apres les avoir confessis; si on doit lire A
table Acollation les jours de jedne; si on pouvait transfirer
la conference da vendredi soir A un temps plus commode
(on 'avait jusque-IA faite en ce temps-la A Saint-Lazare, et
de mime dans les raisons particulieres; mais on remarquait plusieurs inconvdnients, surtout le sommeil qui accablait); si !es supirieurs devaient avoir chacun un coutumier dans leur maison s'il ne fallait pas changer plus
souvent les sup&rieurs et visiteurs; enfin quel dtait l'usage
de la Compagnie A I'egard des livres ddfendus?
M. Almdras envoya promptement sa reponse i toutes ces
demandes, sa'oir : Que, nonobstant Pusage de la Mission
i. Voy. Annales, t. LXII, p. 296.
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de faire les fonctions gratis, quand les ievques obligent les
ecclesiastiques qe faire dans les maisons les exercices de la
retraite, on en pouvait prendre ce qui 6tait necessaire pour
leur dipense, et A lgard des autres se r6gler sur le revenu
de la famille, et qu'il etait toujours permis de recevoir ce qui
dtait offert de plein gre; que la pratique de la Compagnie
a et6, des le commencement, de ne confesser les externes
que dans des retraites spirituelles, si ce n'est dans certaines
maisons oi ii y a eu des raisons particulieres d'en agir
autrement.
II continue en disant qu'i Saint-Lazare, depuis quelques
annies, on lisait a table pendant la collation, et qu'il fallait
le faire partout, pour de bonnes raisons, m6me en mission;
qu'on pent choisir, de Pavis du Visiteur, en certaines maisons, un temps autre que le vendredi soir pour faire la
conference spirituelle, quoiqu'il soit cependant bon de conserver, tant qu'on pourra, luniformiti avec celle de SaintLazare, oi a present on la fait le samedi matin; qu'un
coutumier etait bon dans une maison pour donner lieu aux
nouveaux venus de s'instruire de tous les usages de chaque
famille, mais qu'il devait tre approuvd du Visiteur avant
que d'dtre ecrit dans le livre; que diverses raisons montrent
Putiliti du changement des superieurs, mais que l'tat de
la Congregation ne layant pas permis jusqu'a prisent, ol
fera en sorte a l'avenir que ces changements soient plus
frequents; que, suivant Fintention de 'Assemblee, it faut
dans chaque maison tenir fermes a cli, dans quelque lieu
particulier, les livres defendus, parce que la lecture en peni
etre nuisible a la perfection comme au salut de plusieursy
a quoi les Visiteurs doivent prendre garde dans le cours de,
leur visite. C'est ainsi que M. Almeras rdpondit & toutes
ces questions. On volt d'une part 'intention et la vigilance
de ceux qui avaient fait ces demandes, et de l'autre la prudence et l'exactitude du General qui y repondait.
49. Interpritation de quelques regles. - M. Almiras
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resolut de meme certains domes qu'on avait formds sur ce
que disent les Regles communes au chapitre de l'obeissance.
II dit qu'on doit porter cette vertu jusqu'A itre pr&t de tout
faire si le Superieur Pordonne on meme marque que c'est
lA son avis. II en fait quelques applications.
De peur que quelques freres ne doutent qu'il faille 6tendre I'obdissance A la forme et a la couleur de leurs habits,
il explique ce point. Au commencement de la Compagnie,
les habits des freres etaient comme en forme de justaucorps
et de couleur noire; on jugea a propos de les riduire a des
pourpoints avec des hauts-de-chausses ouverts par le bas, le
tout de couleur brune. M. Almdras declare qu'ils doivent
se soumettre en cela a ce que le Superieur et le Visiteur
auront ordonne apres en avoir consult6 le Gdenral; en telle
sorte que si on accorde a quelqu'un d'eux, mime avant
remission des voeux, un habit noir, et qu'on le refuse a un
autre plus ancien, personne n'y dolt trouver a redire.
M. Almdras ne trouvait pas a propos que les Missionnaires dans les provinces argumentassent dans les theses
publiques, comme il l'crivit A quelques supirieurs particuliers, leur disant que cela ne se faisait pas au college des
Bons-Enfants, et que ce n'6tait pas 16 Fesprit de M. Vincent. 11 avait un extrdme soin qu'on ne s'dcartit en aucune
maison des maximes et des usages de ce trds digne instituteur.
Nous avons explique ici un peu an long tous les reglements qui se firent dans 'Assemblie de 1668, parce qu'ils
om servi ensuite de modle aux autres Assemblies generales, celle-ci itant, comme nous Pavons dit, la premiere
de toutes oh il s'est fait de pareils dicrets et reglements.
S 12. Dernier etablissement; Lyon. Progrbs et difficults. Les vceur.
5o. Caducitdde M. Almdras; sa vigilance et sa bontd.La mort avait enlev6 un peu auparavant M. d'Horgny, qui
etait un des assistants et admoniteur du Gdenral. L'Assem-
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blie mit a sa place M. Jolly, qui etait comma le bras droit
de M. Almeras. Celui-ci dtait rdduit par ses infirmitis la
necessitd de garder souvent le lit et presque toujours la
chambre, ce qui Pavait oblige. a demander instammenti
1'Assemblee d'accepter la demission de son office. Celle-ci
n'eut garde de le faire, imitant la premiere de toues les
Assemblies, qui avait fait le mime refus a M. Vincent.
II ne laissait pas d'etre informe de tout. Les freres de la
maison avec des ouvriers avaient travailld un orgue tris,
convenable et une armoire pour y poser les tuyaux, le procureur y ayant donni les mains. Mais quelques-uns iec
anciens pretres vinrent trouver M. Almdras pour lui repri,
senter qu'un tel enjolivement qu'on voulait mettre dans
1'rglise etait contraire a la simplicite tant recommandee par
M. Vincent. Les deux grandes figures d'anges etaient d6jk
posies. M. Almeras, en etant averti, se rendit en bas, et
d'un ton agriable, comme s'il n'est rien su de tout cela t,
ddt ensuite approuver le tout, se fit expliquer methodiquement par le frkre comment il disposait tout ce bel ouvragei
ce que celui-ci prenait plaisir de lui dire, comme si le
General fit entri dans sa pensee. Mais, a la fin, M. Alm6e
ras prit un ton sirieux et ordonna a ce frere d'emportet
tout, de balayer bien la place Ie jour meme, et de se defaire
de son ouvrage qui fut en effet vendu A la paroisse SaintRoch ol ce bel orgue se voit encore. Le premier jour de
l'Assemblee, M. Aimeras fit humilier le procureur devant
tout le monde, le tenant assez longtemps a genoux, expo
sant en detail a toute la famille le prijudice que cet&
pourrait porter aux fonctions des missions et autres,,
Pon ne voudrait pas permettre d'aller a ceux qui seraieoat
destines a la maison pour toucher l'orgue et former quelque concert. 11 allgua l'exeniple d'une certaine communauti qu il disait avoir vue autrefois a Rome. Elle avait
pour fonction de son institut d'aller aider les agonisaats a
bien mourir; mais lusage s'etant introduit dans la chapelle
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de la communauti de faire un salut tous les soirs avec un
motet de musique chantd par les personnes de la maison,
quand on en voulait envoyer quelques-uns aux agonisants
ils s'en excusajent, ou les autres pour eux, en disant que
c'etait dommage de troubler leur concert: ce que les Missionn&ires pourraient aussi rdpondre, disait M. Alm6ras,
quand on voudrait envoyer en mission ou ailleurs ceux qui
s'appliqueraient a l'orgue.
Quelque ferme qu'il fit, ii ne laissait pas d'avoir beaucoup de bontd, et il craignait que les supirieurs ne manquassent de cette qualit6 dans leur conduite. Envoyant pour
supdrieur d'une maison un pretre qui passait pour 8tre bon,
il lui recommanda entre autres choses de n'dtre pas trop
bon; mais dans la crainte que cet avis n'engageAt ce pritre
a diminuer quelque chose de sa douceur, il le fit rappeler A
sa chambre avant qu'il sortit de la maison, pour lui dire
de ne pas avoir egard a ce qu'il lui avait dit sur ce point, et
qu'il ne pouvait etre trop bon a rPgard de ses inferieurs.
Telle etait la conduite de ce sage Gdenral que chacun
voyait avec regret approcher de sa fin.
5 . L'dtablissement de Lyon.- M. Almeras eut encore
la consolation, avant sa mort, de voir l'Ptablissement de
Lyon conclu et les oeuvres commencees. II itait avantageux
a la Compagnie, puisque c'est une grande ville, bien peuplie,
oih fon pouvait etablir un sdminaire interne qui fournirait
de bons sujets, comme en effet cela est arriv6 : il en est
sorti plusieurs sujets qui ont ensuite travailld utilement et
le font encore aujourd'hui; jusque-li, il n'y avait eu
d'autre seminaire que celui de Saint-Lazare. De plus, il
fallait contenter M. l'abbi Chomel, ecclesiastique riche,
originaire de cette ville, ci-devant conseiller au Parlement
de Paris, qui etait un des ilkves de feu M. Vincent dans le
college des Bons-Enfants. [1 souhaitait ardemment de voir
une maison de la Congregation dans sa patrie, et offrait
gendreusement une somme d'argent considerable pour en
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faire la fondation, sans obliger les Missionnaires A quoi
que ce soit, pas seulement a une messe, se contentant,
disait-il, qu'ils fissent leurs fonctions, et croyant ainsi
rendre un service signald Asa patrie.

52. Accord avec Messieursde la Congrdgationde SaintMichel, a Lyon.- On envoya A Lyon quelques pritres sous
la conduite de M. Berthe, un des assistants du General,
qu'on crut etre le plus propre pour 6tre la pierre fond.mentale de cette maison. Quelques jours lui suffirent pour conclure un arrangement avec Messieurs de la Congregation de
Saint-Michel. Ceux-ci etaient deja etablis dans cette ville
pour faire des missions dans la campagne, et parmi eux il
y avait quelques gens de qualiti peu accoutumes A soutenir
les travaux de la mission; ne trouvant pas d'ailleurs aisement des ouvriers pour cela, ils consentirent A s'unir a
une Congregation deja formie, qui avait a peu prs la meme
fin qu'eux (1670). Quelques-uns de leurs ouvriers gotrerent cette union, entre autres M. Blanc, qui entra lui-mime
dans la Compagnie, oi il a depuis rendu des services
signalds en conduisant longtemps les missions dans le diocese de Lyon.
La conclusion de cette affaire fit plaisir a M. Almiras,
qui deja avait donni avis aux maisons de la Compagnie de
ce nouvel 6tablissement par une lettre du 26 juillet 1669,
o& il marque que la petite Communautd de Lyon avait
enfin commence dans une maison de louage, au Garillan,
sur le chemin qui mene a la colline de Fourviere. Cet
endroit est peu eloigne d'un autre oil les Missionnaires
se sont depuis plus spacieusement logis, ayant achete, du
bien de M. Chomel, la maison et Ie grand clos de M. Mascerauny de la Verriere. M. Almeras ajoute que MM. Dubois
et Grigoire, pretres de la Mission estimis, sent allds joindre
M. Berthe.
53. Rdcit ditailli de la fondation de Lyon. - Dans une
autre lettre du 4 mars de Pannee suivante, lunion avec ces
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Messieurs susnommds etant faite, voici ce que M. Almdras
en dit plus au long : Je vous ai fait part de temps en
temps de notre etablissement de Lyon, et prisentement je
vais vous donner une plus ample connaissance de son commencement et de sa suite. Dieu, qui en est l'auteur, donna
le premier mouvement a M. Chomel, autrefois conseiller
au Parlement, et pretre depuis plusieurs annees, homme
de grande pidtd et ancien ami de la Compagnie, de nous
fonder en cette ville comme en un poste fort propre pour
procurer l'avancement de sa gloire en plusieurs provinces.
II fit proposer son pieux dessein A Mgr 1'Archevique, qui
pour lors dtait a Paris, afin de savoir s'il en agrierait l'execution. II l'agrea, et etant de retour a Lyon, it ddsira que
quelqu'un des n6tres y allAt pour diverses formalit6s qu'il
fallait observer en cette affaire et qui la rendait plus difficile qu'en un autre temps, a cause d'un edit du roi sur les
nouveaux itablissements des communautes.
a Nous envoyames M. Berthe pour y travailler, ety 6tant
arrive, ii obtint le consentement du prilat et de la ville. II
fut necessaire ensuite d'avoir des lettres patentes du roi
pour lesquelles Mgr l'Archeveque ecrivit en cour, et on'les
fit enregistrer an Parlement; ce qui ne put se faire qu'avec
un peu de temps. Ce prilat etait pour lors messire Camille
de Neuville, de la maison de Villeroy, lieutenant de roi
dans la province, et tout-puissant A Lyon. Puis il fut question d'avoir une maison d'achat ou de louage, et des difficultis ayant empech6 de faire d'abord une acquisition, on
se contenta d'en louer une, en attendant. Nous y envoyames
MM. Dubois, supdrieur de la maison d'Annecy, et Gregoire, directeur de notre seminaire interne, avec M. Bezeron, pretre dudit seminaire. Pour bien former dans 1'esprit
de la Congregation ce nouvel 6tablissement, considerable
pour plusieurs raisons, nous y laissAmes M. Berthe pour
superieur, cette maison ayant besoin dans son commencement d'un chef experimenti et intelligent comme il est,
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pour r6pondre a l'attente du prilat et de quantitd de personnes d'autoriti et de pidte qui sont en cette ville; comme
aussi a cause de la disposition qui se trouvait i une chose
dont nous allons parler, et qui demandait une-personne
capable de la traiter et de la mettre en bon train. * Cest
'union susdite; occasion, dit M. Almdras, que Dieu seul a
suscitie sans que nous y eussions aucunement pensi, et qmu
fait le principal sujet de cette lettre.
I1raconte ensuite fort au long l'origine de cette comma naute. * Depuis environ vingt-cinq ans, dit-il, il s'est formi
dans Lyon deux communautds de prdtres qui se sont appliques aux missions. Les uns sont appelds Missionnaires de
Saint-Joseph, autrement Cartenistes, A cause de leur fondateur nomme Cartenet, laique et chirurgien de profession,
mais homme d'oraison et fort zeld, qui allait quelquefois
instruire Ics gens de ia campagne. Ces Messieurs ne soot
connus
.Lyonque sous le nom de MissionnairesdeSaintJoseph. La seconde communautd etait proprement des
Missionnaires de Mgr l'Archeveque, instituee par son auto-,
rite et confirmee par lettres patentes du roi, virifides au,
Parlement. On les nommait ordinairement Messieurs di
Saint-Michel, a cause d'une cure de la ville qu'ils servaient..
a Quelques-uns de ceux-ci ayant vu M. Berthe i Lyon, i
dessein d'y dtablir une maison, eurent pen apres son arrivee la pensee d'unir leur communaute A la n6tre; ils eparlirent a leurs confreres et a quelques externes. M. Berthe les ecouia avec respect, et nous en ayant icrit, nous le
priames de ne faire aucune avance pour cela, mais de les
laisser agir et de nous commettre A la seule Providence,
comme il a fait, pour nous conformer i la sainte pratique
de feu M. Vincent, qui n'allait jamais au-devant des etablissements ni des avantages temporels. Notre etablissement
etant fait, ces Messieurs qui disiraient de s'unir a nous
furent bien aises, avant que de conclure, d'assister i uneI
de nos missions, et y ayant travaille, ils en revinrent si
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contents des n6tres et de leur maniere d'agir qu'ils demanderent instamment & Mgr IArcheveque la permission de
faire promptement l'union, ce qu'il accorda.
* ils eurent plusieurs conferences avec M. Berthe pour
en traiter, et 4lant convenus des conditions, il en a passe le
contrat signs de part et d'autre et homologud par Mgr 'Archeveque, avec la disunion de la cure de Saint-Michel:
M. Berthe lui ayant represente de notre part que nous
avions pris la resolution depuis plusieurs annees de n'accepter aucune cure, et ne pouvant d'ailleurs exercer nos
fonctions au dehors a rFgard du prochain dans une ville
dpiscopale comme Lyon. a On s'en tenait la fortement pour
lors; depuis, on a acceptd quelques cures. Celle-ci etait
assez i la bienseance des Missionnaires, qui se trouvaient
avoir un logement aupres, dans le plus beau quartier de
Lyon, qui est Bellecour, Pt ils n'auraient pas et& obliges
dans la suite de faire unc depense considerable d'environ
cent mille livres pour acheter le clos de M. de la Verriere.
Mgr I'Archevaque ne voulut pas que cette cure fit desservie
par un seul cure, et etant abbe d'Aynay, abbaye voisine,
d'oU depend cette cure, il en procura la secularisation a
Rome et remit aux nouveaux chanoines ladite cure a servir.
M. Almeras dit encore que a c'6tait 1l un bien considirable fait a cette maison naissante, qui itait fort faible pour
le nombre des sujets et pour la subsistance; car elle n'avait
que deux mille livres de rente pour entretenir deux pritres
et un frire, sans que M. Chomel eit pu faire davantage
pour lors, quoique cette grande ville demandit quelque
chose de plus. II disait qu'il voulait que nous eussions un
Spied dans Lyon, et que s'il ne faisait une fondation complete, il en souhaitait un commencement pour le present,
esperant de faire un jour quelque chose de plus, et que Dieu
pourrait ainsi donner quelque accroissement par d'autres
moyens; ce qui est en effet arrive, Sa Divine Majest6 ayant
fortifi6 cet itablissement en sujets et en revenus par l'union
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susdite... Toutefois ces Messieurs ne se sont point incorpords a la Congregation; ils sont libres, vivant et travaillant avec les Missionnaires tant que bon leur semblera, et
s'accommodant a nos pratiques, qui est tout ce que nous
sc2haitons. Ils nous ont c6dd de plein gr6 leurs fondations,
rentes, fonds et droits temporels qu'ils avaient en commun;
de sorte que chacun d'eux-venant Amourir ou a se retirer, i
raison de quelque binefice on emploi, nous substituerons
a leur place quelqu'un de notre Congregation, et ainsi, dans
quelques annees, nous jouirons seuls du revenu qui leur
6tait affectS, lequel fournira a 'entretien de cinq pretres,
outre les deux fondus par M. Chomel ..
M. Almdras ajoute de plus: a Les n6tres ont dija fait
quatre missions dans le diocese avec benediction : i* dans
un petit lieu, comme nous le leur avons recommand6, pour
honorer Phumilite de Notre-Seigneur et suivre de plus.pres
les traces de notre viner6 Pere; puis, par une providence
particuliere de Dieu, dans la ville de Chitillon-les-Dombes,
oi se trouverent ces Messieurs de Saint-Michel, et ot
M..
=
aa• aiia autretois tant de fruits par ses fer;;.
ventes predications et ses bons exemples, dont le souvenir
leur donna tout ensemble un grand sujet de consolation et
un puissant motif pour s'efforcer I'rimiter. Depuis I'union,
nos prdtres ont fait une mission plus considerable dans un
lieu fort peuple, avec plusieurs de ces Messieurs, et Dieu a
fait voir, aussi bien que dans les precedentes, des marques
sensibles de la grace particuliere qu'il a donnae a la Compagnie pour ce principal emploi de notre Institut.
a Je vous prie de nous aider a rendre graces A Dieu de
tous ces biens, et sp6cialement de cette union, en lui demandant la plinitude de son esprit pour nos confreres de Lyon,
qui en ont besoin pour bien edifier ces Messieurs avec qui
nous nous sommes unis et pour s'acquitter de nos fonctions
avec la fidelit6 et le fruit qui est a desirer. Nous avons de
meme tous obligation de prier Dieu pour ces Messieurs et
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en particulier pour Mgr I'Archevdque, qui nous a traites
fort paternellement en cette occasion. z
Cette lettre du Supirieur general entre dans un grand
ditail de cet etablissement, ce qu'on ne trouve pas avoir etd
fait pour aucun autre; c'est qu'on regardait des lors cette
maison comme de consequence. It n'y eut qu'un de ces
Messieurs, savoir M. Blanc, qui.enrra dans la Congregation. On donna aux autres une pension viagere de plus de
trois cents livres, quoique quelques-uns d'eux eussent
d'autres emplois of ils trouvaient du profit et que, cependant, le contrat supposit qu'ils travailleraient avec les Missionnaires. Ceci fit quelque peine Ades superieurs suivants;
mais on jugea a propos, par reconnaissance, de leur continuer la pension. Les biens de ces Messieurs pouvaient
monter a environ 80 ooo on oo ooo liv., somme assez considirable pour mettre au large cette maison; toutefois elle est
demeur&e assez longtemps pauvre, et il a faUu suppleer par
d'autres endroits a la subsistance des sept pr8tres dont il est
parle dans la lettre de M. Almiras. La depense que l'on fit
pour l'achat de la maison dont on a parlk ci-dessus l'incommoda beaucoup, et quoique Lyon soit ine bonne ville, o'
les autres couamunaut6s s'accommodent fort bien, par la
libiraliti des bourgeois, assez portns a donner aux 6glises,
!a maison de Lyon est reste- longtemps assez pauvre et
endettee, jusqu'A 1extinction des pensions viageres dont elle
tait chargie et a l'union du prieuri de Mornant, benefice
d'environ 3 ooo o

4000 livres de rente, avec de beaux

droits, dont on parlera ci-apres.
54. Vicissitudespolitiques et travaux des Missionnaires
en Pologne.- Le Supdrieur general prenait soin des dtablissements faits dans les pays etrangers tout comme de
ceux de France. La maison de Varsovie, en Pologne, se
sentait des mistres de ce royaume apris la retraite du roi
Casimir, epoux de la reine qui etait la fondatrice de cette
maison. M. Almeras y envoya M. Dupuich, missionnaire
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fort connu pour sa simplicitY, lequel arriva a Varsovie le
6 fivrier 1668, apres un pdnible voyage ou ii cut affaire a
un luthdrien qui le conduisait. Le roi et la .eine le rejurent
tr6s bien, et ii y mena des Filles de la Charit6.
II fit la visite de la maison, pour lors conduite par
M. Desdames. II en resta lui-meme superieur, mais sans
vouloir accepter la cure de Sainte- Croix, quoique unie a la
maison, parce que n'entendant pas la langue polonaise, 1I
crut en conscience ne devoir pas se charger de la paroisse;
ainsi, M. Desdames resta curi et assistant, et lorsqu'il partit
ensuite pour revenir en France, on ne voulut pas charger
M. Dupuich de la cure.
La reine mourut dans son palais, dans I'enceinte de cette
paroisse. Sa Majesid craignait d'etre surprise par la mort, A
cause des faiblesses dans lesquelles elle tombait de temps
en temps, et elle se confessait tons les jours avant son concher; elle mourut d'apoplexie, dans le temps que les Missionnaires lui portaient 1'extreme-onction. Le corps fut
portn ACracovie. Ensuite le roi Casimirabdiqua le royaume
pour se retirer en France. II y eut bien des brigues pour
l'election. Le prince Michel Koribut Wiesnowiski fut ila.
M. Dupuich confessait les religieuses de la Visitation, a
Varsovie, et resta 1a deux ans et demi, puis revint en France
sur la fin de I'annie 1670, laissant a sa place M. Duperroy,
qui fit, quelque temps apris, place A M. Eveillard. Celuici dtait un homme de talent qui, lorsqu'il enseignait aa
sdminaire des Bons-Enfants, avait dirigi l'abbi Dcnhof,
noble polonais. Ce dernier itant de retour en Pologne,
M. Eveillard fit si bien que par son entremise it obtint d'y
etre appeld. Mais Dieu ne binit pas sa conduire, comme
on le verra ci-apr.s.
On requt en Pologne quelques sujets qui firent honaeuei
a la Congrigation, entre autres un jeune gentilhomme
polonais, fils d'un palatin du pays, nomme M. Tarlo, quil
vimt tudier a Paris, oii il enseigna ensuite la philosophie
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aux etudiants de Saint-Lazare. On le renvoya en Pologne,
of ii a rendu de tr6s grands services en qualit6 de visiteur
de cette province; il fut depuis eveque de Posnanie, et on
en parlera dans la suite.
55. La maison de Rome.- La nouvelle maison de Rome,
etablie a Monte-Citorio, florissait sons la conduite de
M. Simon, homme d'esprit et de merite, qui y fut envoye
de celle d'Annecy. II fut des le dibut connu A la cour de
Rome, et dans la suite il le fut davantage encore du pape
Innocent XI. Le bruit a courn que Sa Saintet6 le voulait
faire cardinal. M. Berthe alla de Lyon faire la visite de la
maison de Rome, ainsi que M. Simon l'avait souhait4e
cette visite n'y ayant pas eu lieu depuis trois on quatre
ans.
56. Creationit Parisde foffice de ProcureurgIndralde
la Congregation.- M. Almeras constatait que le bien de
la Congrigation demandait qu'on Ctablit A Saint-Lazare un
pretre pour Procureur gienral de la Congrigation. Ayant
cherchi quelqu'un propre a cet office, ii en chargea M. Talec, wque la Providence, dit-il dans sa lettre du r7 juillet
167 i, a fait rencontrer ici depuis quelques mois .. M. Talec
avait ie genie tr6s propre pour cet emploi, et i! s'en acquitta
au gre de tout le monde.
57. Nouvelles grdces du Saint-Sidge.- Le pape Alexandre VII, qui estimait la Congrigation, etait dicdde depuis
quelque temps, et on avait lieu d'esprer de trouver la
meme bonte dans le cardinal Rospigliozi, qui lui avait succidd sous le nom de Clement IX; mais ce nouveau pape
ne v6cut pas longtemps et fit place an cardinal Altieri, d'une
illustre famille romaine, qui prit le nom de Clement X.
M. Almeras fit solliciter le nouveau pontife par M. Simon, supdrieur de la maison de Rome, d'accorder un bref
A la Compagnie pour confirmer celui d'Alexandre VII, touchant lindispensabiliti des voeux par tout antre que par le
Pape on le General de la Compagnie. C'6tait contre les
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pretentions de quelques personnes sorties de la Congrigation, qui croyaient pouvoir se servir A cet effet des graces
accordies par les papes dans les bulles du jubild.
Voici ce que M. Almeras en dcrivit aux maisons Ala date
du 4 aodt 1670 : a Deux on trois personnes itant sorties de
chez nous depuis quelques annies, par inconstance et par la
suggestion du malin esprit, songerent a apaiser les remords
de leur conscience et les inquietudes d'espritdont ils furent
ensuite agitis par une pretendue dispense de nos vceux,
qu'ils obtinrent de certains confesseurs, en vertu des dernieres bulles du jubile. * C'dtait celui qu'avait accordi
Clement X incontinent apres son exaltation, suivant la cou-.
tume des nouveaux papes depuis Sixte IV. c Mais, poursuit
M. Almeras, comme le remade qu'ils pensaient y trouver
itait sans fondement, et qu'eux-memes ont declard depuis-.
qu'ils n'y ont pas trouve l'assurance qu'ils cherchaient,'
nous ne crimes pas pour lors qu'il fit besoin d'un plus.
grand eclaircissement la-dessus que celui qui est expresse- ,
ment contenu dans le bref d'Alexandre VII, dont on est assesz
informe dans la Compagnie. Nous dcrivimes seulement,.
quelque temps apres, a M. Simon, superieur de notre maison de Rome, de consulter sur ce sujet quelques prilatsdes
plus savants et des plus expirimentes de la cour romaine.
Sur quoi s'etant adressde Mgr Fagnani, ci-devant secrdtaire
de la Congrigation du concile ,- c'est le mdme qui a donnade celebres commentaires sur le droit canon; - c au Rev.
P. Bona, consulteur de diverscs Congregations et maintenant cardinal, et a Mgr Jean Gualtieri-Slusio, secr6taire
des Brefs, qui sont sans contredit des plus capables et des
mieux verses en ces matiAres, ils lui rdpondirent tous sans "
hisiter qu'on ne pouvait, en vertu des bulles du jubil,nonobstant la clause derogatoire qui se trouve sur la fin,
commuer nos vceux en aucune facon.
SIls ajoutirent qu'ils s'etonnaient fort de ce qu'on trouvait des confesseurs si pen iclaires et si faciles, que de dis-
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penser ainsi sur de si faibles pritextes; que cette clause des
jubilis n'etait pas nouvelle ni introduite depuis le bref
d'Alexandre VII, comme 'avaient pense quelques-uns :
qu'elle se trouvait dans les bulles des jubiles pricedents,
accordees par les papes Innocent X, Urbain VIII, Gregoire XV et autres anterieurs. M. Simon le verifia par la
lecture qu'il en fit. Toutefois, ces prelats romains furent
d'avis que, pour desabuser ceux qui avaient etd tromp6s a
l'occasion de la clause de cette bulle du jubili, et lever tous
les pretextes qui avaient servi de fondement a cette fausse
imagination, il ttait bon d'obtenir pour cela une declaration
expresse du Saint-Siege.
c Cette reponse, continue M. Almiras, nous parutsi judicieuse et si raisonnable, que nous ne fimes pas difficulte de
la suivre, et nous ecrivimes a M. Simon d'agir conformiment a cela; ce qu'il a execute avec beaucoup de soin et de
prudence. 11 s'adressa & la Congregation des cardinaux
interpr6tes du concile de Trente, oh 'affaire de nos vceux
avait ete autrefois examinee par ordre du pape Alexandre VII
avant qu'il en accordAt le bref, et leur ayant fait la proposition, ils donn6rent leur decret entitrement conforme i la
rdponse des trois prelats susdits, sur lequel notre Saint-Pere
le pape Cltmeat X a accorde le bref que je vous envoie. La
difficultd proposee y est risolue en telle sorte que personae
ne saurait plus rivoquer la chose en doute.
a Cette d6claration ne nous donne rien de nouveau; elle
ne fait qu'expliquer en termes plus expres l'indispensabilitd
de nos voeux qui nous avait etd accordie par le pape Alexandre VII depuis plusieurs annees. Toutefois, c'est une nouvelle grace et un sujet particulier a la Compagnie de remercier Dieu d'avoir ainsi leve les pr6textes dont le demon
airait pu se servir, comme il l'avait ddji fait, pour.tromper
quelques-uns moins affectionaes A leur vocation. Je ne
doute pas que chacun de vous n'entre dans ce meme sentiment dc reconnaissance envers Notre-Seigneur et ne tra-
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vaille A s'affectionner de plus en plus dans la fidelitt aux
promesses qu'il lui a faites. *
Ce nouveau bref du pape Clement X est dat6 du 23 juin
1670. Le Souverain Pontife y rappelle la disposition de
son pridicesseur Alexandre VII et la confirme de nouveau.
II fait mention de la supplique adressie par le General de
la Congregation, en consequence de la sortie de quelquesuns de ses sujets, qui pritendaient etre validement dispenses des vceux par V'absolution d'nn confesseur donn&e en
vertu de la susdite clause de la bulle du jubili, ou il est
donn6 pouvoir de commuer toutes sortes de voeux, excepte
ceux de chasteti et de religion, avec derogation a toutes
clauses, coutumes on statuts des ordres religieux et instituts, meme confirmis par le Saint-Siege, dont meme it faudrait faire une mention expresse du conseil des cardinaux.
interpretes du concile de Trente. Sa Saintet6 declare que
les veux de la Congregation de la Mission ne peuvent aucunement etre l'objet d'une dispense on de commutation en
vertu de ces bulles du jubile ou autres concessions, oil i
n'est pas fait mention expresse des voeux de cette Congregation, etc. Telle est sur ce point la disposition de Climent X.
Le mame Pape, non seulement continua, Ala maison de
Rome, l'aum6ne de chaque mois, que son prid&cesseur
avait accordee, mais il I'augmenta de quelque chose; sur
quoi M. Almdras icrit que Pon doit encore plus considerer le motif qui a porn Sa Sainteti A nous favoriser de
cette grice, savoir: 1estime et l'affection qu'elle a pour sl
Congregation, en vue de l'utilit6 de ses fonctions; ce qui
doit nous exciter de plus en plus A nous en bien acquitter.
57. Ferveur dans la Congrdgation. Histoire d'une possddee. -

La Congregation florissait ainsi et

itait

estimie

dans tous les endroits oi elle se trouvait etablie. La vertu, ,
en effet, y regnait; et il arriva environ vers ce temps-li utn
cas extraordinaire qui merite d'etre rapporti dans cette
histoire : nellnlepnp r-nnI
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chose qui ne sera pas de leur goit, mais cela ne laissa pas
d 'animer plusieurs Missionnaires a 'amour de leur vocation. La chose est rapportie ainsi dans une lettre qu'un
bon pretre de la Compagnie, simple et zeld, nommd
M. Chiroie, icrivit en date du 7 janvier 1669 a un de ses
confreres, qui dirigeait A Paris le seminaire interne:
a II y a longtemps que je mesensparticulirrementpress
de vous ecrire une chose de gr~aic:tiis
lsu
Tu
les Missionnaires, et vous le pourrez dire comme tres assure
a vos sdminaristes, quoique je ne 'aie appris que du demon.
SJe me melais d'exorciser, avec un curd de province, une
possedde. Le demon marqua de la tristesse a mon arrivde,
et, au contraire, de la joie quand je me retirais, disant qu'il
ne se mettait pas en peine du cure, Iappelant faussaire,
attendu qu'il avait quitte la Compagnie, quoique avec une
une bonne dispense de M. Vincent. Ce demon dit plusieurs
fois sur les evangiles, et sur mes mains sacries, que ceux
qui sont morts et qui mourront dans leur vocation etaient
dans le ciel ou en voie d'y aller, et qu'il n'y en aura aucun
en enfer; et, lui ayantdemandd le sort de quelques-uns qui
itaient zorts hors de la Congregation, il protesta de meme
qu'ils etaient damnds, ayant mal vecu depuis leur sortie on
ne s'itant pas confesses de tous leurs peches. b
II don a plusieurs marques de possession qui confirment
la veriti du fait: la possedee obBissait aux commandements
intirieurs, entendait le grec et le latin, rivdlait les choses
secretes et eloigndes.
La chose se passa a Bugny, dans le diocese de Lucon, en
Bas-Poitou. Bien des gens de la Compagnie ont cru la veritd
de ce fait; c'est pour cela qu'il a fallu le mentionner ici..
58. Injustes pretentionsde quelques Missionnaires sortis
de la Compagnie. Sentence du Conseil d'Etat. - Divers
particuliers sortis de la Compagnie, non seulement engageaient leur conscience et exposaient leur salut, comme nous
venons de voir, mais encore ils voulurent faire de la peine

-148a ia Congregation en s'adress.nt an roi pour obtenir uapension viagere; sur quoi, le Conseil d'Etatde Sa Maje*t
rendit un arret solennel qui les debouta de leurs pritentioUs.
M.Almeras en envoya une copie A chaque maison avec uae
lettredate du 21 feirier 1670, ot il dit: a Dieu qui sait
tirer le bien du mal et arrive souvent a ses fins par lt
moyens qui lui paraissent les plus opposes, avait permis que
la Congregation sit depuis pen souffert ne vexation noa~
:

i.qU,';i.;
4

iniuic de ia part de quelques-uns qut

etaient sortis,- c'etaient surtout quelques freres brouillons,
qui avaient eu la hardiesse de recourir au roi.-- II a enfibu
arrEte leur mauvais dessein par un arret du Conseil d'Ets
et a mis ainsi la Compagnie a couvert, non seulement -.
leurs pretentions injustes, mais de toute autre qui aurait
pu dans la suite iroubler la tranquillite.
a Comme la chose a etc connue dans cette maison et
dehors par un grand nombre de gens, et qu'eUe regards;
d'ailleurs toue la Compagnie, en sorte qu'il es convenablc
d'en rendre tous graces a Dieu, nous avons juge a propo
d'en donner connaissance aux maisons, en leur communi
quant I'arrdt oi se trouve !everitable rdcit da fait dont i
est question, qui confirme la Compagnie dans une.paisibl
possession d'un pouvoir legitime qui lui appartenait. '
Ces freres, qu'on avait et contraint de mettre debors,
raison de leur incorrigibilitd, alliguaient au Conseil qu'ik
avaient travailli longues annies dans la Congregation.
K La Compagnie, continue
M. Almeras, a eu des I
commencement de son erection, le pouvoir de renvoyer lei
incorrigibles et scandaleux, afin de se conserver dans *s
vigueur et pureti; ceux qui soat ainsi renvoys n'oataucua
sujet de s'en plaindre, attendu qu'elle a toujours eti dafs
cet usage. M. Vincent, ea divers temps a renvoye des pitres, des clercs et des freres, lorsqu'il y a eteoblige par leaI
direglements; nous avons :th contraints de fainr quelquefois de mime en pareilles occasions.
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SToutefois, chacun sait qu'on ne renvoie jamais personne
pour cause de vieillsse ou infirmite, et qu'il n'y a que des
mauvais diportements qui puissent etre la cause de ce renvoi; et ce, non pour des fautes legires, mais pour celles qui
scraient beaucoup prejudiciables au bien de la Congrega
tion. Et meme, en cescas, le Gindral ne renvoie pas de son
seul mouvement, mais il doit, pour cela, avoir assembli ses
consulteurs et demand6 leur avis, pesant mQrement les
raisons
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pluraliti des voix. Cela est necessaire pour rem64ier aux
desordres, et il faut retrancher un membre gangrene quel
qu'il soit, pretre, cerc on frere, de crainte d'infecter les
autres.

a Cet usage dit encore M. Almeras, est fonde en bones
raisons et justice. Quand la Congregation recoit quelqu'un,
elle lui fait part de ses biens spirituels et temporels, elle le
fait entrer en participation particuliere des bonnes omnvres
et des suffrages de tout le corps durant sa vie et apres sa
mort. Elle prend un soin sp6cial de son salut et de sa perfection par le moyen des regles, exhortations, confdrences
et autres secours -pirituels qu'elle donne a chacun pour son
avancement en la vertu. Elle lui fournit tous les besoins du
corps en sante et en maladie, et dans le temps de la caduciti,
pour la nourriture, vteements, etc., en un mot elle letraite
et le considore comme son enfant, ou plut6t comme un
membre de son corps; elle communique tous ces avantages

aux siens avec grande fidelitt.
* Mais, avant que d'admettre quelqu'un a la participation
de tous ces biens, elle lui propose certaines conditions auxquelles il s'engage volontairement, apres y avoir bien penjs
devant Dieu, dans l'preuve de deux ans, et dans plusieurs

retraites faites pour ce sujet. Toutes ces conditions se reduisent i I'observance des rigles qui renferment la pratique
des vertus propres i&iinstitut, la fideliti au travail et aux
emplois de sa vocation, et I'obeissance aux supirieurs de
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laquelle on fait un vceu particulier. On n'admettraitjamais
dans la Compagnie celui qui tdmoignerait n'dtre pas dispose i s'acquitter de quelques-unes de ces choses.
a Par consdquent, si, dans la suite, quelqu'un vien t tellement a se relicher, ou qu'il ne veuille plus accomplirquelqu'une des susdites conditions, n'est-il pas evident que ia
Congregation n'est plus obligee de lui faire part de ses
biens, ni de le retenir au nombre de ses enfants, au prijud;_c
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de retenir celui qui ne cherche qu'A la detruire; il serait
itrange qu'un tel homme ainsi renvoye pritendit, contre
toutes sortes de raisons, obtenir pour recompense de sa
mauvaise conduite des salaires ou une pension viag&re,
tandis que !a Congregation aurait droit de lui demander,.
par toutes sortes de raisons, la reparation des dommages
spirituels et meme temporels qu'il lui aurait causis.
c Nous n'avions pas pens6, dit encore M. Almeras, a faire
confirmer ce droit si clairde !a Compagnie par une autoriti
souveraine; mais la Providence de Dieu nous a donni A
cette occasion ce que nous ne cherchions pas, seservantde
ceux-la mimes qui ont voulu, sans aucune raison, lui contester ce pouvoir, pour 'affermir davantage. Nous vous prions,
an reste, de croire, que notre intention n'est pas de prendre
occasion de cet arrit, pour changer en aucune facon de
conduite sur ce point; et vous pouvez tere assures que,,
comme nous n'avons renvoyd personne par le passi que,
quand la n6cessitd nous y a forces, A I'avenir, nous ne le
ferons jamai, d'une autre manire, et cela avec les precautions ci-dessus marquies. 11 est aisi, avec la grAce de Dieu,.
d'eviter les fastes pour lesquelles seulement on renvoie
ainsi il depend d'un chacun de persdverer toute sa vie dans,
la Congregation sans crainte d'etre renvoyd. De li vient que
les bons qui ont une droite intention de servir Dieu, en;
s'acquittant des devoirs de leur etat, vivent sans aucune
inquietude et dorment en repos, sachant bien qu'on ne

-

15i -

renvoie personne qui soit dans cette disposition; et, au
contraire, les dirdgles ressentent de la peine sur ce sujet, etc.
Je conclus par ces paroles du Prince des Ap6tres: Satagite
ut per bona opera certai vestram vocationem faciatis.a
Tous les raisonnements que M. Almeras diveloppe sur
cette question sont tres solides et prouvent evidemment la
justice de ce que pretend la Congregation Acet gard; aussi
on n'a pas vu depuis que personne se soit adressd aux
iribunnalt
i*iT*
*wrp
ir inir: :r
q ul que facon son
droit sur cet article.
§ i3. Z~le pour la liturgie et pour les divers emplois
de la Congregation.

-59. Nouveaux soins de M. Almeras pour les cdremonies
de rEglise; deuxieme edition du Manuel des Ceremonies.
- Le Supirieur gindral avait un tel zele pour maintenir
dans la Compagqie la regulariti et 'exactitude dans toutes
les ceremonies de l'Eglise, que, non content d'avoir fait
imprimer un Manuel, il envoya encore, comme nous
ravons dit, une circulaire pour en recommander fobservation. II ecrivit une autre lettre Ala date du 27 mars 167o. II
y dit : * Le Manuel des Ceremonies romaines ayant etd
entierement debit6 en peu d'annies, l'imprimeur nous a
depuis fort souvent sollicite de le reimprimer, suivant le
desir de plusieurs eccl6siastiques. Nous nous en sommes
occup6s avec beaucoup de soin, quoique diverses occupations nous aient obligis souvent d'interrompre ce travail.
Apres plusieurs conferences sur ce sujet, ou l'on a mfrement pesd tous les avis requs des maisons de la Congregation, d'autres personnes instruites, et surtout desprincipaux
ceremoniaires de Rome et de Paris, on a enfin rdsolu de
Pimprimer pour en faire une seconde idition de laquelle je
vous envoie un exemplaif. On y trouve peu de changement
de ce qui est dans le premier, pour ce qui est de la substance
des choses; on a modifie seulement quelques endroits, ou
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il a fallu le faire, tant pour se conformer aux rigles de
Missel et du Ceremonial des evaques et i la pratique gOn&rale des principales 6glises de Rome, que pour ne pas s'opposer sans raison aux sentiments des bons auteurs. En outre,
on a apport6 une plus grande exactitude en diffirents points.
a On espErait, poursuit M. Almeras, de donner en meme
temps un second tome, oil les c6remonies des nministres de
1'autel et du chceur fussent s6parement expliqudes, avec
c.llcs..
s•o•lCies particuiieres qui arrvent dans le cours
de Fann&e, pour avoir ainsi en deux petits volumes, un corps
accompli des cerimonies qu'on exerce dans 1'glise; mais
diverses occupations ayant retard6 ce travail, nous avons
cru devoir donner le premier tome, qui comprend tous les
offices ordinaires, dont la connaissance est d'autant plus
necessaire que I'usage en est plus frequent.
a Je prie un chacun de lire attentivement ce Manuel et de Iobserver, afin de garder ainsi, comme membre du meme
corps, une entiere uniformiti
dans cet exercice important
de la vertu de religion, et de donner en cela, suivant le
devoir de notre itat, A tous les autres prdtres, I'exemple do
zile de I'honneur de Dieu que ce divin Maitre attend de.
nous. ,
Celui qui a donna au public PEtat de la ville de Paris et
des fonctions auxquelles s'appliquent les diverses communautes etablies dans cette grande ville, a cru peut-&re dire
quelque chose de meprisant sur le compte de Saint-Lazare,
en marquant qu'on y apprend aux jeunes clercs a faire les
ceremonies de FEglise. II aurait pu constater qu'on fait
d'autres fonctions importantes; mais on a toujours mis celle1 au nombre des plus considdrables. On oe neglige
rien,
dans cete nombreuse communauti, pour regler les choses

les plus legeres sur cette matiere, et les autres maisons de
la Compagnie s'y adressent pou &tre eclaircies de leurs
doutes.

On a itabli pour principe qu'il fallait garder en chaque
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maison de la Compagnie, quoique fondiesen divers dioceses,
les ceremonies romaines quant a la substance et aux priecipales manieres de les pratiquer, excepti seulement celles
qui sont si universellement reques par la coutume des lieux,
ou si absolument ordonnies par les prelats, qu'il y aurait
qucique sorte de scandale ou qu'on provoquerait des murmures si on refusait de s'y conformer; ce qui doit dtre
d6ciddpar la prudence de ceix qai *nnt mr !* i";es=, spr!
avoir pris conseil des personnes sages et propos6 la difficulti aux Visiteurs. Cette maxime, on le remarque, est selon
'intention de Notre Saint PNre Ie Pape, qui s'expliquant sur
son disir de faire recevoir son Ceremonial partout, toutefois ne desapprouve pas les c6remonies revues, comme on
voit par ces termes : Pro more locorum secundum laudabilem consuetudinem, etc. Si les Missionnaires n'en agissaient pas ainsi, ils paraitraient singuliers, ou pour le moins
seraient pen utiles au clerge en fair de critmonies.
Les regles ainsi dressies par les soi:s de M. Almeras pour
Puniformite des cdremonies entre les missionnaires furent
envoyees a toutes les maisons.
6o. Bon succhs desfonctions es divers itablissements. Les infirmitis continuelles de ce digne Superieur gineral
qui a'etait pas encore fort age, et la defaillance visible de
ses forces faisaient craindre avec raison atoute la Compagnie de s'en voir bient6t privee, et il n'y avait personne qui
ne dsirit de tout son cceur que Dieu le conservat longtemps.
II donna avis du bon succes des emplois et des biens qui se
faisaient dans diverses maisons de la Compagnie dans une
lettre du 12 fivrier 1671, A pen pres en ces termes : aVous
etes sans doute bien aise d'apprendre de temps en temps
P'tat de la Nougregation en gdneral, et ce qu'il y a de nouveau en particulier. La pair et I'union sont, Dieu merci,
parmi nous. On y travaille Ala vertu, qui plus, qui moins;
et nos fonctions se continuent partout avec la mdme benediction. » Toutefois M. Almeras ne parle que de trois mai-
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sons, savoir : de Rome, de Naples et de Lyon, n'ayant pas
le loisir de dire rien en particulier des autres.
A Rome, dcrit-il, Dieu benit de plus en plus la maison
qui a, ce semble, tous les emplois des autres et encore au
dela; elle fait des missions presque continuelles, et, de plus,
deux sortes d'exercices d'ordinands, savoir, pour les ordinations des Quatre-Temps, et pour les ordinations extraordinaires deux fois chaque mois en faveur de ceux qui sont
,,,uitci' c;iiraieupora; iis sour toujours an nombre de
quatorze ou quinze, et on lear fait les exercices, partie
de Iordination, partie de la retraite spirituelle. Cette
meme maison reqoit quantitd d'autres exercitants de
toutes conditions dont le nombre augmente. Elle fait la
conference aux ecclesiastiques qui s'y assemblent une fois
la semaine, comme a Saint-Lazare. Outre cela, elle est
chargee d'une chose que nouw ne faisons pas ailleurs, savoir
de montrer les ceremonies a tous les pretres, tant itrangers
qu'ita!iens qui veulent dire la messe a Rome, et qui n'en
peuvent obtenir la permission qu'en ayant des n6tres ua
certificat attestant qu'ils savent les ceremonies; cela s'est-pratique depuis le commencement de cet etablissement, et
se continue encore.
a II ne manquait plus Ia que les fonctions d'un s6minaire
externe, et voila que depuis trois mois la Providence en a
commence un, par les soins de M. Simon, et par les liberalites de M-* la duchesse d'Aiguillon qui fournit de quoi
pour le louage d'une maison voisinede la n6tre; sans quoi,
elle n'aurait pas suffisamment de place '. II n'y a encore
que six seminaristes, mais gens bien choisis, et quatre autres
se disposent a y entrer bient6t. Cest une cruvre de grande
i. La duchesse d'Aiguillon avait fait deji une premiere donation
aux Missionnaires en 1642, puis une seconde et une troisi4me en
faveur des ordinands, en 1643. - La Congregaione della Missione
in Italia, Parigi, 2884, p. 7 et 9.
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importance dans la ville capitale de l'Eglise universelle; elle
pent, avec toutes les autres choses qu'on vient de dire, etre
tres utile au clergi. a Ce que M. Almeras annonce ici a
pourtant discontinue : peut-6tre qu'on arrive de trop d'endroits a Rome, et que les ordinations y sont trop frequentes
pour tenir des seminaires rigles, comme dans les dioceses
particuliers.
SA Naples, notre maison va un bon train jusqu'I present
continue M. Almeras; elle a fait des missions a la campagne et les exercices de 1'ordination a la ville. Mgr le Cardinal et Archeveque en est fort content; il a bien logd les
missionnaires et les protege.
SAu commencement, il n'y avait que trois pritres; presentement, il y en a cinq, avec un clerc, et Son Eminence en
voudrait encore d'autres si on pouvait lui en donner; ils
sont tous Italiens. Ils ne sont pas encore fondes, c'est
Mgr le Cardinal qui leur donne de quoi subsister; il y a
apparence qu'ils ne tarderont pas beaucoup A l'etre, tant
parce que cette ville est grande, et qu'il y a beaucoup de
pietd et de divotion pour les Congregations, que parce
qu'il se trouve un particulier gentilhomme qui promet de
le faire. C'itait M. Balsamo dont on a parle ci-dessus, et
qui n'etait pas encore dicide.
* M. Martin est prisentement superieur a Genesa, ajoute
M. Almeras. M. Martin 6tait un excellent missionnaire, des
premiers qui avaient dtd en Italie; il avait longtemps
dirige les missions a Genes, et encore davantage i Turin,
ayant pour cela un talent merveilleux, et s'etant tres bien
forme a la langue italienne qu'il parlait aussi bien que s'il
fQt nd dans cette nation; il avait en outre beaucoup de vertu.
11 a edt Ie dernier superieur.franjais de la maison de
Rome.
, Dans la maison de Lyo;, dit encore le General, les
n6tres sont fort occupds aux missions qui reussissent bien,
sous la conduite de M. Berthe. On ne voulait pourtant
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pas le laisser Ia; on ravait seulement envoyi pour mettrr,
la maison en bon train.
a Les Missionnaires assemblent dans les grands centres
les cures et les prEtres avec ceux du voisinage, pour lear
faire des confirences. Dans les intervalles, ils ont fait
faire la retraite aux cures et autres pretres d'une partie du
diocese, les ayant assemblis dans leur quartier en deax
bandes, lune aprs l'autre, et chacune dtait de soixante-dix
„„
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jour comme on fait aux ordinands. b Les Missionnaires
n'etaient pas encore logis oi ils sont, et ne pouvaient garder un si grand nombre de pretres chez eux; ceux-ci
venaient seulement aux exercices. * Mgr rArcheveque et
MM. les Vicaires gineraux sont tres contents, ajoute M. Almiras, et tdmoignent aux Missionnaires beaucoup de
bonti.
1 14. Accroissements de la Compagnie des Filles de la Charite.
Mort de M. Almdras '.

61*. Sollicitude de M. Almiras our la CompagniedesFilles de la Charite. Nouvelle approbation.- Comme
Ya remarque Abelly, x c'est au zele et a la prudence dcý
M. Vincent, son sage Instituteur, que la Compagnie des.
Filles de la Charit6 dut, comme celle de la Mission, avec sa
naissance, son accroissement et ses reglements : il la vit
dclore de ses travaux et la cultiva par sa douce conduite. .
( Vie, liv. II, ch. ix.) Dans 1'approbation donnde en 1655
au nouvel Institut, l'archeveque de Paris, sur la proposition
du pieux fondateur, ddclarait que la conduite et direction
de ladite societi et communautd des Filles de Chariti demeurait confide et commise, sa vie durant, A M. Vincent, et
apres lui a ses successeurs, les Supirieurs generaux de la
Congregation de la Mission.
I. Nous indiquons par un ast6risque les paragraphes qui ont etajout6s au manuscrit de 1Puteur, M. Joseph Lacour.
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Ils ne manqu&rent pas a s'acquitter de cette partie de leur
charge; et, comme dano la Vie du saint iustituteur on lit les
details de son zAle pour cette Compagnie, il est naturel de
faire ici mention de la sollicitude de ses successeurs pour
continuerle bien entrepris par leur pere en s'appliquant eux
aussi A diriger et i faire prospirer ce charitable Institut.
L'annee i66o avait prive les Filles de la Chariti presque
a la fois de leur saint Fondateur, de leur pieuse Mere
Louise de Mariliac et de M. Portail. Ce dernier fut remplacd comme directeur des seurs par M. Jean d'Horgny,
missionnaire de grand merite, qui avait rendu deja de nombreux services a la Congregation de la Mission et a la Compagnie des Filles de la Chariti. A sa mort, M. d'Horgay
fut remplac ia son tour par M. Jean Gicquel, autre missionnaire vertueux, qui resta directeur des Filles de la
Chariti de 1667 a 1673.
En 166o, la soeur Marguerite Ch6tif avait det nommee par
les fondateurs eux-memes pour succider A Mile Le Gras.
C'itait une personne de hautevertu, profondiment atache
a toutes les pratiques et a 'esprit de I'Institut. Elle avait
commenz I'etablissement d'Arras ou elle se trouvait encore quand saint Vincent l'appela a Paris pour occuper la
place de Supiricare de la Compagnie.
M. Reni Almeras etait devenu le 17 janvier 1661 Supdrieur geniral des deux families de saint Vincent. Le nouveau Superieur annonqa son ilection aux soeurs par une
circulaire du mois de fevrier suivant. Sous son administration, la Communautu continua A progresser en nombre et
en vertu; il etait grandement aide dans son gouvernement
par la soeur Chetif, qui, en 1664, fut rdelue Supirieure de
la Compagnie.
Sous le gdneralat de M. Almnras fut compltement organise le seminaire pour la formation des jeunes seurs; la
direction en fut confee a lasoeur Julienne Loret, qui avait
precidemment servi d'assistante i Mile Le Gras, laquelle
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s'en remettait souvent Asa sage conduite. DMs 1647, la soeur
Loret avait ete nominee directrice des jeunes sceurs; mais,
a cette dpoque, la separation entre les seurs anciennes et
I es novices n'existait pas encore.
En 1667, la sceur Mathurine Gudrin fut ilue Superieure
de la Communaute : c'est peut-etre, apres la Fondatrice, la
Superieure la plus remarquable qu'ait eue la Communaute,
et elle seconda pleinement la sollicitude de M. Almeras.
L"^ rfvi»i-q
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saint Vincent qui en traca le texte et en donnait lexplication aux sceurs dans les admirables conf6rences qiii nous.
ont ete conse-rves; mais chacun tirait copies de ces regles
selot sa devotion, et on en trouvait pen d'exemplaires comrn
plets. M. Almeras fit revoir le texte, le fit partager en cha-'
pitres, tel qu'on le lit depuis, et en fit remeure un exemplaire.
&chacun des etablissements, avec charge pour la sceur ser-;
vante de la conserver avec sollicitude.
En 1668, enfin, le cardinal de Vend6me, 16gat du Pape.
en France, A approuva et confirma par rautoritd aposto-_
lique dont il itait revdtu en cette cause, ainsi qu'il s'exprime,t
ladite Communaute (des Files de la Charitd), son Instituit_
et ses Constitutions.
'
En outre des regles qui tracent les devoirs de chaque
particulier ainsi que le but general de l'Institut, et quWl
saint Vincent avait donnies a chacune de ses deux Comrmunautis, il importe d'en rIgler I'organisme et en partictlier ce qui regarde la transmission et Ie fonctionnement d.
l'autoriti. M. Almeras y pourvut, nous l'avons dit, pourJ4,
Congregation de la Mission en codifiant ce qui avait etd~
rigld et pratique du temps de saint Vincent et en le faisant
approuver par Rome sous le titre de Constitutionsselectes.
A la prikre des soeurs, il fit de meme pour la Compagaie,
des Filles de la Chariti, recueillant les reglements donnai,
par le saint Fondateur sur cette matiire et formulant les
pratiques mises en usage par saint Vincent et Mlie Le Gras
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et il ridigea en trente-sept articles les Statuts de la Compagaie des Filles de la Charit6.
62*. Nouveaux .tablissements:
Belle-Isle, Gex, SainteReine, Versailles, Verviers, etc. - Ces soins et cette sollicitude de M. Almdras ne pouvaient qu'accelerer le progres
et la diffusion de la Compagnie des Filles de la Charit4.
Ala mort des fondateurs, dejA vingt-huit etablissements de
soeurs existaient en dehors des nombreuses maisonsde Paris.
Sous M. Almiras, ce mouvement continua; les etablissements anciens se consolidaient et s'agrandissaient, tandis
que plusieurs nouveaux se formaient. On n'en peut mentionner en particulier que quelques-uns.
L'itablissement de Belle-Isle an diocese de Vannes,
H6pital militaire et Ecole, fut commenc6 en 166o, du
vivant mime de saint Vincent. La sceur MathurineGuerin,
depuis Supdrieure de la Compagnie, fut envoyee avec deux
soeurs pour commencer cette fondation royale. Elle y
trouva beaucoup d'exercice, car,pen apres leur arrivie en
cette lie, M. Fouquet, qui avait entrepris cet etablissement,
fut destitud de sa charge et tous ceux qui etaient employds
de sa part furent obligis de se retirer. Les sceurs furent
aussi sur le point de s'en retourner a Paris. La sceur Guerin
alla pour cet effet trouver M. de Chevigny, lieutenant du
roi, pour prendre conge de lui et partir avec son agrement,
ce qu'il ne voulut pas permettre; il la pria au contraire
de faire en ces penibles commencements de son mieux
pour ritablir cet h6pital fort delabrd; ce dont elle s'acquitta
avec succis. Bientmt M. de Chevigny lui-meme se d6termina A renoncer aux vanitis du sikcle et i entrer a I'Oratoire.
En ]a mdme annie, i66o, fut commend l'tablissement
de Gex (H6pital). Il ne subsista que par les charit6s des
dames de Paris et de MM. les abbes de Brisacier, qui out
donne lieu a cette fondation. On recevait dans cet h6pital
tous les pauvres malades aussi bien ceux qui n'etaient pas

convertis que ceux qui 1'taient, et souvent les hritiques
abjuraient leurs erreurs avant de mourir.
Un peu plus tard en 1665-i666, commenca 1h6pital de
Sainte-Reine, anciennement du diocese d'Autun. On y recevait et assistait un grand nombre de pauvres ateints de la
maladie qu'on appelait mal de Sainte-Reine.
D'autres etablissements furent formes en France, ceux de
Versailles, de Narbonne, de Moutiers-Saint-Jean, etc.
Mais ce n'est pas seulement en France, leur sol natanl
que se ripandaient les Filles de la Charit6. La Belgique les
appela de bonne heure, desle gienralat trlme duauccessen
immddiat de saint Vincent, comme le prouve le trail
conclu itParis, le 20 decembre 1671, entre M. Almnras,
Superieur gnderal de la Congregation de la Mission et de
Filles de la Charite, et M. Jodei, tresorier et administrateur
de 1'H6tel-Dieu de la ville de Verviers.
II y est specifie quelesdites Fillesde la Charite residant
a I'H6tel-Dieu de Verviers seront dans le diocese et sons
la juridiction de Mgr PElecteur de Cologne, eveque de
Liege, qu'elles seront appuyees par lui et le grand vicaire,
mais a avec garantie de tons les pouvoirs du Superiear
general vis-a-vis de ces Filles : libertd entiere de les rappeler et les remplacer par d'autres, toutes les fois qu'il jugera
Apropos;
a Les visiter par soi ou par ses deputis audit H6tel-Dieu,
et les confesser avec 1'approbation de Mgr lElecteur on de:
M. son grand vicaire, mdme leur designer sur Ie lieu uan
confesseur approuv6 de I'Ordinaire, et gendralement leW
donner dc bouche ou par ecrit tons les avis qu'il jugea
necessaires pour I'acquit de leur devoir. z
Outre ces etablissements, vingt-six autres furent fondes
pendant le gendralat de M. Almeras.
63. Mort deM. Almiras. - Dieu retira du monde M.
Almeras par un long epuisement accompagne d'hydropisie.
Son ddces arriva le a septembre, fete de Saiit-Lazare, i67a.
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Il fut enterri Ac6td et Adroite de M. Vincent, au milieudu
choeur; et, peu apris, on mit sur la pierre qui couvrait son
tombeau une simple inscription: CI-Gir RENE ALMERAS,
SECOND SUPiRIEUR GiENRAL DE LA CONGRGGATION DE LA MISSION, MORT LA

6o

ANNiEE DE SON AGE ET LA 12

e

DE SA SUPARIO-

anr.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
77. Acta Benedicti XIV sive nondum sive sparsim edita
nunc primum collecta, cura Raphaelis de Martinis, Congregationis Missionis presbyteri, etc. Neapoli, 1894. 2 vol.

grand in-4* de 584 et 488 pages.
Cette publication complete les editions du Bullairede Bnoit XIV,
en donnant, comme !'indique le titre, les bulles, ou dispersEes, ou
inedites. II n'y en a pas moins de quatre cents. Ce difficile et beau
travail a etd confid, par le secrdtaire d'Etat, alors cardinal Jacobini,
i M. de Martinis, pretre de la Mission, honor6 depuis de la dignite
d'archeveque de Laodicee par le Saint-Siege, en recompense de ses
beaux travaux d'6rudition. Cet ouvrage est necessaire i toutes les
grandes bibliotheques.
Les volumes que nous signalons ont le format du grand Bullaire
de Turin, auquel ils font suite. L'impression en est parfaitement
soignie.
Cette collection est pleine d'int6ret, et on y suit, en quelque sorte,
la vie de l'lglise sous le pontificat de Benoit XIV.
Le savant editeur littiraire a recueilli, avec un soin particulier, ce
qui se rapportait a la famille de saint Vincent de Paul. Nous mentionnons les pieces suivantes:
6 octobre 1746. A I'archeveque de Paris. Le pape lui recommande
les Lazaristes ou pretres de la Mission, qui evangelisent Pile Bourbon; t. I, p. 25.

23fevrieret 5 octobre 1746. itablissement du college Alberoni &
Plaisance, sous la direction des pretres de la Mission; c'est la charte
de cet etablissement; t. I, p. 3og et 376.
31 aoit 1746. Lettre de felicitrtion de Benoit XIV a M. Perriquet,
vicaire gin6ral, et condoleances pour la mort de M. Couty, superieur
gnedral. Iloge du defunt; t. I, p. 365.
29 mars 1748. M. Cossart, pretre de la Mission, est charg6 de
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transporter et de remettre le corps de saint Victor, martyr, a lrglise
de l'hdtel royal des Invalides, i Paris; t. i, p. 509.

78. Acta martyrum et sanctorum (Orientis). Tomus
septimus, seu Paradisus Patrum. Edid. Paulus Bedjan,
pr. Congr. Missionis. Typis Drugulini, Lipsiensis, 1877.
Un fort vol. in-8* de xs-ioz9 pages.
Les volumes de cette importante publication se suivent avec une
rapiditi que le lecteur admire, et qui atteste le zble du vaillant ecrivain, M. Paul Bedjan. 11 y entremele d'autres travaux, et c'est ainsi
qu'au printemps dernier nous avons signali I'apparition de 'Histoire
eccldsiastique d'Eusibe de C6sarde. traduite en chald6en.
Aujourd'hui, le 7* volume des Vies des Saints nous apporte la traduction du ParadisusPatrum, c'est-A-dire les Vies des Pores du desert, leurs colloques et leurs conseils. a Nos cahiers, dit M. Bedjan,
copids sur le manuscrit de Paris, et vdrifies sur l'originai par nousmPme, collationnds avec les manuscrits de Berlin et de Londres
par nous-mdme, ont etd envoyds ensuite a Rome pour Etre verifies
sur le manuscrit de la bibliothdque du Vatican.
* C'est ce dernier que nous avons adopt6 quant au nombre at &
l'ordre des r6cits et des matidres; nous y avons fait copier tout ce
qui ne se trouvait pas dans le manuscrit de Paris.
S11Iest bon de savoir que tous les manuscrits du ParadisusPatrum ne contiennent pas les memes recits, et ils ne suivent pas le
meme ordre. Cependant, pour rester dang le vrai, les deux manuscrits de Londres, pour la troisieme partie, s'accordent fort bien, en
gdneral.
* Comme pour les volumes precedents, nous avons 6et oblig6 de
vocaliser, ponctuer et rendre conforme
l'orthographe chalddenne
tout ce que nous avons pris aux divers manuscrits dont nous nous
sommes servi. a

79. Directoire des Associations d'Enfants de Marie
Immaculde, etablies chetles Filles de la Charite, 1'usage
des directeurs' et directrices de ces associations, par un
pretre de la Congrigation de la Mission. Paris, MaisonMere des Filles de la CharitC, 14 o , rue du Bac, 1897. Un
vol. in-12 de 171 pages.
Cet ouvrage complete le Manuel des Enfants de Marie, publi6
autrefois sous les auspices de M. Etienne, supdrieur gen6ral de la
Mission et des Filles de la Charitd, et dont I'auteur du present Directoire donna, en 1882, une edition notablement augmentee.
En tte du nouveau volume est une lettre d'approbation de M. A.
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Fiat, sup6rieur geadral. L'auteur s'est attache i priciser, d6s le d6but
de son livre, la nature de ces associations; il a ensuite donn6 sur
leur fonctionnement des renseignements et des conseils dont ceux
qui dirigent cette ceuvre si utile pourront certainement tirer profit.

8o. Couronnement de la Vierge Immaculde de la Mddaille miraculeuse. Paris, Maison-Mere des Filles de la
Charit6, 140, rue du Bac, Paris, 1897. Un vol. in-18 de
o16 pages.
Ce volume, extrait en partie des Annales de la Mission et des Filles
de la Chariti, est un souvenir des fetes solennelles du Couronnement accompli le 26 juillet 1897. Ii rappellera i ceux qui en furent
temoins les douces emotions de cette solennite, et fera participer les
autres lecteurs i l'•dification de ces magnifiques fetes. 11 est orne de
belles gravures representant la statue de 1'lmmaculee Vierge et la
couronne, ainsi que la chapelle de PApparition.
Cette relation, repandue parmi les personnes du monde, fera connaitre la Medaille miraculeuse et augmentera la devotion envers
Marie Immaculee.

81. Commentarii de Sacramentis in genere ac de
SS. Eucharistia ex probatis auctoribus concinnati. Ad
usum Collegii Hibernorum Parisiensis. Paris, 1897. Un
voL in-8* de 3oo pages.
II n'est pas permis de dedaigner P'rudition, et lorsqu'un auteur
sait formuler son sentiment avec nettetd, on lui salt gre d'allguer
les noms des hommes de valeur dont ii alligue I'autorit4 et dont ii
a pese les raisons. C'est ce que fit saint Alphonse de Liguori dans son
grand et impdrissable ouvrage de theologie. A sa maniire, c'est ce
qu'a fait P'auteur des deux trait6s que nous signalons. Profert de
thesauro suo nova et vetera : il nomme Suarez et de Lugo, il alligue
aussi Lehmkuhl, Franzelin, Pesch, etc., pour appuyer ses opinions.
Comme dans tout livre de theologie, on pourra trouver a contester
quelques affirmations. Par exemple, 1'auteur formule 1'enseignement
sur 1'essence du sacrifice de la messe en deux propositions (p. 259),
et il les expose en leur donnant la mime appreciation : Ex communi
theologorum consensu. Est-ii bien sCtr que la deuxieme proposition
soit aussi commundment suivie que la premiere? Gury, en particulier (Casus conscientia, t. 1, no 254), accepte comme probable une
autre opinion que celle qui eat soutenue par M. Mac Guiness.
Ce livre, ecrit pour Pusage des 6leves du seminaire irlandais a
Paris, est adapte i laldgislation ecclesiastique de 1'Irlande; on y cite
les facultds speciales accordees par Rome aux eveques de cotte province ecclsiastique, ainsi que les d6cisions des r6cents synodes
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tenus & Maynooth. C'est tris bien. Cela d'ailleurs ne gene pas les
autres lecteurs, pas plus qu'ils ne sont genes dans le beau livre de
Sabetti par les references au droit ambricain. Ces Commentaires sur
les sacrements et le sacrement de 1'Eucharistie sont d'une utilite
et d'un intAirt universels pour les theologiens.
82. Annales des dames de la charite de Saint-Vincent de
Paul. r897-1898. V. Lavallee, idit., Paris. Un beau vol.

in-8, de 7>5 pages.
Une lettre, adressee par S. Em. le cardinal Rampolla, au nom du
Saint-Pire, a Mme la duchesse de Beauffremont, presidente g6ndrale
de l'(Euvre des Dames de la Charite de Saint-Vincent de Paul, a Paris,
'informe que Sa Saintete a agre 'hommage de ce bean volume des
Annales de la Chariteet qu'il benit leur (Euvre.
Ce tres utile recueil donnait dans le volume de 1896 un fort intressant historique de 1(Euvre des Dames de Charitd; le volume de
1897-1898 donne des ddtails sur I'organisation de cette institution si
charitable. Le but est de se procurer les ressources ndcessaires pour
soulager les pauvres, en particulier, par les visites i domicile. Le
moyen est la publicitE donnee a une liste de negociants et de commercants honnates et chrEtiens. - On peut se procurer les Annales
des Dames de la Chariti soit chez P'diteur, soit chez les Filles de la
Chariti, rue du Bac, 14o.
C'est cette belle publication que nous avons emprunt4 la remarquable gravure (Louise de Marillac), placde en tete de ce numero de
nos Annales.

Le Gdrant : C. SCHMXEYz..

INDULT
FACULTE D'ERIGER DES ORATOIRES PRIVES
DANS

LES MAISONS

DES FILLES DE LA CHARTB

EN FAVEUR DES

S(EURS INFIRMES

S. Congr. du Concile, o1ddcembre 1897; pour 7 ans.
Tahs SAcNT PRz,
Le Procureur general de la Congregation de la Mission,
prostern6 aux pieds de Votre Saintete, implore humblement
de sa bienveillance Ia prorogation, pour une nouvelle
periode de sept ans, de PIndult du 28 novembre 1890, conferant le privilege d'eriger des oratoires prives dans les
maisons des Filles de la Charit6, pour la commodite des
Sceurs infirmes.
Le 1o dicembre 1897, la Sacrie Congrigations des Eminentissimes cardinaux de la sainte Eglise romaine, charges
de linterpritation du concile de Trente, en vertu de pouvoirs spdcialement confiers par le Souverain Pontife, a
bien voulu accorder au Procureur gendral de la Congrdgation de la Mission, selon la teneur du pricedent Indult, et
- Facilta conceditur erigendi oratoria privata in domiINaOvTU.I
bus Filiarum charitatis ad utilitatem Sororum infrmarum.
Bmo Padre,
II Procuratore Generale della Congregazione della Missione prostrato ai piedi della S.V.umilmente implora benigna prorogaad altro
settennio dell indulto ottenuto i 28 nov. S8go, con cui fu accordato
il privilegio di erigere oratori privati nelle case delle Figlie della
Carita per comodo delle Suore infirme. - Die zo decembris 1897,
S. Congregatio Emorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini
Interpretum, vigore facultatum sibi S. Smo Dno Nostro tributorum,
petitam prorogationem ad aliud septennium duraturam, servata
12
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pour une nouvelle periode de sept annees, la prorogation
demandie.
A., cardinal DI PIETRO, prefet.

Voici l'Indult pricident dont il vient d'etre fait mention
(28 novembre 1890) :
Tais SAINT PiRE,

Le Procureur g4ndraI de la Congregation de la Mission,
prosterni aux pieds de Votre Sainteti, demande la prorogation du Rescrit du I juillet 1878, conferant pour sept
ans le privilege d'4riger des oratoires privis dans les maisons
des Filles de la Charitd, en faveur des sceurs infirmes.
POUR LES FILLES DE LA CHARITE DE SAINT-VINCENT

DE PAUL

La Sacree Congregation des Rites, usant de pouvoirs
sp6cialement conferis par N. S. P. le Pape Lhon XIII, a
bien voulu permettre, pour une nouvelle piriode de sept
ans, que, dans les maisons dudit Institut ayant une eglise
annexe ou un oratoire public, on puisse, pour les seurs et
forma praecedentis indulti, Procuratori Generali Cong. Missionis
benigne impertita est.
A. Card. Di PETMo, Praef.

Ea autem erat forma praecedentis Indulti:
Bmo Padre,
II Procuratore Generale della Congregazione della Missione, pros-

trato at bacio del Piede, implora della S. V. la proroga del Rescritto
it Luglio 1878, con cui fu accordato per un settennio it privilegio
di erigere oratori privati nelle case delle Figlie di Cariti per comodo
delle Suore inferme. Che, ecc.
FIUauxK CHArTATIS InsNTITUT S. Vmcncarn

A PAULO.

Sacra Ritum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a
Sanctissimo Domino Nostro Leone XIU tributis, benigne indalsit, pt
ad aliud proximum septennium in domibus Praefati Instituti
adnexam Ecclesiam vel publicum Oratorium habeatibus Sacrosanctum Missae Sacrificium quotidie celebrari, atque infra ejudem
actionem ad Sacram Synaxim admitti queant illae ex praedictis
Srorribus ac Personis cum ipsis fixe commorantibus goe adver
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autres personnes de la maison, auxquelles leur sant6 ne
permettrait pas d'aller a Feglise ou &l'oratoire public, c6lebrer le saint sacrificede la messe chaque jour, et que les soeurs
puissent faire a cette messe la sainte communion; mais sans
qu'on soit autorisc a conserver le Saint Sacrement dans ces
oratoires. - Nonobstant toutes dispositions coutraires.

Le 28 novembre 1890.
Cardinal ALOYsr

MsastLA, prefet.

valetudine impediantur quominus Ecclesiam seu publicum Oratorium
adire possint : attamen absque facultate ibidem Smae Eucharistia
Sacramentum asservandi. - Contrariis non obstantibus quibuscumque. - Die 28 novembris i8qo
.
Card. ALoLSs Mass
LL

, Praef.

EUROPE
FRANCE
UNE FETE EN FAMILLE
LE 25 JANVIEK 1898, A SAINT-LAZARE, A PARIS

La date du 25 janvier, parce qu'elle ramene le souvenir
de l'origine de la Congregation de la Mission, est chere i
tous les membres de la famille de saint Vincent. Cet anniversaire a dte cilibr6 a la Maison-mere, cette annie, de la maniere habituelle, c'est-a-dire avec simpliciti et avec pieti,
en presene des restes du saint Fondateur, et autour du
successeur de saint Vincent. Si nous en faisons mention
ici, c'est dans la pensie que ces quelques lignes feront revivre de chers souvenirs au coeur de ceux qui ont vecu i
la Maison-mare; c'est aussi dans le desir que tous trouvens
en ces pensees quelques consolations.
Le matin, apres la lecture des points de l'oraison, tels
qu'ils se trouvent dans le Formulaire de prieres pour la
meditation du 25 janvier, M. notre tris honord Pere dit
que la conference du soir aurait pour objet: De ramour
que nous devons avoir pour la Congregation: i* Motifs de
cet amour; s* ce que nous devons aimer dans la Congregation; 3* comment nous devons timoigner cet amour i
la Congrigation.
La chisse oil sont deposis les restes sacris de saint Vin6
cent fut exposde tout le jour. A la messe de communaut ,
des chants liturgiques rappelerent le sens de cette fete.
Enfin, le soir, k cinq heures et demie, la communautd se
rdunit, comme elle le fait chaque annie ce jour-la, pour
la conference.

-

169 -

Apres la recitation du Veni, Sancte Spiritus, M. le Supdrieur general d6signa un frere dtudiant, qui exposa ses pensees sur le sujet propose. M. le Superieur pria ensuite un
des pretres de la maison de faire part de ses reflexions,
ce que celui-ci fit a son tour. Enfin, M. notre tres honore
Pere prit lui-meme la parole. Nous regrettons de ne pouvoir donner le texte mime de ce qu'il dit; voici la suite
des pensees qu'il exprima, et parfois mime ses expressions:
MESSIEURS ET MES TRES CHERS FRERES,

Oui, nous devons aimer sincerement et filialement la
Congregation. L'aimer est un devoir, et c'est un sentiment
tres honorable; car, ceux-la s'honorent qui savent aimer
et estimer cc qui merite de l'etre, tandis que c'est une
inclination bien regrettable que celle qui porte a ne voir
que le c6td defectueux des choses, et A s'en entretenir.
Voyez Notre-Seigneur. Comme il a aim6 PEglise I Christus
dilexit Ecclesiam, dit l'ap6tre saint Paul; et il 1'a aimie
jusqu'A mourir pour elle. Pourtant, dans cette Eglise, combien de membres morts, combien de membres gangrenes
dont il faut rougir! Malgrd cela, Notre-Seigneur voit la
beauti et la sainteti de 'Eglise, et il I'aime. - Ainsi, dans
la Compagnie. Certes, qu'il y ait, ici et la, des membres
qui ne rdpondent pas i leur vocation, qui parfois la
deshonorent, je ne le conteste pas, et nul ne le sait mieux
que le Superieur general, puisque, lui, il connait - ou &
peu pres - ce qui se passe dans toutes les provinces, dans
chacune des maisons. Et, malgre cela, je le declare, eISuperieur general n'a jamais cessd, et ii ne cesse pas de trouver la Congregation singulikrement aimable; oui, elle est
digne de notre amour a tous et de tout notre ddvouement.
I. - Pourquoinous devons aimer la Congrdgation.
Nous devons aimer la Congregation, premierement
parce qu'elle est Poeuvre de Dieu. Son origine, en effet, est
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toute providentielle. On le voit par la manifestation de
faction de Dien sur son commencement. C'est ainsi que le
clergi de Paris, si instruit, si distingue, mais qui tenait
aussi tant i son ind6pendance, accourt &Saint-Lazare. Les
ecclisiastiques les plus remarquables, Bossuet lui-meme,
se trouvent honores d'assister aux conferences de saint Vincent. L'Esprit de Dieu descend sur ces reunions qui sanctifient le clerge; c'est une effusion de graces, c'est une
Pentec6te. Ce n'dtait pas la chaude eloquence de saint Vincent, une eloquence humaine, qui attirait tous ces pr&tres;
c'6tait la grace de Dieu laquelle se faisait sentir dans la douceur et lonction de la parole du saint.
Expliquez les fruits admirables, les graces des missions
donnies par saint Vincent et les premiers Missionnaires, et
qoi produisaient de si merveilleux resultats en France, en
Italie, en Corse; expliquez-les autrement que par Faction
de I'Esprit de Dieu, c'ess impossible. C'est Dieu qui a fait
toutcela: la Mission est son oeuvre. Le saint Fondateur Pa
reconnu souvent, et I'Eglise Fa confirmi, lorsqu'elle dit, en
l'oraison de l'office de saint Vincent, qu'il a ite l'instrument, mais que c'est Dieu qui a forme cette nouvelle Congregation : Deus, qui... per Beatum Vincentium familiant
congregasti.
Ce premier motif, a lui seul, doit ouvrir notre cceur t
l'affection la plus sincere : la Congregation est 'oeuvre de
Dieu. Or, Dieu aime ses ceuvres; ii aime, par consequent,
la Congregation. Aprks cela, comment ne Paimerions-nous
pas nous aussi?
Une seconde raison, c'est que la Congregation est 'oeuvre de saint Vincent. Oui, elle est Pceuvre de saint Vincent;
de saint Vincent, ce geant de la charite qui a fait ladmiration non seulement des chretiens, mais encore des philosophes lesquels n'ont pu refuser de lui rendre hommage. La
Congregation est l'oeuvre de la grande et admirable charit6
de saint Vincent; elle est 'oeuvre de sa prudence et de sa
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rare sagesse; elle est l'ceuvre du zele de cet homme apostolique qui a trace dans 'Eglise un si large sillon, lequel,
grace i Dieu, n'est pas arrive A son terme : la Congregation est la premiere oeuvre de ses mains. Comment ne
serions-nous pas heureux, comment ne serions-nous pas
fiers d'etre les enfants d'un tel Pere ?
Troisiemement, la Congregation est chere a la tres sainte
Vierge qui la bWnie et protdgde. Lorsque, en i83o, laVierge
immaculde daigna apparaitre A une humble et pieuse fille
de saint Vincent pour lui reveler la Midaille miraculeuse,
elle lui dit en particulier que, dans les bouleversements
politiques qui allaient survenir, la famille de saint Vincent
ne perirait pas.: touchante promesse qui montre que le ciel
veille sur cette famille, et que le saint fondateur, par I'intercession de 'Immaculee Vierge Marie, avait obtenu la
protection de Dieu sur ses enfants.
If et III. - Que devons-nous aimer dans la Congrdgation?
Moyens A prendrepour itmoigner cet amour.
i* Nous devons aimer la Congrdgation elle-mime. II
faut aimer la Congregation, PInstitut tout entier. Oui, il
faut aimer l'Institut, c'est-A-dire souhaiter qu'il demeure
dans l'esprit de saint Vincent, que ses ceuvres subsistent et
soient benies de Dieu, et, enfin, qu'il se maintienne dans
la ferveur;
2* Nous devons aimer les personnes qui composent la
Congregation. II faut aimer les personnes qui composent
la famille, car elles sont vraiment notre u prochain o, elles
sont plus proches que les autres, plus proches que les
Trappistes, que les Capucins on autres. Les personnes qui
composent Ia Congrigation sont les membres d'un mime
corps que nous, elles participent Ala meme vie, elles accomplissent les memes (euvres.
Nous devons nous aimer, car nous sommes freres en
saint Vincent. Et s'il s'en trouve parmi nous qui ne nous
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6difient pas, il ne faut pas laisser de les aimer. II faut
fermer les yeux sur leurs difauts, a moins qu'on ne doive
les dire au supirieur, pour qu'il puisse avertir ceux qui manquent et les engager a se corriger. Ce sont nos frires : par
consequent, point de division. 11 ne faut pas se butter les
uns contre les autres, mais se difendre, se soulager mutuellement, se couvrir les uns les autres;
3* 11 faut aimer l'Esprit de la Congrdgation. L'Esprit
de la Congrdgation est digne de toute notre estime et de
notre admiration. N'est-ce pas admirable ce desintdressement, cette confiance et cet abandon en la Providence qui
la caracterisent, et qui font qu'on ne dira pas une parole
pour attirer qui que ce soit a faire partie de la Communauti, qu'on ne fera pas une demarche pour procurer a la
Congregation un itablissement? Et n'est-ce pas admirable
de voir, d'un autre c6td, le devouement avec lequel les
Missionnaires se depensent pour ripondre aux desseins de
la Providence une fois que ces desseins sont connus. Ainsi
faisaient les anciens et premiers Missionnaires, ces hommes
de coeur et de gindrositd, viri cordati, comme les appelait
un pape; ainsi font les Missionnaires de notre temps:
n'est-ce pas vraiment beau?
N'est-ce pas beau de foi surnaturelle de voir, an ddbut de la mission dans une paroisse- les Missionnaires
tomber aux pieds de M. le cure en presence de la foule
riunie, pour lui demander sa benidiction, afin que les
graces viennent de Dieu a lui, et de lui sur I'ceuvre qui
commence; et apres trois semaines de travaux apostoliques
et de fatigue, de voir les Missionnaires se jeter encore &ses
pieds, en public, pour lui demander pardon des fames qui
ont echappi, et pour avoir encore sa binediction ? N'est-ce
pas beau, cela?
N'est-ce pas beau de voirles euvresqui s'accomplissent par
la Congrigation ? Voyez ce Missionnaire qui part pour des
regions lointaines, qui s'avance sous uiusoleil brilantaccom-
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plissant un long et terrible voyage; il marche an milieu
d'hommes cruels qui mettent sa vie en piril, et des bWtes
firoces qu'on rencontre en ces diserts, ii s'avance d'itape
en itape jusqu'isa lointaine mission d'Abyssinie. -Voyez,
en Amirique, une autre oeuvre. Un Missionnaire fonde
presque a lui seul, A Arequipa, une icole apostolique qui va
grandissant et qui est maintenant le grand seminaire, esp&rance du diocese. N'est-ce pas beau de voir de telles oeuvres ?
N'est-ce pas beau de voir des hommes energiques, qui
s'en vont a Madagascar, affrontant ce climat autrefois
meurtrier, et qui, aujourd'hui encore, ne laisse pas d'etre
penible a supporter; ils vont se meler a ces incultes populations, begayer avec ces petits negres, leur faire 1'ecole,
leur apprendre le catichisme; n'est-ce pas beau? -Tous ces
hommes ont leurs defauts sans doute, ils ne sont pas parfaits; mais qu'ils ont de grandes qualitds !
Enfin, les Rtgles. Oh I les regles, il faut beaucoup les
aimer. Mais le moyen de tdmoigner cet amour, c'est de les
observer. Ne cherchons pas ailleurs le moyen de servir la
Compagnie, surtout ne cherchons pas a changer ces regles
venues de saint Vincent, car nous n'avons pas de choses
nouvelles a observer; elles suffisent a Ioeuvre qui nous
est confiee.
Mais lheure nous presse. Je dis done qu'il faut observer
les regles, obdir au superieur docilement et genereusement; nous ne devons pas faire notre volontd propre,
mais nous divouer. C'est IA le moyen de timoigner. notre
amour pour la Congr6gation.
Oh I oui; ii faut etre divoud, mais comme le veulent
les superieurs. II ne faut pas dtre divoue en imagipntion,
et puis ne plus obdir quand le supirieur donne un ordre,
quand ii veut nous appliquer a ceci ou a cela, nous envoyer
dans un endroit ou dans un autre endroit. Le divouement
consiste A demeurer entre les mains des supdrieurs, pour
tere partout oi i s veulent que nous soyons.
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Enfin, messieurs et mes tres chers confreres, tout B
I'heure quand nous serons en presence des reiiques de
notre saint Fondateur, demandons-lui 1'esprit de la Compagnie; et nous, honorons la Congregation par une conduite exemplaire.
Daigne la tres sainte Vierge, la Vierge immaculde qui
nous aproteges jusqu'ici, nous proteger encore. Ainsi soit-iL
Apres la conference, la Communaute se rendit a la chapelle pour la benidiction de Saint Sacrement, qui fut donnee par M. le Superieur gendral et oil la Communaut&
chanta 'Ecce quam bonum habitarefratres in unum I

LE COURONNEMENT
DE NOTRE-DAME DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE
Les fetes magnifiques celbries a la Chapelle de I'Apparition, a
Paris, pour le Couronnement de la Vierge de la M6daille miraculeuse, out en leur &ho dans les diverses maisons des Filles de la
Charit&. Nous n'en pouvons citer le d6tail. Le ricit qui suit, et un ou
deux autres qu'on trouvera dans ce numero, donnent l'id.e de ce qui
s'est accompli en un grand nombre de maisons.

Lettre de la swur TH. PAGLIANO, Fille de la Charite,
a M. A. FIAT, Superieur gendral.
H6pital de Lodeve, le 14 d&cembje 1897.
MON TRES HONOR

Pj•RE,

Votre biendiction, s'il vous plait!
J'ai pense qu'il vous serait agreable de prendre connaissance de la Chronique diocesaine, concernant notre belle
fete du couronnement de notre Vierge immaculie. La fete
a ete splendide; malheureusement, notre chapelle etait
trop petite pour contenir tout le monde qui s'empressait
pour entendre Mgr de Cabridres; le vestibule avait ete
tendu avec des rideaux rouges pour agrandir notre cha-
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pelle. II n'y avait qu'une voix pour dire : Mais c'est wu
reflet du ciel La fete n'a ite que trop courte.
Voici le compte rendu donni par la Semaine religieuse
du diocese de Montpellier :
a La c6remonie du couronnement de la Vierge, dite de
la Medaille miraculeuse, a dtd cClbree dans la chapelle de
l'Hospice avec le plus grand eclat. Bien avant la ceremonie,
la chapelle merveilleusement decoree itait remplie d'une
foule nombreuse et recueillie. A quatre heures et demie,
Mgr de Cabrieres, 6veque de Montpellier, accompagne de
MM. Verdier, superieur du Grand-Seminaire et vicaire
gineral; Camplo, archipretre de Lodeve, et de tout le clergd
de la ville faisait son entree solennelle an chant de l'Hosanna et du Benedictus, et l'office commenqait aussit6t.
a L'Ave marisstella retentit dans la chapelle, et le choeur,
formi par les religieuses et les orphelines, enleve une magnifique cantate en I'honneur de la Midaille miraculeuse.
A ce moment, Monseigneur apparait en chaire.
* Avec autant de clartd que d'onction, Sa Grandeur expose les relations des diffdrentes apparitions de la sainte
Vierge pendant la premiere moitid du siecle, avec la proclamation du dogme de rlmmaculee-Conception. Parlant
ensuite de sceur Catherine Laboure, Monseigneur fair remarquer que les Filles de Saint-Vincent n'ont pas seulement une vie active, mais que leur zele, leur devouement,
leur chariti sont alimentes et soutenus par la vie contemplative, c'est-A-dire par la priere, Poraison et Peucharistie.
Apres quelques conseils pratiques sur !a diffusion de la Mddaille miraculeuse, Monseigneur descend de la chaire et
bdnit le riche diad6me destind a couronner la statue de
Marie, qui domine Pautel.
a Et pendant que les voix des religieuses et des jeunes
filles executcnt une nouvelle cantate de circonstance, Monseigneur gravit les degres d'une estrade et place sur le front
de la Vierge la couronne qu'il vient de bdnir. Aussit6t
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douze etoiles, formant aureole autour de la statue, s'illuminent, et des rayons de lumiere s'echappent en ruisseaux
ardents des mains de Marie. La benediction du Saint Sacrement et le chant du Te Deum cl6turent cette belle cdr&monie, qui a laissd dans PFme de tous les assistants une
douce et pieuse emotion.
a La fete n'est pas terminde pour 1'hospice. Monseigneur
recoit dans une grande salle tout le personnel de la maison.
Les enfants et les jeunes filles viennent tour a tour exprimer A Sa Grandeur leur bonheur et leur reconnaissance.
En termes exquis, Monseigneur remercie les enfants, fellcite les chanteuses et finalement distribue a tous les assistants un gracieux souvenir de cette belle fete.
" Elle eut un beau lendemain. Monseigneur, apres avoir
calbrd le saint sacrifice de la messe, voulut visiter toutes
les salles de Ihospice et des orphelinats. Jamais les vieillards, les malades, les orphelins n'avaient assisti A pareille
tdte; jamais ils n'avaient vu de si pris la bont, et la touchante simplicite d'un si grand et si bon Pasteur. Monseigneur, en effet, eut pour tous, et pour chaque malade en
particulier, une parole douce et consolante allant droit au
coeur. Aussi les larmes des uns, le sourire des autres, la
joie de tous furent la rdponse de l'amour et de la reconnaissance qui animait tous les cceurs. >
J'ai I'honneur d'etre en l'amour de Jesus et de Marie
Immaculee, monsieur et tres honora Pere, votre tres
humble et obeissante fille,
S' TH. PAGLIANO, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.
SAINT-WALFROY
L'Echo de Saint- Walfroy annonce que S. Em. le cardinal Langenieux, archevdque de Reims, vient d'etablir une
confrerie en l'honneur de saint Walfroy dans l'eglise du
pelerinage desservie par les pretres de la Mission.
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Le but de cette confrerie, dit l'•cho, est de glorifier Dieu
en honorant le grand saint qui a dvangilis6 nos contrees,
et en obtenant par sa puissante intercession les graces qui
sont necessaires pour notre sanctification et notre sulut.
Elle n'impose aucune obligation; elle conseille seulement de rdciter tous les jours, apres la priere ordinaire,
I'invocation: a Saint Walfroy, priez pour nous. n
Tous les fideles peuvent faire partie de cette confrdrie. Ils
suffit qu'ils donnent leur nom de bapLime, leur nom de
famille, le nom de leur paroisse et du bureau de poste qui
la dessert, afin d'etre inscrits sur le registre de la confrerie.
La premiere annde on donne cinquante centimes; les annees suivantes, seulement vingt-cinq centimes.
Et grace a cette minime aum6ne, ils auront part aux cinquante-sept messes qui seront dites chaque annee pour tous
les confreres vivants et defunts; et, Aleur mort, une messe
sera dite specialement pour le repos de leur Ame. Six indulgences plinieres dans Fannee peuvent dtre gagnies par
ceux qui rempliront les conditions prescrites. De plus, Son
Eminence, en approuvant bien volontiers le reglement de
la Confrdrie de Saint-Walfroy a meme accorde cent jours
d'indulgence A chaque pOlerin, qui, itant dans les dispositions voulues, accomplira ses devotions A l'eglise du p6lerinage.
Voici la traduction de l'Ordonnance episcopale irigeant
canoniquement cette confrerie:

a Benoit-Marie Langenieux, cardinal pretre de la sainte
Eg!ise Romaine, du titre de Saint-Jean devant la PorteLatine, par la misericorde divine et la grace du Saint-Siege
Apostolique archeveque de Reims, a tous ceux qui verront
et liront ces lettres, salut et benediction en Notre-Seigneur.
a Nous, ddsirant favoriser et accroitre la pietd des fiddles
envers saint Walfroy, et accueillant favorablement les
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vaeux des pieux pelerins, qui, mime de lointaines regions,
affluent en trks grand nombre i l'Fglie didiee i saint
Walfroy ermite, drigeons, et par les prisentes lettres dclarons erigee une confrerie sous le titre de Saint-Walfroy
dans l'6glise dedide au sommet de la montagne de ce mime
nom.
* De plus, au Supdrieur de la maison des Pritres de la
Mission, batie Acet endroit, et A ses successeurs, nous donnons le pouvoir d'enrbler les fideles dans cene confrerie.
c Donnd a Reims, sous notre seing, le sceau de nos
armes, et la signature de notre chancelier, Pan du Seigneur 1897, le premier decembre.

a (Signe:) - B. M. Card. LANGimch

x,

- Archeveque de Reims. *

Les quelques details suivants indiquent qu'un bien no.
table s'accomplit a Saint-Walfroy, quoique le pdlerinage
soit d'un assez difficile acc6s:
Neuvaine de Saint- Walfroy. - Cette neuvaine, qui a
en lieu depuis le 21 octobre jusqu'A la Toussaint, a ti
suivie par une grande affluence. Environ neuf cents personnci en ont suivi les pieux exercices.
Dans cette foule, on pouvait distinguer toutes les classes
de la societd: pretres, religieux, religieuses, fiddles des
dioceses voisins de France, de Belgique et du Luxembourg.
Retraite du mois pour les eccldsiastiques. - Mercredi
a5 janvier, en la fdte de la Conversion de saint Paul, a en
lieu la retraite de MM. les Ecclesiastiques des environs.
Cene pieuse et idifiante r6union coincidait avec une fete
bien chdre aux Pr&tres de la Mission, l'anniversaire de la
naissance de leur Congregation (25 janvier 1617),dont
Abelly ecrivait: a C'est la raison pour laquelle les Missionnaires de la Congregation (de Saint-Vincent de Paul)
celdbrent avec une devotion particulidre le jour de la Con-

-

'79 -

version de ce saint ap6tre, en memoire de ce que ce nouveau Paul, leur pere et instituteur, commenga heureusement en ce jour-li sa premiere mission, qui a ite suivie
de tant d'autres qui out cause la conversion d'un si grand
nombre d'ames et contribud si avantageusement a I'accroissement du royaume de Jdsus-Christ. b
Le sanctuaire 6tait pare de ses beaux ornements; un
tr6ne portait la relique du bienheureux PNre des Missionnaires. Apres le salut, tous les pretres baiserent avec un religieur respect ces restes du modele des pretres, en lui demandant la grice d'imiter ses vertus et de marcher sur ses
traces.
Vingt-quatre pretres etaient presents, parmi lesquels
deux doyens.
NOTICES
SUR LES ANCIENS ETABLISSEMENTS
DE LA CONGR9GATION DE LA MISSION

TRIGUIER

Diej les Annales ont donne sur quelques anciens itablissements de la Congregation, par exemple, sur Marseille et
sur Rochefort, des notices interessantes. A I'occasion de
la translation des restes d'un homme de Dieu, qu'Abelly
nomme avec dIoge dans sa Vie de saint Vincent (liv. I,
-ch. 46): M. Thepault, sieur de Rumelin, les origines du
siminaire de Triguier out edt retracees par M. le chanoine
Daniel dans un discours que nous sommes heureux de
inetre sous les yeux des lecteurs des Annales. Ce sera, sons
une forme oratoire, une page a ajouter aux notices sur nos
anciens itablissements. On en appr6ciera le m6rite litt6raire, la piete et la sympathie pour I'ceuvre de saint Vincent.

Sscitabo mihi sacerdotem jfdelem qui
juxta cor menu et animam meam fciet.
a Je me susciterai un pritre de foi qui

fern selon mon ceur et ma Toloat6.
(Eccli., L, .)
MONSEIGNKUR ',

MES FaRERS,
Consacrer par la piete d'un souvenir et par un hommage
de notre reconnaissance la sainte memoire de cet homme
de foi, de ce pritre, fondateur du siminaire de Triguier,
dont les restes benis, recueillis de la vieille chapelle, trouvent une place d'honneur dans la splendeur du nouveau
sanctuaire; n'est-ce pas la, nous semble-t-il, toute la signification de cette cerdmonie intime de famille, et A laquelle
le Pere bien-aimi de la famille a voulu presider?
Mais devant le regard de notre pensee, le sujet s'elTve,
et s'agrandit le cadre. Toute une vision du passe nous en-,
vahit. Sur le berceau de ce siminaire se dressent et revivent
de grands souvenirs, de nobles et beaux souvenirs, que dominent trois figures, que trois noms resument: saint Vincent de Paul, Mgr Balthazar Grangier, le chanoine Thipault
de Rumelin.
Votre pidet, mes freres, me permettra, mame elle saura
me pardonner les diveloppements dans lesquels notre humble parole, disireuse d'interpreter dignement cette cr&monie, va se laisser entrainer. Ne s'agit-il pas de glorifier
Notre Seigneur Jesus-Christ et son Eglise, de glorifier aussi
cet illustre siege de Treguier et cette chere maison ?
I
Elle fut grande et sainte r'oeuvre qui s'inaugura ici mime
an milieu du dix-septieme siecle. Pour nous en faire une
idie, reprenons les choses de plus loin et de plus haut.
Les guerres de la Rdforme avaient ldgud Anotre pays une
situation religieuse triste, bien triste. Mutilie par les hus. S. G. Mgr Fallieres, eveque de Saint-Brieuc et Triguier.
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guenots, la France souffrait dans ses peuples : surtout elle
souffrait dans ses pretres. Le clergd, digeiner, s'itait abimi
dans une degradation, qu'aujourd'hui encore, apres trois
siecles dcoulds, on ne saurait contempler sans une douleur
inexprimable.
D'abord, 1'ignorance. Les anciennes dcoles presbytirales
itaient tombies. Les s6minaires? La France n'en avait pas
encore. Aucune etude sirieuse, a ucune formation superieure
de l'ame, pour preparer aux saints ordres ceux qui, en les
recevant, s'engagent A etre la lumiere du monde et le sel
de la terre.
En telles mains, que devenait le ministare ivangdlique?
Que devenait Padministration des sacrements? Saint Vincent de Paul nous donne la-dessus des details a faire fremir *:
la chaire chrdtienne d6serte, muette; plus de pr6nes, pas
de catichismes. Prive d'instruction religieuse, le people
ignorait jusqu'aux vdrit6s les plus indispensables an salut,
parfois meme, nous dit Abelly, jusqu' l'existence de Dieu 2:

Quomodo credent et quem non audierunt? Quomodo autem
audient sine pradicante?(Rom., x, 15.)
Dans les campagnes, sunout, le mal itait grand. Aux
saintes habitudes chritiennes avaient succidi des superstitions hideuses, et les mauvaises moeurs Al'antique honndtete
des champs.
Quant au clerg6, si peu soucieux de ses devoirs, tout tombait en ruine dans ses maeurs; chaque jour, les scandales
du sanctuaire venaient contrister l'Eglise, perdre les Ames,
rajouir les Rdformis et derrayer leurs preches. a Le nom
de pretre, dit un historien de ce temps, est devenu synonyme d'ignorant et de ddbauch6 3. * Et M. Bourdoise, l'ami
i. Voir Vie de saint Vincent de Paul, par Abelly, livre 1, ch. xwn;
par M. I'abb6 Maynard, tome II, ch. i·," p. 2. Paris, x86o.
Abely, livre I-, ch.· i .
3. Vie du P. de Coamren, par le P. Amelotte, a* partie, ch. vi. Cf. Homelie des desordres des Trois Ordres, par Camus, ve&que de
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de saint Vincent, n'exagdrait rien, lorsqu'il s'ecriait, outrw
de douleur : a On pent dire avec viriti et avec horreur que
tout ce qui se fait de plus mal dans le monde se fait par les
ecclesiastiques . a
Et de notre Bretagne, de notre chere Bretagne, que dire?
Avait-elle ichappel cette dichiance? Helas I quelles ruines
apres cette guerre acharn6e de la Ligue, plus acharnde ici
et plus longue que partout ailleurs! Ruines du pays, ruines
des Ames I... Rappelons-nous I'bistoire de Le Nobletz et de
Maunoir: elle nous revele ce que, dans nos citds, dans les
profondeurs de nos campagues, dans nos iles, il y avait
d'ignorance religieuse, de superstitions, de desordres..., de
miseres sacerdotales.
Telle est la rdaliti historique, la navrante realite! a Tels
pasteurs, tels peuples a, avait coutume de redire saint 'incentde Paul. Pourquoi taire la realit ? Encore ne fais-je que
soulever un coin du voile : le respect de cet auditoire et de
ces Ames de jeunes gens m'interdit de priciser et d'insister.
Certes, 'Eglise est divine, qui surmonte pareilles epreuves,
qui survit A semblables crises. a N'est-ce pas le propre
de l'Eglise de vaincre, quand elle est blesse ? de triompher
quand elle est abandonnee? a s'dcriait saint Hilaire aux
plus mauvais jours de l'arianisme: Hoc Ecclesia proprium
est, ut tunc vincat cum lreditur, tune obtineat cum deseritur (Lib. VII de Trin.).
A ces maux, quels remedes? Sans doute, les Assemblees
generales du clergd de France, les conciles provinciaux, les
synodes diocdsains multiplient decrets et ordonnances; nos
rois Henri IV et Louis XIII multiplient les idits: peine
i. Vie de M. Bowrdoise, par Bouchard, livre I .r . - a II faut faire,
disait saint Vincent de Paul, quelque effort pour ce grand besoin de
I'Pglise. qui s'en va ruince en beaucoup de lieux par la mauvaise vie
des pr6tres; car ce sont eux qui la perdent, la ruinent, et il n'est
que trop vrai que la depravation de I'ttat eccl6siastique est la cause
principate de sl ruine de 1'tglise de Dieu. a Abelly, liire I r,
ch. xxvi.
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inutile. Quid leges sine moribus ? II faut d'autres remedes,
des remedes heroiques.
Or, voici qu'A la grandeur et profondeur du mal, le Dieu
mis&ricordieux, le Christ qui aime son Eglise par-dessus

tout, le Christ « qui aime les Francs n, oppose des remedes
hdroiques. Jamais notre Eglise de France vit-elle une dclosion de saintetd comparable A celle dont elle resplendit
dans la premiere moitid du dix-septieme siecle! Sur notre
patrie passe un souffle ardent d'apostolat; c'est tout un renouveau de seve chrdtienzne, ficond, magnifique; une ere
s'ouvre de resurrection. Pour arracher la France i I'abime
d'irriligion et de desordre o. l'avaient plong6e les guerres
impies, pour refaire Ies gin6rations cathpliques, pour restaurer le sanctuaire, pour rendre sa beaute 4 la fille ainee
de 'PEglise, dvdques et pratres, chretiens et chretiennes du
cloitre et du monde, luttent hiroiquement, et ils reussissent
dansleur entreprise sublime. Faut-il rappeler Brulle, Bourdoise, Condren, Eudes, Bdnigne Joly, Olier... et tant d'autres? Et ces admirables femmes, Frimyot de Chantal,
Acarie, Miramion, Le Gras... et tant d'autres? Et ici, en
terre bretonne, Noel Mars, Quintin, Rigoleuc, Michel Le
Nobletz et ses deux soeurs Marguerite et Anne, de Kerlivio,
Maunoir... et tant d'autres?
Vraiment Dieu n'abandonnait pas les imes racheties per
Jesus-Christ; Dieu aimait toujours le pays de France;
Dieu aimait toujours la vieille terre d'Armor
En cete ceuvre d'apostolat et de riegndration, un nom
domine tous les autres; inclinons-nous, mes frfres, et
saluons. Saluous cet homme A qui il fur donni de trouver
des remedes A tous les desordres, des consolations a toutes
les miseres: reformateur de l'ignorance populaire et des
moeurs do clergd, promoteur de la vie religieuse, organisateur de la charitd, defenseur de lorthodoxie contre les
nouveautes herdtiques ; saluons le grand homme, saluons
le saint, saluons Vincent de Paul! Dieu le suscite pour
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donner un corps et une forme Atous les ddvouements, pour
asseoir sur une base puissante, solide, l'avenir du catholicisme en France et notre sacerdoce: Suscitabo mihi sacerdotemfidelem quijuxta cor meum et animam meam facies.
Renouveler la France dans la foi et les saintes mceurs:
A cette premiere besogne, saint Vincent pourvoit par sa
Congregation, qui partout s'en va donner des missions,
partout pracher 'Evangile aux pauvres, surtout aux pauvres si ddlaisses de la campagne : le plus grand rdsultat de
ces missions, ce fut de conserver la France au catholicisme.
Renouveler en France le clerg6 sdculier, le relever par
l'dtude, la discipline, le sentiment de ses devoirs sacris, le
remonter Ala hauteur de sa divine vocation : seconde besogne de saint Vincent et la plus importante : un clergd
digne et saint, n'est-ce pas la pierre angulaire de difice?
Cette riforme du clerg6 catholique, le concile de Trente
Pavait mise dans la riforme de I'ducation cldricale; I'tablissement des s6minaires, decretd par la sainte assemblee,
avec des transports de joie, allait donner un clergi nou-

veau, en faisant circuler abondamment dans le sanctuaire
'antique save sacerdotale.
De fait, partout en Europe, on voit

dclore des sdmi-

naires, en Italie, sous la vigoureuse impulsion de saint
Charles Borromee, en Allemagne, en Espagne.
Restait la France. En France, le dcret de Trente se
heurte A 1'opposition des parlements, Aje ne sais quelle ja-

lousie des Universites, aux troubles religieux. En vain,
des 1579, un dveque de Saint-Brieuc, Nicolas Langelier,
illustre par sa foi, son dloquence, son patriotisme, s'en vat-il, avec une intrdpidite apostolique, porter A Henri III
les remontrances de 1'Assembl6e gindrale du clerg6, tenue
&Melun, et sommer le souverain de mettre en vigueur les
decrets de riformation du saint Concile de Trente 1. En
i. Cf.,k: Asscmbes du Clergi de France sous r'ancieme monarchie,
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vain apres plusieurs autres tentatives lAssemblie du clerge
de 1629 avait-elle protest6 que, avec les s6minaires, refleuriraient la science sacree, la pietd, la digniti des moeurs
sacerdotales. La France n'avait pas un seul seminaire,
lorsque en plein orage de la Fronde, saint Vincent ouvrit
le premier a Paris, an college des Bons-Enfants, fevrier
1642. Par une binie coincidence, son disciple et ami,
M. Olier, avait groupd une petite communauti de pratres
qui, I'annie suivante, fondait Saint-Sulpice; et Ie P.Eudes
fondait i Caen le premier s6minaire de province.
Triguier ne tardera pas Aavoir son seminaire. Ici surgit
un premier homme providemiel, Mgr Balthazar Grangier,
6veque de Triguier : Suscitabo mihi sacerdotem fidelem
quijuxta cor meum et animam meamfaciet.
II
Le terrain etait ddj bien prdpard. Mgr Balthazar Grangier
remplacait sur le siege de saint Tudual un saint pr6lat, le dominicain Noel Deslandes, divot fervent du
Rosaire, grand devot aussi de nos vieux saints bretons 4 ,
et qui sut ddfendre son diocese contre I'heresie calviniste.
Le nouvel ievque2, parisien de race, noblement apparente, de la famille de Liverdis, rameau de Sanguin 3,
par M. Alfred Maury, de I'institut de France, Revue des Deux Mondes,
t5 fvrier 1879. - Les Comptes rendus des Assemblies du Clerge de
France. - L'Histoirede De Thou.
i. Noel Deslandes, alors visiteur ginoral de la Congregation dominicaine de France, faisant la visite du couvent de Morlaix, en 1628,
donna l'ordre au P. Altrt le Grand, religieux de ce couvent, d'ecrire
la Vie de nos saints. - Lire cette jussion en tete de I'Histoire des
Saints de la Bretagne-A rmorique.
a. Balthazar Grangier, fils de Timolion Grangier,seigneur de Liverdis, conseiller au Parlement de Paris, president aux enquetes, et
de Anne de Refuge, smour d'Eustache de Retuge de Precy, personnage
tr"s distingu6 et ambassadeur de France en plusieurs cours. (Note
fournie par M. le chanoine Yves Le Cozic.)
3. Sanguin, famille de Paris, anoblie en 14oo, d'oi sont sortis les
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itait aum6nier du roi, abbe commandataire de Pabbaye
Saint-Barthelemy de Noyon de l'ordre de Primontr : un
fief de famille, que cette abbaye de Noyon. Imm6diaement avant lui, un autre Grangier, Nicolas, 6tait dote de
cette commande; et, avant Nicolas, un autre Balthazar
Grangier, premier traducteur francais -

et en vers -

de

la Divine Comedie de Dante'.
Pourquoi nous attarder en ces details de pure curiositi
ginialogique et historique ? Nous sommes ici pour nous
6difier, pour rappeler et exalter les grandes <Euvres, les
saintes oeuvres accomplies ici par cet admirable disciple de
saint Vincent de Paul.
Oui, le disciple de saint Vincent de Paul. Bien que rhistoire taise ce d6tail, la vie ipiscopale de Grangier tout
entiere atteste eloquemment qu'il s'dtait form6 a cette icole
de science et de vertu eccldsiastique. Grangier est parisien.
Or, A Paris, tous les prdtres de merite, tous les bons pretres, connaissent M. Vincent, l'aiment, le frequentent.
Ils friquentent Saint-Lazare pour s'y preparer aux saints
Ordres; ainsi Olier, ainsi Bossuet. Ils friquentent ces
conferences du mardi qui groupent autout de M. Vincent,
de sa parole simple, evangilique, vraiment inspirie,
jusqu'a trois cents ecclesiastiques : II n'y avait pas dans
Paris un seul ecclesiastique de merite qui ne voulut en
2
etre
. • Ecoutons le timoignage du grand Bossuet. Deux
ann6es avant sa mort, icrivant au pape Clement XI,
il proteste a qu'il a reCu de ce pieux personnage, dans ces
seigneurs de Brethencour, de Maffliers, de Boncourt, de Meudon, de
Rademont et de Liverdis.
i. Balthazar Grangier, n6 dans le xv* sicle, aum6nier du roi, abbe
commendataire de Saint-Barth6lemy de Noyon, chanoine de NotreDame de Paris, Conseiller d'Etat.- Sa traduction, intitulee: * la Comedie de Dante, de l'enfer du purgatoire et du paradis, mise en rime
franFoyse et commentie P, parut A Paris en 1596, 3 vol. in-ta.
2. Paroles de 1'abb6 de Saint-Cyran (Memoires de Lancelot,
tome l*r).

-

187 -

saintes assemblies du mardi, les sentiments de la pidtd
chritienne dans toute leur puretd, et le veritable esprit
eccldsiastique'.
Ces conferences devinrent une pepiniere de saints prrtres
et si 'on edt conservi la liste de ceux qui y furent admis
du vivant du saint, on y trouverait tout ce que PEglise de
France a possidi de plus eminent, pendant trente annies,
par la naissance, ]a doctrine, la vertu . Surtout elles furent une pipiniere d'veques : a On leur doit plusieurs
archeveques et ievques qui s'acquittent tres saintement
de leur charge s .

a

Faut-il s'en etonner? Docile au ven de Louis XIII mourant, Anne d'Auriche appelle dans son conseil de conscience l'humble prftre, et elle lui remet la feuille des benafices : et M. Vincent n'a rien tant A coeur que de donner A
FEglise de France des eveques savants et vertueux. En
dipit de maintes oppositions, il y reussit souvent; il rdussit
pour Treguier, le jour ot il donne le siege de saint Tudual
i un iveque tel que Bahhazar Grangier.
Avec quelles saintes dispositions, avec quelles pensdes
hautes le nouvel ev&que vient-il i son troupeau, une lettre
de saint Vincent nous le dit . Le I mai 1647, il ecrit A
M. Codoing, superieur de Saint-Mien (la maison SaintMen itait fondee depuis deux ans):
a Mgr l'Evque de Treguier desire avoir pour un mois
ou deux quelqu'un de notre compagnie qui le pousse et
I'aide i se mettre dans ses fonctions ipiscopales, d'abord
qu'il entrera dans son ivechd ou il doit tre huit on dix
i. Testamur... ejus piis sermonibus atque consiliis veros et integros
christiane pietatis et ecclesiastica disciplinet sensus nobis esse instillatos (2 aoft 1702).

a. Cf. Maynard, tome II, p. 7o.

3. Cf. Abelly, livre Ier, chap. xxvI; livre II, ch. m.
4. Correspondance de Saint Vincent de Paul. Paris 188o, tome II,
p. 41, lettre 552.
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jours avant la Pentec6te. 11 n'a encore parld en public que
deux ou trois fois, par I'adresse de M. Duchene qui I'a
mend expr&s A une mission et Ia induit dans notre petite
methode, en sorte qu'il ne veut jamais parler autrement.
C'est un esprit bon, judicieux, aise; il a beaucoup de charite pour notre Compagnie, qu'il a pensd etablir en son
dvchd, s'il en trouve le moyen. II craint, s'il n'est porte
par ce secours A ces exercices spirituels, comme visites,
exhortations, prddications, catdchismes, qu'il ne commence
ni ne continue rien. Or je viens a vous pour ce dessein, et
je vous prie de vous rendre ATreguier avant la Pentec6te,
et prendre pour second le frere N... a
Ah! je comprends maintenant que Grangier, sacr6 A
Paris d&s le 18 novembre 1646, tardc, plus de six mois,
son dipart pour Treguier. Sa foi, son coeur rappellent
pourtant, 1a bas, au fond de cette Bretagne inconnue, et les
Ames le riclament; il a soif de ces Ames, et d'etre leur
ap6tre, leur pere. Et le voici, lui, dveque, prince de 'Eglise,
desireux de se mettre a rPcole des humbles fils de M. Vincent; il veut s'initier a leur vie, A leurs oeuvres, A leur
mithode de prcher, pour devenir un Missionnaire, pour
etre un ap6tre, pour apprendre comment se gagnent les
Ames au Christ Jesus!... Qu'en dites-vous? chretiens. Oui,
c'est beau; et vraiment mes entrailles en sont emues. Ce
n'est pas tout. II veut avoir A ses c6tis un Lazariste qui
conseille et aide ses debuts d'evdque, et saint Vincent lui
donne M. Codoing, un des pretres les plus remarquables
de sa Compagnie. Enfin il arrive avec la ferme pensee
d'itablir la Compagnie c en son ivechO z.
L'etablissement ne se fait pas attendre. Des z648, Plveque ach6te, de ses deniers, le vieil h6tel de Kermorvan,
situ6 A Pangle de la rue des Perdrix et de la rue de Plouguiel (aujourd'hui, rue Saint-Frangois) ; il y installe les
i. Par son testament, 1'evque Grangier ligua

aux pretres de la
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messieurs de la Mission, et incontinent de se metre avec
eux i la sainte besogne des Ames.
Morlaix d'abord a sa mission, puis Guingamp, puis Treguier. De Guingamp, Mgr Grangier ecrit &saint Vincent:
a Votre lettre nous a trouvis tous occupes dans notre
mission, de laquelle j'espere beaucoup. L'un de vos prtres y
preche, le soir, admirablement et d6votement; un autre fait
le principal catichisme Aune heure apr&s-midi, oi il se fait
admirer des petits et des grands; un autre fait le petit
cattchisme, et mon thiologal (M. le chanoine Duval) preche le matin en bas breton. Enfin tout le monde travaille,
et on n'a pas mime voulu me laisser oisif, car je preche
deux jours par semaine. Nous commencerons tons a confesser demain, Dieu aidant. Les gens de ce pays-ci sont
fort 6tonnes, n'itant pas accoutumes aux missions; chacun
en dit son avis diversement, mais avec respect. J'espere
qu'avec la grace de Dieu tout ira bien '. a

Les campagnes surtout sont sillonnies de la parole du
bon Dieu et de la grace. L'6v&que preche, comme les autres
Missionnaires; il confesse quinze et seize heures de suite;
et les fruits sont grands 2. Aussi bien, chez nous, dans son
ignorance, dans sa misire, le peuple etait resti chrdtien
quand meme.
Congregation de la mission et s6minaire de Triguier... la maison
de Kermorvan a. (Archives depart., Inventaire des litres du Siminaire de Triguier.) Ladite maison etait done sa propridtd
a. Abelly, Iivre IV, ch. n, § 6.
2. En P'annee 165o, Mgr Grangier, parlant i M. Vincent d'une
autre mission, lui 6crit en ces termes : a Je vous remercie du ministere fiddle de Messieurs vos quatre pratres en ma mission de
ce lieu. Leur capacit6, leur z~ie, leur assiduite A prcher et a confesser out iti si grands qu'ils ont eti suivis d'un fort bon succes;

je puis dire que tous les habitants de ce lieu, de tout Age, sexe et
condition, se sent convertis, et j'ai grand sujet de louer Dieu de
m'avoir donni par votre moyen de si bons ouvriers. M. N... a une
vigueur en chaire i laquelle rien ne resiste; je le retiens d6ji pour
la mission de N... pour I'annde qui vient... * Abelly, ibidem.
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L'lan donni se poursuit, s'agrandit; d'autres ouvriers
viennent a la rescousse: Le P. Maunoir et ses admirables
compagnons d'apostolat, de Trimaria, de Pontcallec, de
Kerdu, etc. Jusqu'a sa mort, le 3 fevrier z679, le saint
iveque se jettera A corps perdu dans la melee. Si, un jour,
le P. Maunoir lui-mame lui reproche cet exc6s de travail,
Grangier lui ripondra, en vrai successeur des ap6tres :
a "e reconnais maintenant qu'il y a des circonstances oi
se moderer devient impossible. On laisse alors a Dieu le
soin du pasteur et des ministres, pour se devouer soi-mime
tout entier au salu du troupeau '. a
Ainsi faisait alors un autre eveque incomparable, •6veque
de Saint-Brieuc, Denis de la Barde, ce prelat si ze1i pour la
discipline ecclisiastique, pour rorthodoxie, et lui-m6me
grand Missionnaire. A la mission de Trevi, par exempie, en 1672, a on ne pouvait retenir ses larmes, dcrit le
P. Maunoir, en voyant cet illustre et venerable eveque,
blanc comme un cygne, arrive chaque jour de grand matin,
et sur un pauvre banc qui lui servait de confessionnal,
entendant sans distinction tous les penitents qui se prisentaient... Soyez bini mille fois, mon Dieu, d'avoir donni a
votre eglise de Bretagne de si saints eveques 2! a
De la Barde, Grangier; oui, deux saints eveques. Qui
leur eat dit, A ces vaillants, qu'en petrissant dans la foi et
les mceurs chritiennes leurs dioceses de Saint-Brieuc et de
Treguier, ils preparaient A l'avenir un nouveau etimmense
diocese qui hdrite de leurs travaux apostoliques et binit
leurs noms?
D'ailleurs, tous deux avaient une autre oeuvre a realiser
et plus importante : la fondation d'un seminaire. Grangier
prendra les devants : il aura son seminaire de Treguier six

I. Histoire du P. Maumoir, par le P. Sdjournm,
p. 3 69. Paris 1895.
2. Idem, tome II, p. i56.

S. J., tome I",
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annees plus t6t que Denis de la Barde n'aura son s6minaire
de Saint-Brieuc.
DdjA, il est vrai, le clerg6 trcorois fr6quentait chez les
Lazaristes pour les saints exercices de la retraite; meme
diji, la maison de la a vieille mission a abritait quelques
itudiants ecclesiastiques, comme le prouve une letre de
M. Vincent & Mgr Grangier, du 28 janvier 16524. DijA
c'est un a seminaire x, mais Grangier veut un vrai seminaire, a s'il en trouve le moyen a.
Ce moyen, Dieu le lui fournit. Et voici que nous apparait Ibhomme de ce grand ceuvre, un autre homme providentiel, le chanoine Thbpauh de Rumelin ? Suscitabo miki
sacerdotem fidelem qui juxta cor mesm et animam meam
ftciet.

Ill

Messire Michel Thepault', pratre, sieur de Rumelin, a
des ascendants qui marquent dans notre histoire bretonne;
Pun d'eux, entre autres, Olivier, ecuyer de Charles de Blois,
vient d6poser en renquete de canonisation du pieux prince
B qui la Bretagne, nous 'esperons, pourra rendre bient6t
un culte public et national. Quant A la descendance des
Thepault, elle se rdpartit aujourd'hui entre plusieurs fas. Aprds avoir rappeld A Mgr Grangier que les Missionnaires ne
doivent pas confesser les externes dans les villes : a Je n'ai rien i

dire i la proposition que vous me faites touchant lea confessions
dan la chapelle du seminaire d 'igard des pritres que vous y
faites clever. a (Correspondance de saint Vincent de Paul, tome I,
p. 389, lettre 843.)
2. Thipault, ramage de Bilsic, sieur du Bregniou, paroisse de
Plouvien, - sieur de Rumelin, -de Mesaudren, paroisse de (uimaec,
etc. (Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et armorial de Bretag,
tome II, 6dition 189g). Malgr6 toutes nos recherches, nous n'avons
pu savoir A quelle paroisse se rattache la terre de a Kumelin a. Nous
trouvons une Thipault fondatrice des Ursulines de Morlaix, un Guy
Th6pault, chanoine de Beauport, recteur d'Etables, un Guillaume,
abb6 de Perdigou; alliances acruelles: les de Villeneuve, de Rernlnon, de Saint-Pierre, etc. Le nom de Thepault de Breignou est toujours portA (Dinan).
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milles de cette ville et du pays, dans lesquelles vivent
toujours les traditions d'honneur, de nobles sentiments, de
fideliti religieuse. La grande illustration des Thipault,
outre le fondateur de ce seminairr, c'est Mgr Hervd Nicolas
Th6pault du Breignou (1745-1766), 6vlque de SaintBrieuc, a le pare des pauvres s, et qui habita le seminaire,
avec les Lazaristes; de son grand-oncle de Rumelin on
dirait vraiment qu'il avait heriti ramour de saint Vincent
de Paul et de sa Compagnie.
Une belle devise, celle des Thipault ! Sous l'cusson a de
gueules, i la croix alisde d'or, adextrde d'une macle de
mdme i, resplendissent les mots : a Dieu sur le tout! a
Michel Tripaul itudie & Paris, probablement en Navarre, et il prend la licence a aux droits * civil et canonique. Lui aussi, comme Balthazar Grangier, connut-il
saint Vincent de Paul et ses confirences ou toutes les
Ames d'elite puiserent I'esprit ecclesiastique? Sans doute.
Toujours est-il qu'il revient au pays natal, tout plein de
z6le de Dieu et de sa gloi:e : a Dieu sur le tout! a
Messire Thepault debute par atre recteur de PleumeurBodou et de Plougasnou : il n'oubliera pas ces deuxparoisses. Puis il devient chanoine de la cathedrale de Treguier et penitencier du diocese *.
Sur les confins de la ville ipiscopale, au haut de la rue
des Bouchers, 6tait un manoir dont une pierre de 1'enclos actuel garde encore la date de naissance,

1572; il

rachete de ( Damoiselle Renie de Mousterou, dame douairiere de Kerroch a, et ii s'y itablit. Une relique, ce petit
manoir, qui loge aujourd'hui la boulangerie du petit seminaire: que de saintes oraisons ont empregne ces murailles
vendrables I... Devant cet h6tel, des cours, jardins et clos;
puis, une autre maison, deux autres clos, Parc an Croal
et PareKermadec; bref, tout un domaine.
I. Archives d6partementales, contrat de fondation.
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Le chanoine Thdpault n'dtait pas seul; avec lui, une
pieuse veuve, sa soeur', a Dame Fiacre Thipault, dame
de Trezel s; riches tous les deux, et sans hoirs. Nous
lisons, aux Annales des Saints, que deux nobles epoux de
Rome, sans enfants, le patrice Jean et sa femme, avaient
institud pour herititre la sainte Vierge Marie. Semblable
pensee, une pensde du ciel, visite Thipault de Rumelin et
la dame de Trezel : leur heritier, ce sera la sainte Eglise
de Notre Seigneur Jesus-Christ; ils lui donnent... le s6minaire de Treguier : * Dieu sur le tout ! s
Et voici que le seizibme jour du mois de mars 1654 a,retenons cette date, une date de naissance, une date sainte,
-par acte notarid pass. par-devant Vincent Robin et Raoul
Loriou, a notaires des Regaires de Treguier et privoste de
Lantriguier , messire Michel Thipault de Rumelin donne
c au Rrevrend Pere Vincent de Paul, Supdrieur gendral de
la Congregation des Prdtres de la Mission a tout ce domaine, et des rentes eparses dans tout le pays 4, et la somme
de sept mille sept cents livres, a pour &tre construit sur
ledit emplacement un seminaire dont les Pretres de la Mission auront la conduite, oh les ecclisiestiques du diocese,
qui aspirent aux ordres sacris, puissent prendre 1esprit de
leur profession, se preparer A la reception des saints ordres,
et acquirir la science et la piete necessaires pour en bien
faire les fonctions, et ceux qui y sont deja promus se puissent perfectionner de plus en plus, pour bien cdlebrer les
offices divins, instruire utilement les peuples par les catdr. D'aucuns veulent que ce fut sa ni6ce : nous penchons vers
I'autre hypothese.

2. Trezel, Pleubian. La branche ain6e, fondue dans Kerroignant;
la branche de Trohubert, fondue dans Le Roux.
3. Archives departementales, contrat de fondation.
4. Un h6ritage en piece de terre appele le convenant Toulan san,
en la paroisse de Pommerit-Jaudy; le convenant Piladenen Ia paroisse de Pleudaniel, au fief de Coatguennou; une chapellerie A
Hengoat (Id.)
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chismes et pridications, et leur administrer les sacrements
de I'Eglise avec edification. a
Le seminaire etait fondd, et un des premiers de France,
puisque, en 166o, la Compagnie de saint Vincent ne dirigeait encore que cinq seminaires.
Le a3 mai 1654, 1'6vdque Grangier vise le contrat de donation, que saint Vincent de Paul accepte A son tour et
ratifie le 25 juillet suivant; en quels termes, dcoutons:
, Nous, Vincent de Paul, tr6s indigne Superieur gnadral
de la Congregation des Pretres de la Mission, recevons avec
tout le respect et la reverence qui nous est possible, la
grace que Mgr I'llustrissime et Reverendissime Evdque de
Treguier a faite a notre petite Compagnie par le present
acre d'union, et promettons d'observer et accomplir les
conditions porties par iceluy. En foi de quoi, nous avons
signe les presentes de notre main, A Saint-Lazare-lez-Paris,
ce jourd'hui vingt-cinq juillet, annee mil six cent cinquante-quatre. VINCMNT DEPAUL.

U

Ah! cette signature, - et elle n'est pas la seule an dossier
de fondation que possident nos archives departementales;
- cette signature d'une grande et vigoureuse 6criture, klegamment paraphie, nous Pavons baisee les larmes aux
yeux, avec une indicible emotion : la signature de saint
Vincent de Paul !...

Coincidence insigne !... ATriguier, ce meme jour 23 juillet 1654', un nouveau contrat de nouvelles liberalites
saintes accentue la pensde de Messire Thipault de Rumelin.
C'est bien pour remedier aux manquements que peuvent
commettre les ecclesiastiques dans leurs fonctions sacrees;
c'est pour se conformer a l'intention du concile de Trente,
qu'il fonde le seminaire de Treguier. IIy dtablit les Pretres
de la Mission, parce qu'il lui semble a etre ceux qui en ce
siecle travaillent aprs le plus de benediction, ainsi qu'ils
I. Archives d6partemaetales.
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'ont fait i Saint-Mien et en ce diocese mime, oil lesdits
pretres travaillent en toutes manidres avec grand succ6s ,.
II parle avec admiration et amour de son eveque, a dont la
bonte n'est pas moindre que le zele avec lequel il veill'
sur son troupeau m.Enfin il s'occupe de ce qui est dans un
s6minaire Pidifice principal, le centre, le foyer oi les vocations du sanctuaire puisent la vie, la lumiere, le saint
amour de Dieu et des Ames : l'dglise, a laquelle eglise sera
dddiie i la tres sainte Trinite, A Notre Seigneir JesusChrist divin pretre, a la bienheureuse Vierge Marie immaculee, et sous le vocable particulier du glorieux saint
Joseph, qu'il ddsire itre le saint titulaire de ladite dglise
pour la confiance particulibre qu'il a en son intercession a.
Vous avez bien entendu, mes freres : la Vierge immaculde. Comme on reconnait ici l'ancien eleve de cette
Sorbonne, toujours si ardente zelatrice de la doctrine de
1'Immaculde-Conception I Et cette filiale devotion a saint
Joseph, en un temps od a peine elle emergeait de rombre
oi l'avaient laissde seize sidcles dedj dcoulds de christianisme!... Pareilles paroles ne sont-elles pas I'dcho, le parfum, le reflet d'une sainte Ame de pretre ?
Des septembre de cette mime annee, soot octroydes les
lettres patentes, signees: Louis, avec le grand sceau royal.
Et aussit6t 'ceuvie sainte se commence. Annee par annie,
de z655 A 1659, surgissent les constructions, marqudes
rune aprbs lautre de l'ecusson des Thepault a aux plus
eminents lieux en supdrioritd'6
, telles qu'elles se voient
toujours en mains endroits. La chapelle enfin, s'dllve en
1659-1660; dbs 661 s'y produit une guerison miraculeuse.
Qu'il avait hate, le saint bomme, de loger ici le semii. c Quelles armes et marques de noblesse de sa maison seront
mises et posdes tant en bosse qu'autrement, aux plus .minents lieux
en superiorit6, tant au dedans et au dehors de ladicte eglise qu'aux
maisons et autres bastiments qui en d6pendront. x Actede fondation.
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naire a qui est a present, dit un acte de 1659, en une maison particuliere de la rue Colvestre, fort a 1'troit et incommode, attendu le grand nombre d'ecclIsiastiques qui s'y
logent d'ordinaire et de ceux qui y viennent de temps en
temps faire les retraites spirituelles'a ! et pour cela il
multiplie ses largesses. Le 6 aofit 1659, saint Vincent 6crit
au second supdrieur, M. Dupont (le premier fut M. Denis
Pennier) t : a Voici une lettre que je me donne I'honneur
d'ecrire a M. de Rumelin, en reconnaissance de ses anciens et nouveaux bienfaits 3. a
Parmi ces bienfaits, citons la fondation de trois missions
A perpituiti a pour etre faites de douze ans en douze ans
chacune, dans les paroisses de Pleumeur-Bodou, Plougasnou, Pleubian, par les pretres de la Mission de Treguier,
pour laquelle fondation il a donni la somme de dix-neuf
cent vingt livres'. a
Cette generositd suscite des imitateurs. Tant6t c'est le
chanoine theologal, celui-lI m~me qui prachait et confessait en bas breton aux missions de Mgr Grangier et de ses
Lazaristes, M. Duval, que saint Vincent remercie de sa
charitd a de laquelle notre petite famille de Triguier exprimente souvent les effets 5 a. Autrefois, c'est a M. Henry,
le tresorier a, A qui le saint envoie I'expression touchante
a de sa reconnaissance,. a
Quant i Mgr Grangier, les iloges de M. Vincent ne tarissent pas. a Je remercie Dieu, ecrit-il A ses pretres, du
I. Archives departementales.
:. Le premier supdrieur dont nous ayons pu retrouver le nom,
M. Denis Pennier, puis M. Dupont, M. Charles Leblanc, M. Louis
Breant, M. Jacques HRnin (en 1672). Le dernier sup6rieur, M. Honore
Lallier, picard.
3. Corre.pondance de saint Vincent de Paul, tome IV, p. 432,
lettre 19go.
4. Acte du 20 decembre 1674. - Archives departementales.
5. Correspondacede saint Vincent de Paul, tome I1 (o9 nov. i653).
6. Idem, tome IV, p. 3o8, lettre 1982.
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bonheur que vous avez de travailler sous un aussi bon
prilat, qui contribue en tant de manieres, par ses exemples
et ses soins, a la sanctification de son clerg6 et au salut de
son peuple. Plaise A Dieu de le conserver et de vous remplir de son esprit, pour r6pondre Ases saintes intentions' !1
Ainsi, en 1675, il unit au seminaire les trois chapellenies
de Saint-Michel, Sainte-Anne, Ancerf; en 1675, les chapellenies de Pontronsault et de Parc-en-Bellec 2 .
D'ailleurs, le grand coeur de M. Vincent va souvent Ases
seminaristes de Trdguier. a Je salue affectionniment et
tendrement, dcrit-il au supdrieur Dupont, le 16 d6cembre
1657, votre coeur et votre famille, et je prie Notre-Seigneur
qu'il les binisse si abondamment que la bneddiction rejaillisse sur le sdminaire, et que tons ces Messieurs en qui
vous tAchez de mettre et de perfectionner resprit ecclisiastique, s'en trouvent a la fin remplis. Je ne vous les recommande pas : vous savez que c'est la le trisor de 1'Eglise 3.
Le trsor de I'Eglise ... Ces mots-la, c'est de l'Ame des
saints qu'ils jaillissent.
La famille de M. Vincent avait dedj puisd dans ce tresor.
Plusieurs s6minaristes de Triguier, saisis par une vocation
supdrieure, etaient partis pour Saint-Lazare, entre autres
un Trecorois de naissance, M. Gilles Le Merer, re;u a Paris
le 23 octobre i658.
Un jour, c'tait en 1675, vint frapper humblement A la
porte du seminaire de Triguier, cet admirable chAtelain de
Kerduel, M. Hingant de Kerisac, qui, le coeur brisi par la
mort de sa jeune femme, Corentine de Trimaria, se donne
aIDieu et aux Ames. Ainsi s'dtait donnd son beau-pore de
Tremaria, cet illustre ouvrier des premieres missions du
P. Maunoir. Muni du sacerdoce, de K6risac s'empresse
I. Correspondence de S. Vincent de Paul, t. II, p. 338, no* 838.
2. Archives d6partementaies.
3. Idem, tome-Ill, p. 703, lettre 1574.
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de rejoindre Maunoir et son armie apostolique. Sa carriere
est courte: Consummatus in brevi. Le 14 janvier 1679, A
Pontrieux, i la premiere heure d'une mission, il tombe sur
le champ de bataille'. Mais, -

ecoutez ceci, -

dans son

testament date de Kerduel, le zs octobre 1678, il lague,
aux pritres de la 4 Congregation de la Mission de Triguier
deux mille livres a pour commencer A rebAtir I'eglise da
sdminaire *, c'est-A-dire, pour construire les deux annexes 3 >.

Quelques jours apres,itrpasse a Triguier 1'ivdque Grangier : la douleur de la mort de M. de Kerisac, dit-on, avait

abrege ses jours. Le P. Maunoir en est averti, au moment mime, d'une facon toute miraculeuse. II revenait

alors de la mission de Pontrieux: a Mgr Grangier vient de
mourir, dit-il A son compagnon. Ah I Notre-Seigneur a
pleure son ami Lazare. Je puis bien pleurer un saint
iveque, le protecteur de nos missions et le parfait zelateur
des ames. Et tous deux de tomber Agenoux sur le chemin,
pour recommander A Dieu I'&me de son grand serviteur4! a
C'etait le lendemain de la fete de la Purification de la
Sainte-Vierge, le 3 fivrier 1679. Ceres, il pouvait chanter
le Nunc dimittis servum tuum, cetievque que trente-trois
ann6es d'dpiscopat avaient grandi merveilleusement devant
Dieu et devant les hommes. Quel bon serviteur de Dien!
et quelles oeuvres! L'itablissement des Lazaristes A Tr6i. Le corps de M. de Kerisac fut portai Lsrnica, et inhumiauprs
de celui de son beau-pdre, M. de Triearia, dans I'pglise des Ursulines Aujourd'hui tous les deux reposent dans la chapelle de SaintAntoue, aupres de Kerduel (Pleumeur-Bodou).
2. Archives d6partementales.
3. Quelques auteurs assignent A i685 la construction de la chapelle. Elie fut terminde, dans 1'Etat ou nous Pavons vue, en 1685.
Maia, dea 166o, it y avait une chapelle, comme nous le disons pluh
haut.
4. La Vie du P. Mauxoir, parle P. Boasckt, livre V.
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guier et Ic seminaire, les communautes des Hospitalibres
et des Filles de la Croix de Triguier, les communautes des
Ursulines de Guingamp et de Lannion, et les innombrables missions dont il fut 1'ouvrier assidu, infatigable :
tels sont ses titres A la reconnaissance immortelle du dio-

cese de Treguier : cujus memoria in benedictione. (Eccli.,
I, 1.)

Or, par son testament , Mgr Grangier, outre a sa chapelle d'argent, sa bibliothlque et sa maison de Kermorvan i,
aviit legud son coeur Ason siminaire; un acte public, posterieur a sa mort, ne laisse aucun doute sur ce a present de
son coeur' m.Donc, il a repose dans votre chapelle, ce coeur
du grand et saint ev6que. Qu'est-il devenu? Les fouilles
les plus minutieuses n'en oat pu retrouver la trace. Quelle
main sacrilege, peut-6tre, vous a enleve ce d6p6t pricieux?
Etait-ce dans ces jours de profanations et de folie, pendant
lesquels la chapelle servit... de salle de danse ?... Avec quelle

vendration le successeur de Grangier l'aurait pris aujourd'hui entre ses mains sacries, ce ceur, et 'aurait mis ici, A

la premiere place, apres les images des saints!...
Du moins, nous possedons les restes de messire Thipault
de Rumelin: les voici,sous nos yeux. C'etait le 3o aout I677

qu'il s'en etait alle i Dieu. Avec quelle confiance dut-il
paraitre devant Dieu, entre Marie Immacule et saint Joseph, presentant an Souverain Juge le seminaire de Trd-

guier ! * Seigneur, voici ce que j'ai fait pour 1'honneur de
votre nom, pour le service de votre Eglise. J'ai voulu ria-

liser la devise de mes peres : Dieu sur le tout! Dieu pardessui tout! s
Ds la fondation da seminaire, le chanoine Thipault
avait pourvu A sa sepulture . II ravait choisie, non dans
i. Archives d6partementales.
2. Idem.

3. Archives dpartementales, acte du 25 juiflet 1654.
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le choeur : le chceur sera rdserv6 aux Lazaristes, mais, ddtail 6difiant d'humiliti, - devant le chanceau. La soeur
divouue, associie a roeuvre sainte, et dont les bienfaits se
cachent dans l'ombre de son frere, viendra l'y rejoindre le
17 octobre 1686. Sur la pierre tombale de Thepault se
lisent ces mots : Hujus seminariifundator; quel iloge!
quelle gloire! Messieurs du petit siminaire, A votre pi6ti
reconnaissante de garder cc:tte pierre, avec celle de Mcie de
Trdzel : Memoriale in temflo Domini. (Zach., vr, 14.)
Ossements binis! dormez en paix ici, jusqu' l'heure de
votre riveil glorieux I
Ce que nous venons d'exhumer d'une foule de documents,
ce que nous avons essay6 de balbutier, ne suffit-il pas i
justifier les paroles de notre dibut: Oui, Poeuvre de Dies
a trouv6 ici des ouvriers dignes de 'ceuvre, dignes de Dieu?
Et il nous a paru utile a la gloire de Dieu de mettre eorelief ces figures si sacerdotales et ces robustes venus.
Le seminaire de Thipault de Rumelin et de Grangier, il
resta fidele Ases saintes origines et Ala devise du fondateur:
Dieu sur le tout! Je ne parle pas de ces deux frares coadjuteurs, morts en odeur de saintetd, Pun, le boulanger de
la maison; l'autre, un seigneur d'Alise-la-Reine. Mais combien de vocations sacerdotales a fecondees notre seminaire!
Combien de bons et dignes pretres donnes au diocese de
Triguier! Viennent les jours de la pers6cution revolutionnaire, 1'Ppreuve les trouvera, pour la plupart, forts dani.
la foi, Arexemple de votre dernier dveque, Mgr Le Miatier, et on verra M. Lageat et M. Le Gall, le Miserere aur
levres, monter sur 1'chafaud, devancant dans le martyre
cette jeune femme hiroique, glorieuse fille de votre citi
Mine Taupin.
En 182o, le seminaire de Triguier sorira de son long
sommeil sous la forte main de M. Jean-Marie de Lamennais; ce ne sers plus qu'un petit siminaire; mais ce petit
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siminaire, source intarissable de vocations sacerdotales,
il ne cessera de donner A 'Eglise, pretres, missionnaires,
6veques; et, aujourd'hui encore, la binediction de Dieu
est sur lui, sur son superieur, sur ses maitres; ne reste-t-il
pas la pepiniere la plus feconde du grand seminaire diocisain ? Dieu sur le tout!
Et voici qu'aupr6s des murs vendrables bAtis par la foi et
les nobles munificences du chanoine Thipault de Rumelin, se dresse un magnifique petit seminaire, tout resplendissant de jeunesse et de beautd; une chapelle se dresse,
dans sa severe architecture et dans la richesse artistique de
l'ornementation; tout cela, c'est la gloire du successeur de
Grangier, votre gloire, Monseigneur; c'est pour la gloire
de Dieu : Dieu sur le tout I
Vous, jeunes gens, plantes binies du s inctuaire, conservez la tradition de vos devanciers. Grandisez sous la garde
de ces grands souvenirs, sous la protection de saint Tudual
et de saint Yves, toujours divots A saint Joseph et a Marie
Immaculde, toujours fideles i Dieu. Dieu sur le tout!

AUTRICHE
Lettre de M. Fancols JAusoVEc, pritre de la Mission,
& M. A. FIAT, Superieur gendral.
Maison S.-Joseph de Brnodorf. AMarbourg, 23 decembre 1897.
MONSIEUR RT TRES HONORA P-RE,

Votre binddiction, s'il vous plait!
La maison de Saint-Joseph de Brundorf, pros Marbourg,
an duchd de Styrie, existe depuis le 12 septembre dernier.
Elle est done de toutes les oeuvres de notre bienheureux
Pere saint Vincent celle qui a dte fondee le plus r6cemment.
Cejour-li, les Missionnaires ont 6et solennellemeut ins-
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tallis par le Rdverendissime Prince-Eveque. Notre maison
est situee pros de la ville de Marbourg, dans un endroit
tris agriable; elle poss&de une grande iglise de toute
beaute. Mais la maison elle-meme est petite; elle ne compte
que huit appartements. A la rigueur, cela suffit an dibut
pour trois prdtres et autant de freres. La fondation se compose de champs, prd, grand jardin et d'une somme d'argent
donnie i la Congrigation par une pieuse veuve. Tout cela
forme un revenu tout a fait insuffisant; mais nous esperons
qu'avec le temps, Dieu pourvoira au necessaire.
Notre demeure se trouve an milieu d'une population
d'ouvriers occupes dans les ateliers de construction dn chemin de fer. Lear nombre s'leve i 5oo. Si ace nombre vous
ajoutez celui des femmes et des enfants de ces ouvriers, vous

compreudrez la nicessiti de cette fondation. Tous ces gens
itaient autrefois compl6tement ddlaissds an point de vae
religieux; aussi nous ont-ils requs avec une explosionde joie.
Quelques-ons de ces hommes n'ont pas de religion, mais
beaucoup viennent avec un vrai bonheur assister an saint
sacrifice de la messe et entendre la predication.
Nous trouvons une grave difficult dans revangelisation
de cette population milangie, compos6e de Slaves et d'Allemands. Les dimanches et les jours de fete, nous nous voyons
forcds de prdcher en trois langues. Les travaux auquels se
livrent nos Missionnaires dans le champ du Seigneur somt
tout A fait au profit d'hommes depourvus de culture intellectuelle et pauvres des biens de ce monde. Cependant leur
situation matirielle est maintenant bien meilleure qu'autrefois.
Nous sommes ici deux pretres et trois freres coadjuteurs.
Nous, prdtres, nous sommes surchargds de besogne. Nous
ne cessons d'entendre les confessions que pour monter en
chaire. De plus, quand je puis trouver pour me remplacer
quelque confrere d'une autre maison, alors je donne des
retraites; on bien, avec quelque confrere d'une autre risi-
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dence je pars en mission, et ainsi, dans la mesure du
possible, nous remplissons le premier ministere de notre
Congregation.
C'est en me recommandant, ainsi que tout le personnel
de la nouvelle maison, i vos ferventes prieres et en sollicitant votre paternelle benediction que je suis, tres honore
Pere, dans les saints Cceurs de Jesus et de son Immaculee
Mere, votre tr6s humble serviteur.
FRANOIs JAUsovac, i. p. d. 1. m.

ESPAGNE
Nous avons mentionni les temoignages d'estime et de
reconnaissance donnes aux Files de la Charit6 pour leur
divouement i Fi'gard des blesses e des malades pendant la
guerre de I insurrection des Antilles et des Philippines. Les
insurg6s des Philippines ont fait leur soumission; et, a la
suite des d&crets du 27 novembre 1897, accordant aux lies
de Cuba et de Porto Rico une large autonomie, la pair se
ritablit aussi aux Antills.
Le gouvernement espagnol a hautement temoign6 combien il appreciait le devouement des Filles de la Charite.
Voici, d'apr6s le journal officiel du ministere de la guerre,

la lettre aux capitaines g6neraux d'Espagne :
. Madrid, le 29 sptembre 1897.

a EXCELLENTISSIEx

SEINEURm,

avantages prdcieux procures aux malades ct aux
blesses par les soins divouds des Congregations de femmes
auxquelles sont confids les h6pitaux militaires dans divers
pays et dans nos h6pitaux maritimes d'Espagne et d'outremer nous ont fait adopter r6cemment cet 61ement bienfaisant a l'h6pital militaire de Madrid. C'est en vertu d'un
K Les
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traitd passe entre le capitaine general de la Nouvelle-Castille
et d'Estremadure et le directeur du Royal Noviciat des
Filles de la Charite d'Espagne que cet arrangement a iti
pris et approuve par ordonnance royale du 7 fdvrier x896.
c Appreciant tous les services rendus par les Filles de la
Chariti dans cet h6pital et dans ceux de Cuba et des iles
Philippines oib elles assistent et soignent avec une charitd et
une abnegation incessantes les nombreux malades et blesses
des guerres actuelles, la Reine-Regente desire que les Filles
de la Charite soient chargees des h6pitaux militaires de son
royaume pour y exercer leur ministere de charite.
£ Sa Majesti la Reine vent que les capitaines g6enraux
du royaume s'entendsnt avec le directeur des Filles de la
Charite pour conclure les traites d'usage avec ladite Communaute.
* La volonte de Sa Majeste est que les capitaites gendraux
proposent au ministre de la guerre tous les arrangements
n6cessaires Aprendre dans les h6pitaux oii le local ne serait
pas convenable pour linstallation des Filles de la Charit6.
a (Signd:) AzcARRAGA. 0
NOrA. - Les Filles de la Charite espagnoles ont iti demandies officiellement pour desservir les h6pitaux militaires de Barcelone, Valence, Saragosse et Guadalajara.

Lettre de M. NEL. VILLAREJO, pritre de la Mission,
& M. A. FIAT, Suprieur general.
Badajoz, 5 juiliet 187.
MoNSIEUR WTrTRES HONOR

PkRS,

Votre benediction, s'il vous plaitr
Je vous envoie ci-joints quelques details sur la mort de
notre cher et inoubliable difunt M. Hellade Alvarez. Je
les ai ecrits a la priere de M. le Superieur, tant pour ma
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propre edification que pour faire connaitre les qualites, la
vie Edifiante et la sainte mort de notre cher confrere.
M. Alvarez est mor comme un predestine, en rai Missionnaire, et la suave odeur de ses constantes et inebranlables vertus embaume encore notre coeur; difficilement
disparaitra le parfum de sa vie edifiante et des bons exemples qu'il u's cessi de nous donner.- Qui a connu M. Alvarez et ne I'a pas aim ? Qui l'a friquent6 et n'a pas
ressenti pour lui une vive sympathie et une affection respectueuse? Son abord affable, ses manieres simples et
d'une politesse exquise ne pouvaient laisser de subjuguer
et de. le faire universellement aimer. Nous tous qui
avons ete tour A tour ses disciples pendant les dix-huit
anndes qu'il est resti comme professeur dans notre chrre
maison principale (et nous formons aujourd'hui la majorite de la Congregation en Espagne), nous conserverons
en nos cceurs reconnaissants le souvenir de sa claire intelligence, de son jugement impartial et droit, de sa condescendance
l'opinion des autres, toutes les fois que la
vdritd le lui permettait; nous nous rappellerons toujours
ses admirables exemples d'humilit6 profonde, de defiance
de lui-meme et de soumission respectueuse; sa devotion
constante, exempte de oute ostentation, simple mais ferme;
enfin rensemble de sa vie, veritablement idifiante.
II etait A Badajoz depuis un peu plus de deux ans,quand
il fut attaqu6 par une pneumonie infectieuse, qui bient6t
se diclara foudroyante et mit fin trois ijurs apr6s a cette
precieuse vie, sans que les soins et les attentions les plus
delicates pussent enrayer ce courant devastateur et sauver
une vie que nous estimions tant. Empresses a son service
et constamment a son chevet, nous nous disputions le privilege de lui rendre les services que la charite fraternelle
nous impose.
On pourrait raconter un grand nombre de traits touchants pour notre commune edification, remarques dans

cette courte maladie; je citerai seulement son exacte obeissance pour executer a la lettre les prescriptions du mddecin
et de celui qui lui servait les medicaments. Quand le midecin nous ddclara la gravit6 de son Ctat, on lui insinna
qu'il serait convenable qu'il recat Notre-Seigneur pour
I'octave de la fete du Tres-Saint-Sacrement, et lon usait
des pricautions dicties par la prudence ordinaire; mais
lui, comme offens6, r6pondit avec humilitd et douceur:
a Pourquoi me parlez-vous avec tant de detours et non
tout simplement et franchement? Oui, je Ie desire de tout
mon cceur! * Et, en effet, comme une Ame bralant de
Pamour de Jesus, il recut le saint Viatique le samedi
19 juin. II avait d'ailleurs, durant sa vie, l'habitude de se
prdparer attentivement a la sainte messe et de la cilibrer
avec ferveur, et il passait, dans de frequentes visites, de
longs moments aux pieds du saint autel en communication
intime avec Jsus, cachd dans le saint tabernacle. Le dimanche suivant, il requt I'extume-onction avec une grande
devotion, repondant, quoique fatigue, d'une voix claireet
ardente, Atoutes les demandes et aux prisres du Rituel, et
Edifiant tous les assistants. En dehors de la Communaut6
et du personnel de la maison, itaient presents M. le Proviseur et Gouverneur ecclesiastique et un autre chanoine,
tons deux h6tes de cette maison; M. le recteur et MM. les
professeurs du siminaire; M. le Curd et quelques autres
pretres qui venaient s'informer de la sant du malade, doat
ils avaient appris I'tat grave quelques moments aupara-,
vant; le plus grand nombre ignorair encore sa maladie, tma
les progr&s en avaient Ctirapides depuis que la pulmonit.
s'etait declarde.
Depuis ce moment se succ6derent, sans interruption, la
oraisons jaculatoires, les baisers pleins d'amour au crucifix
de ses voeux, aux pieds duquel, pendant sa vie, on le trouvait souvent Agenoux en entrant dans sa chambre. II nous
donna, le dimanche 2o, une marque de la chariti frater-
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nelle qui, avec Pamour divin, embrasait son coeur : ii nous
appela tous, et vit chacun en pariculier, pour nous prodiguer les marques de son affection et nous faire ses adieux
jusqu'au jour on nous nous reverrons au ciel, quia rado
ad Patrem, nous disait-il.
Et, en rapportant ce touchant detail, je sens encore mon
ceur emu. Comme je le priais de nous dire quelque chose,
ses paroles furent celles du disciple bien-aim6, quand ses
enfants lui demandaient un dernier souvenir : a Mes tres
chers freres, aimez-vous les uns les autres, comme 1'a recommandd saint Jean,; je n'en puis dire davantage, les
forces me manquent. * Derniere recommandation qui nous
arracha de nouvelles larmes et dont le souvenir ne s'effacera pas de notre coeur.
Meme, lorsqu'il ne pouvait plus prononcer, ii montrait
par des signes qu'il approuvait et ripetait avec plaisir les
oraisons jaculatoires que nous prononcions a son oreille en
latin, parce que c'etait la langue d PEl'glise. Ce fut celle
qu'il parla dans ses derniers jours, et cela non par dilire,
puisque, a quelque exception pres, i cause de la force de la
fi&vre, il conserva toute sa connaissance presque jusqu'an
moment de rendre le dernier soupir. Tous A genoux, nous
entourions son lit d'agonisant, en ricitant avec ferveur les
prieres de 'Iglise, pour la recommandation de fame, et,
quand nous arrivames a ces paroles de la dernire oraison:
Aperiantur ei cceli... In regnum tuum, Domine, servam
tuum suscipe, les portes du ciel s'ouvrirent, et le serviteur
de Dieu, sans agitation ni convulsion, mais plut6t avec
tranquillitd et s6renitd, comme une lumiere qui s'iteint
fame d'aliment, comme le soleil qui disparait insensiblement et doucement a I'horizon, ii rendit son ame entre
les mains du Seigneur, sans que Lon put remarquer par
les signes ordinaires le moment pricis de sa separation.
Cela ressemblait davantage au vol d'un ange qui monte an
ciel qu'a la mort d'un homme sur la terre.
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L'horloge de la ville sonnait en ce moment mmce une
heure du matin, la premiere heure du jour oi l'Eglise
cilebre la fete de saint Louis de Gonzague, le 21 juin.
Nous aimions a penser qu'une des premieres faveurs que
Pangilique jeune homme voulut accorder en ce jour a ses
imitateurs, furent d'emmener M. Alvarez en sa compagnie pour jouir de Dieu pour toute l'iterniti. Nous avons
la confiance que la supreme libdraliti et la misiricorde
infinie de Dieu a accordi cette ricompense & notre cher
confrere, M. Hellade Alvarez, parce qu'il est mort comme
un saint, comme un Missionnaire ddifiant, comme un bon
fils de saint Vincent de Paul.
Lettre de M. TonBa, pritre de la Mission,
& M. A. FIAT, Superiew gendral.
Mombeltran, 31 dcembre 1897.
MoNSIEUR Er TRaS HONORa

PERE,

Votre benidiction, s'il vous plait !
... Je ne puis laisser passer une occasion aussi favorable
sans vous donner une idee gdnerale de nos premiers travaux
apostoliques dans le cours des missions commencees an
mois de novembre. .Nous sommes partis d'Avila, lieu de
notre residence pour commencer la campagne spirituelle,
le jour de la Commimoraison des fideles d6funts, et nous
sommes allis a la paroisse de Villarejo del Valle, archipretr6 appartenant au diocese d'Avila. Jusqu'k present nous
avons missionnd dans trois paroisses, Villarejo, Cuevas et
Mombeltran, toutes trois situeesdans une belle et ddiicieuse
vallee, entourie de hautes montagnes. Les deux premieres
comptent environ mille Ames chacune, et la derniere quinze
cents. Dans les trois on nous a rejus processionnellement,
avec grand enthousiasme et ferveur, et pour cela tous les
habitants avec le curd sont venus au-devant de nous jusqu'au
dehors de la localitd. Tout le monde assistait le matin et le
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soir aux exercices de la mission, malgr6 toutes sones de
difficults et les inccmmodites du temps, et cela, avec une
constance et une piete qui nous ont ddifids. Notre parole
etait icoutee avec une profonde attention, nos conseils et
nos exhortations suivis avec docilit6. Tous les paroissiens
se sont approchbs du saint Tribunal, humbles et repentants,
non seulement une fois, mais plusieurs fois, pour purifier
leurs consciences dans les eaux du sacrement de la P6nitence, se preparant ainsi Arecevoir dans leurs coeurs NotreSeigneur Jesus-Christ.
Dans la premiere de ces populations nous avons distribu6
pendant les jours de la mission deux mille deux cents communions; et il en a ite de mime, A proportion, dans les
autres paroisses. Dieu soit loue, pour avoir r6pandu avec
tant d'abondance ses biendictions sur ces pauvres paysans!
Ah! quel bien I'on peut faire dans ces populations si simples, portion choisie de Jesus-Christ! La communion des
enfants est une ceremonie bien touchante, ainsi que celle
des jeunes gens des deux sexes. II en est de meme de la rdnovation des promesses du bapteme. Quelle modestie!
quelle ferveur! quelle foi vive!... II n'est pas moins touchant de voir la pidte et la ddvotion avec lesquelles on va
adorer Jesus crucifid, apres le sermon contre le blaspheme;
tous se presentent, depuis l'enfant jusqu'a I'homme fier et
arrogant. Enfin la solenniti et la pompe des deux processions des enfants et des personnes Agies sont dignes d'admiration.
En un mot, bien cher Pere, Dieu bInit nos petits travaux
d'une maniEre prodigieuse. Nous avons recueilli des fruits
abondants et nous avons 'espoir d'en recueillir autant dans
les villages qui nous restent, si sa divine Majeste nous aide
de sa grace.
Je suis, en I'amour de Notre-Seigneur, monsieur et tres
honore Pere, votre enfant tout devoue.
JOSEPH TOBAR,i. p. d. I. m.
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Lettre de la swur PAz, Fille de la Chariti,
d M. A. FIAT, Superieur general.
Alicante (Hpital), i1 d6cembre 1897.

MONSIEUR ET TRES HONORk

PiRE,

Votre bdnediction, s'il vous plait!
Je tiens a vous communiquer les faveurs dont nous avon
t4P'objet de la part de notre Immaculee Mere la Vierge de
la M&daille miraculeuse.
L'eglise de notre h6pital est en construction et ne peut
Ire achevee, faute de ressources. Nous n'avions done poor
le cul:e qu'une petite chapelle dans de bien mauvaises cow
ditions et nous souffrions de voir notre divin Maitre dam
un lieu si pen convenable.
L'annie derniire, la sainte Vierge daigna venir a none
aide, et je ne finirais pas si je vous racontais toutes les merveilles qu'elle fit en notre faveur. Je me bornerai seulemeat
&vous dire, mon Pere, que ncra avons eu la grande joie de
voir transformer notre misirable riduit en une graciease
chapelle; rautel, le tabernacle, la chaire, tout est en harmonie et digne de notre divin Maitre.
Cette annee nous avons cilebrd avec la plus grande solenniti, la fRte de la Manifestation; c'est-a-dire que nows
avons fait tout ce que nous pouvions faire. Le matin, k
grand'messe a iti chantde par nos sceurs et le Saint Sac•-,
ment dtait expose; a l'Pvangile, sermon par M. le chanoine
Magistral de certe eglise colligiale. Le soir, sermon par unt
Pere capucin; nos soeurs chantirent le Trisagiumet le SaIut.
Enfin, mon Pere, nous nous sommes efforcies d'offrir A I,
tres sainte Vierge le tribut de notre amour et de notre reconnaissance, pour les faveurs qu'elle nous a accordees.
La chapelle ne pouvait contenir l'immense multitude qui
est venue se joindre A nous pour honorer notre Immacule
Mere, de sarte qu'un grand nombre de personnes ne pou-
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vant y pinetrer remplissaient les corridors, et elles regrettalent que cette belle fete n'edt pas lieu dans une grande
eglise.
Je dois dire aussi, pour la gloire de Dieu et de son Immaculde Mere, que chaque jour nous obtenons des grAces
signalees, par le moyen de la Medaille miraculeuse, soit
pour la guerison des malades, soit pour la conversion des
pauvres picheurs qui sont touches de repentir, et demandent
a se confesser aussit6t qu'ils retoivent cette benite Medaille.
J'ai rhonneur d'etre en 1'amour de Jesus et de MarieImmaculde, mon tres honore Pere, votre tris humble et
tris obeissante fille.
Sceur PA, i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

ITALIE
Lettre de la smar GoTTrFREY, Fille de la Charitd,
a la trds honoree Mere LAMARTInm.
MR
TRi
MAHONORE
MA TKES
uO•O&aE MERE,

Sienae, ib dcmbre 1897.

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamaisl
Connaissant tout I'interet que vous portez a nos aeuvres
et particulierement aux associations d'Enfants de Marie, je
crois que le petit recit de nos fetes, A l'occasion du cinquantieme anniversaire de leur fondation, vous sera, ma tres
honoree Mere, une consolation.
La fete avait ete fixie au dimanche 28 novembre, afin
que toutes nos jeunes filles pussent profiter des grAces qui
leur itaient offertes, et eUe a irE pricidee d'un Triduum
preparatoire.
La chapelle, deja si belle comme architecture et ornementation, itait gracieusement parse de guirlandes de liserons
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blancs et bleus, an feuillage d'or, suspendues aux arceaur
des chapelles laterales, avec le monogramme de la Mdaille
miraculeuse. La statue de la sainte Vierge, avec sa couronne
d'6toiles et ses rayons, entourie d'une gloire, encadrie de
draperies or, argent et azur et brillamment illuminie, atLirait et charmait les regards.
Le 26 et les deux autres jours, les messes se sont succidi
sans interruption, a differents autels, jusqu'a midi, les
pretres de la ville et des environs etant venus spontanement
reclamer, tour A tour, la faveur de dire la sainte messe dans
notre chapelle en ces jours benis et profiter des privileges
accordis a cette occasion.
La messe pour les Enfants de Marie a eu lieu, chaque
jour, a 9 heures; elle etait suivie de la binediction, et le
soir, A4 heures, il y avait salut du Saint Sacrement.
Notre respectable directeur, M. Segadelli, et ses confreres
se sont montr6s pleins de zele pour procurer a ces jeunes
filles tous les moyens de recueillir les grAces attachies k
cette solennit&.
Nos sceurs ont dQ cdder leurs places, la chapelle etant
trop petite pour contenir le grand nombre de ces jeunes
filles, auxquelles etait venue se joindre une deputation des
trois paroisses de la ville,oi la socidti des Enfants de Marie,
dite de Sainte-Agnes, est 6tablie. La directrice de cette socied, qui est la fondatrice d'une communauti tres respectable, specialement consacree A leducation des orphelines,
a dti elevee a notre maison de Saint-Jir6me et a toujours
conserve, avec la Maison centrale, d'excellentes relations.
Au temps oil ma sceur Rieunier 6tait superieure, il n'y:
avait pas d'autre socidte d'Enfants de Marie que celle de
Sainte-Agnes; ma soeur Rieunier en dtait directrice et d6j4
la sceur Petrilli en etait pr6sidente. Ces bons rapports continuent, et la fondatrice et ses religieuses avaient dans notu
chapelle les places d'honneur; en cela, nous itions henreuses, ma tres honoree Mere, d'imiter la cordialite dont
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vous nous avez donnd l'exemple vis-A-vis la superieure des
Dames de Sion.
Une chose bien touchante, c'etait de voir, parmi nos Enfants de Marie, un groupe de jeunes femmes, ayant fait
partie autrefoic de PAssociation, heureuses de retrouver,
edans ce lieu beni, les pieuses emotions et les saintes joies
de leurs jeunes annees.
Mgr fArchzvique, qui est fort bienveillant pour les Filles
de la Chariti et estime grandement le bien fait par 'Association, a bien voulu honorer cette fete de sa presence, etle
28, A 7 heures et demie, ii a dit la messe solennelle; avant
la sainte communion, il a adressi A son auditoire, recueilli
et anenui; une paternelle et touchante alloctuion. Les
jeunes filles taient environ au nombre de ent; toutes ont
requ, de ia main da digne prelat, la sainte communion. Le
soir, i 4 heures, un salut solennel a cl6tur cette belle fete,
qui nous a paru avoir produit de profoudes et salutaires
impressions. Apres la cdremonie, on reunit autour de Monseigneur les Enfants de Marie, et Iune d'elle lui offrit, au
nom de ses compagnes, rhommage de la plus respectuese
gratitude, avec un bel embleme reprfsentant Marie imma-culee couronnae. Monseigneur leur adressa a son tour de
bienveiliantes paroles, de paternels avis, puis leur distribua
des images en souvenir de ce beau jour.
Je ne pourrais vous dire, ma tres honoree Mere, les sentiments dont nos coeurs ont et4 remplis en ces jours de benedictions. Les hommages rendus a notre Immacuiee Mere,
la vue de ces jeunes filles dont les visages reflitaient tant
d'heureuses emotions, leurs pieuses reflexions, ieur empressement a se rendre a ces saints exercices, et A s'approcher
de la table sainte, tout nous a ete sujet de louer Dieu et de
glorifier notre divine Mere par laquelle nous ont itd donnees toutes ces consolations; et il m'a semble, ma tres honor6e MRre, que c'itait pour nous un devoir de vous le faire
partager.
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Mais a ce ricit je dois ajouter celui d'une fete toute particuliere a notre chere famille de la Maison centrale.
Comme je vous Pavais dit, ma tr6s honoree Mere, nos
soeurs avaient dd faire le sacrifice de se priver d'assister a
ces belles fetes, la chapelle 6tant trop petite. Le bon Dieu
les a didommagies en nous procurant la joie de voir couronner notre Vierge. Nous nous etions unies de cceur a la
chere Maison-Mere, au beau jour du 26 juillet; toutefois,
nous avions garde le desir d'avoir ici comme un echo de
ces joyeuses solennitis, et, le 4 dicembre, Mgr I'Archevdque
s'est estimd heureux de revenir parmi nous, bdnir et diposer, iur Pauguste front de 1'Immaculee Marie, un diad6me,
fac-simild de la magnifique couronne de la Communaute.
Tous les coeurs etaient heureux de lhommage rendu i
notre puissante Protectrice; Monseigneur lui-meme etait
tout emu d'avoir eu le bonheur de faire ce couronnement
qui lui a sembl6, nous a-t-il dit, 'heureux presage de celui
que nous obtiendra Marie dans le ciel, si nous sommes
fideles, et qu'il lui a demandd, pour lui et pour nous, au
moment oil it la couronnait. Ce digne prilat nous a accordi
ensuite, comme souvenir de ce beau jour, une indulgence
particuliere de quarante jours pour une visite a la sainte
Vierge, avec recitation de troisAve Maria et trois fois Finvocation.: a 0 Marie concue sans pechU D, etc.
J'ai Phonneur d'etre, ma tris honorde Mere, votre tres
humble et tres obdissante fille.
Sceur GOTroFREY, i. f.d. 1. c. s. d. p. m.

POLOGNE
CRACOVIE
1897. La retraite des eccl6siastiques a eu lieu du 2o an
24 septembre dans notre maison de Stradom, sous la direc-
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tion de M. Kiedrowski. Cinquante-sept prdtres du diocese
de Cracovie ont pris part a ce saint exercice.
Quant a la retraite que nous avons coutume de donner
au peuple depuis une quinzaine d'annees, dans notre petite
dglise de Kleparz, elle s'esteffectute ces derniers temps de
la maniere habituelle. Comme toutes les paroisses voisines
ont 6te deja renouveldes dans la foi et dans la pidte par les
missions qu'il a plu A notre tr6s illustre Prince-Eveque
d'etablir dans toute l'dtendue de son diocese, les foules, qui
accourcnt chez nous pour suivre les exercices de la retraite,
viennent pour l'ordinaire d'au dela de la frontiere, de la
Silisie et de la Pologne russe principalement.
Du 29 novembre au 9 decembre eut lieu la retraite des
femmes. Bien que 'hiver fut rude, les chemins difficiles et
pdnibles, et que, d'un autre c6td, desretraites fussent prechees dans ce meme temps, l'une en Silesie, et I'autre A
Cracovie par les Peres Franciscains, pour les personnes
appartenant au tiers ordre de Saint-Francois, neanmoins.
deux cedt vingt femmes de la Sildsie seule, et une foule
d'autres du royaume de Pologne et des environs vinrent
assister aux instructions de la retraite que nous donnions
chez nous, a Kleparz. Toutes ces personnes y prirent
part avec avec une grande piktid, et avec un profond
recueillement. Vendredi 3 decembre, jour qui devait cl6turer la s6rie de ces saints exercices, notre IEminentissime
Prince-Eveque Mgr Puzyna, daigna cette fois encore
honorer de sa presence notre pieuse reunion. II vint chez
nous de grand matin. Sa Grandeur offrit le saint sacrifice
de la messe, distribua le pain des forts a la foule des pieux
fidles, donna la confirmation a ceux qui n'avaient pas
encore ite marquis di signe sacr6 de ce divin sacrement, et
adressa en dernier lieu a toute I'assistance un touchant
discours, dans lequel il fit valoir tout le prix de la retraite,
A laquelle, hommes et femmes avaient eu le bonheur de
participer.
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Le digne Frelat appliqua A ses auditeurs les paroles
suivantes tirdes du saint Evangile: a Bienheureux sont les
yeux qui voient ce que vous voyez; bienheureuses les
oreilles qui entendent ce que vous entendez; car beaucoup
de prophetes et de rois ont desire voir ce que vous voyez,
et ils ne Font pas vu ; ils ont desird enteadre ce que vous
entendez, et ils ne l'ont pas entendu. * (Luc, x.) Au
commencement de son allocution, Sa Grandeur exposa
le r6le important que la femme chritienne doit jouer dans
la famille et dans la societi.
Quand vint le moment de la riception dans les di verses
confrdries, qui chez nous sont tr6s nombreuses, c'est A
peine si nous pouvions suffire, tellement cette foule itait
empress6e a s'y faire inscrire. Les archiconfrdries de la
Sainte-Agonie etde laTres-Sainte-Face de Notre Seigneur,
qui ont ete nouvellement tabl••s chez nous, se sont ce jourli considerablement augmenties; le chiffre des associces
s'est accru dans une mesure prodigiense, et ira, nous
semble-t-il, grandissant de jour en jour. Toutes les' retraitantes, s'y sont fait inscrire et oat pris des cartes de zdlatrices
pour leurs proches et amis. Depuis deux ans que 1'Archiconfrerie de la Sainte-Agonie est drig6e, plus de huit mille
personnes ont pris a honneur de faire patni de cette pieuse
association; et, quant it larchiconfrerie de la Sainte-Face, le
nombre des personnes qui s'y sont fait inscrire depuis
Paques de cette annie, s'eleve a quatre mille. Evidemment
toutes ceschosesne devaientnullement plaire a Satan; aussi
a-t-il fait jouer tout les ressorts, pour empicher les gens
de venir ici, ou du moins leur rendre difficile et presque
impossible tout voyage pour Cracovie. En Silisie, certains
gens malveillants repandaient le faux bruit que le gouvernement avait d6fendu de se rendre a Carcovie: ces
hommes auraient volontiers elevi une seconde i Grande
muraille de Chine a pour barrer le chemin &ces braves
gens. Dans la Pologne russe, les difficultds ne sont pas
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moindres; mais ce genereux peuple ne s'en effraie pas.
Quiconque veut venir A Cracovie trouve toujours moyen
d'y venir. Quant A nous, nous ripitons ici les paroles de
Gamaliel et nous disons que si cette ceuvre itait l'euvre
des hommes, depuis longtemps diji, elle aurait disparu, et
serait tombee dans le niant; mais puisque cette oeuvre est de
Dieu, que c'est lui-mime qui la desire, toutes les ruses,
toutes les intrigues humaines n'aboutiront a rien. II a plu
i Dieu d'etablir notre petite Compagnie dans le but de
travailler an salut des pauvres, le travail ne nous fera done
jamais d6faut. Notre bon peuple nous cherche partout;
partout il s'attache i nos pas. Nous finissons a peine une
mission, que la foule vient dbja chez nous pour faire une
retraite. Ce n'est pas lA une chose humaine, maisdivine;
c'est Dieu seul qui en est Pauteur, et nous I'en bWnissons.

LES MISSIONS DONNEES EN GALICIE
PENDANT L'ANNEE 1896

(Suite)
Ce fut de notre part une nouvelle defaite infligee aux
juifs, la quatrieme dans ces regions; de leur c6te, les
Jesuites, qui ont travaille dans les autres paroisses du
decanat, ne les ont pas epargnes nonplus.
Les eglises sont trop petites dans bien des paroisses.
C'est pourquoi nous avons preche tres souvent au cimetiere. Alors on voit un grand nombre de juifs qui accourent
de tous c6t6s jusqu'a Penceinte du cimetiere, de sorte que
les haies plantees par le cure sont presque detruites. On
peut se figurer la colre des juifs; ils nous anathematisaient dans leurs synagogues et assuraient que nous
peririons bient6t. Apres notre depart, ils repandaient des
fables et racontaient que plusieurs de nous etaient deja
morts. L'un, disaient-ils, a itd tu6 d'un coup de fusil par
un juif; I'autre est mort subitement. Tout cela avait pour
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but de faire croire Aces gens simples, qu'ils dtaient relevas
de leur c voeu de sobridt: 3 et qu'ils pouvaient boire
comme auparavant, puisque les pritres qui avaient acceptd
leurs promesses dtaient morts. Mais notre peuple ne s'est
pas laissd tromper. Rybna, oi on ddbitait ces nouvelles,
n'est pas loin de Cracovie. On expedia un jour plusieurs
personnes pour s'informer si ce que les juifs racontaient
itait vrai. On sut qu'il n'en etait rien, et maintenant qu'on
est convaincu de leurs insidieuses supercheries, les juifs
sont pris encore plus en haine. En Galicie, en outre
de leur propre fin, qui est 'accroissement de la foi,
le renouvellement de la vie catholique, le calme de la
conscience procure par une sincere penitence, les missions
ont aujourd'hui tres souvent le caractere des saintes croisades
contre les juifs. Chaque mission les met en deroute surtout
celles de S. E. Mgr le Prince de Puzyna, eivque de
Cracovie. De cette manidre, ce ne sont pas seulement une
ou plusieurs paroisses, ni une on plusieurs communes,
mais ce sont des decanats entiers comptant plus de quatrevingt-dix mille Ames qui se sont affranchis du joug des juifs.
Apris 1'achevement de ces missions dans un decanat des
environs, uncabaretierallachez un lithographede Cracovie.
Le juif y commandait des etiquettes pour les bouteilles de
liqueurs, d'eau-de-vie, etc. c Ah! maudites soient les
missions, dit-il; elles nous ont giat toutes nos affaires; il y
avait autrefois plus de commerce chez moi. Maintenant,
c'est inutilement que j'attends les paysans. ,
II y a eu trois missions dans le diocese de Tarnow.
Ujanowice. - Le 2 juin nous terminames notre
travail a Rybna, et le 6, il fallait p6netrer jusqu'au dela de
Limanowa, dans les montagnes pres de Nowy-Sacz, pour
aller faire la mission a Ujanowice, village du diocese de
Tarnow. En hiver, il y regne un froid tres rigoureux ; mais
la chaleur s'y fait aussi souvent sentir fortement en eti
et parfois des le mois de juin. Cest pourquoi autant
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qu'il est possible, nous n'entreprenons pas le travail des
missions dans ce temps-l ; mais pour le diocese de
Tarnow, et particulierement pour Ie Sandeczyzna, il n'y a
pas de difficulti. Dans ce pays-l nous avons donni plusieurs missions. Tous MM. les cures nous y connaissent ;
ainsi Pun nous recommande l'autre, et bien qu'ils aient
sous la main d'autres ouvriers que nous estimons volontiers
meilleurs et plus capables que nous, neanmoins ils
s'adressent A nous avec toute confiance et avec une telle
cordialitd qu'il est vraiment impossible de leur refuser.
La mission commenca comme de coutume le dimanche;
c'itait le 7 juin. M. le doyen et M. le cure nous adress&rent
quelques paroles fort bienveillantes ; puis, parlant au peuple,
ils dirent que, comme quand un malade est gravement
atteint, il ne se contente pas de ce que lui conseillent ses
amis ou les medecins de la contree, mais qu'il fait tres
souventvenir des medecins de loin etqu'il ne regrette aucune
depense pour recouvrer la sant : il en etait de meme pour
la paroisse. Ils exhortaient done le peuple a profiter de la
grace extraordinaire de la mission. II en fut v6ritablement
ainsi.
Le temps a eti fort favorable. Toute la paroisse paraissait
4tre durant la mission comme transformee en un lieu de
prieres. Ce n'est pas seulement dans 1'glise qu'on glorifiait le Seigneur par des ceremonies religieuses, par des
sermons et par une sincere p6nitence, mais on pouvait
aussi pendant la matinee et la soiree entendre en chemin
les chants pieux de la foule lorsqu'elle se rendait Al'eglise
et lorsqu'elle en retournait.
Nous divisames notre mission en quatre series. Les
femmes 6taient en nombre de 9oo ; les filles 6oo ; les
jeunes gens 700; les hommes 70o. Les confessions allrent
assez lentement, parce que nous etions au milieu d'un

peuple jusqu'aujourd'hui fort inculte. En outre nous
fames au debut presque denues de tout secours exterieur,
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car on itait aux jours de Poctave de la Fete-Dieu. Or les
services religieux sont prescrits en ce temps-li dans nos
iglises; ils ne permirent done pas aux pretres de venir nous
aider.
LA aussi rignaient Pivrognerie et l'influence des juifs;
cela date de temps deji anciens. Apres la mission toute la
paroisse a rompu ces relations; elle a renonce publiquement a rivrognerie et A la friquentation des juifs. On
connaissait par exemple depuis longtemps un juif nomm6
Abram. 11 etait arrive il y a soixante-dix ans A Ujanowice;
ilcommenqa alorsa acheter des os, des peaux de lapins, des
ceufs, etc.; et bient6t apres, pour faire plus vite sa fortune,
il loua le cabaret local. Alors il ruina bient6t les habitants
de ce lieu-la; de maniere qu'il fit en pen de temps 1'acqui-.
sition de plusieurs fermes des environs et en prit d'autres
A bail. Mais le bien d'autrui ne tourne pas toujours a
profit, mime aux juifs. 1 y a plusieurs annies, il devint
vTritablement fou. Ses enfants se soot partagi avec avidit6
les fermes, et lui, se trouvant comme dans la mistre, a termin6 sa vie cette annie. Avec le temps sa taverne est devenue la proprietz du curd, et celui-ci changea le cabaret en
un cercle catholique, dont nous avons eu rhonneur de
benir les murs a la fin de notre mission.
(A suivre.)
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PORTUGAL
NOTICE SUR M. EUGINE-EMILE MIEL
PRETRE DE LA MISSION
RECTEUR DE L 'GLISE

SAINT-LOUIS

DES FRANCAIS A LISBONNE

DnCcDI.LE 5 DECKMBRE 1896

M. Eugene-Emile Miel naquit au village de Samery, prd
Tonnerre, d6partement de 1'Yonne, diocese de Sens; il etait
fils unique de Jean Miel et de Marie Rinant.
Des ses plus tendres annies, on voyait se dessiner dans
ce jeune enfant ce caractere doux et aimable qui fut le trait
distinctif de toute sa vie. La pidt6 germa de bonne heure
dans son cceur; au timoignage d'un pretre vendrable, aujourd'hul chanoine titulaire de la m6tropole de Sens, le
jeune Miel se tenait &P'cart du monde, dont il apprdhendait les dangers; il se plaisait dans la compagnie de MM. les
curds voisins de sa paroisse; tous voyaient dans cet attrait
particulier un signe de vocation l'Ftat ecclsiastique.
M. Miel commenja ses 6tudes classiques dans un pensionnat laic, au bourg d'Ervy, d6partement de rAube, non
loin de son pays natal, et il vint, quelques ann6es apres,
les continuer an petit seminaire d'Auxerre. Dans cet dtablissement, entre les mains de maitres non moins distinguds
per le talent que par leurs vertus sacerdotales, sa vocation
s'accuse sons des formes plus sensibles, sa pidtd prend un
nouvel essor, et sa conduite, d'une regulariti exemplaire,
laisse b tous le consolant espoir que Dieu Pa marqu6 de
son doigt divin pour le sacerdoce. Ses etudes termindes an
petit siminaire d'Auxerre, avec les succrs que l'on pouvait
attendre d'un sujet intelligent et studieux, M. Miel se rend
au grand sdminaire de Sens pour y suivre les cours de philosophie et de thbologie.
LA, dans cet asile du recueillement et de la priere, la grace
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continuait son ceuvre dans le coeur du jeune livite; il se
sentait dans son eliment; il pr6ludait, sous le regard de
Dieu et la paternelle vigilance de ses nouveaux maitres,
aux vertus du sanctuaire; unissant, dans un commun amour,
les vertus et la science, qui sont l'ornement du pretre. La
pieti, unie a une aimable bienveillance, empruntait encore
a sa rare modestie un charme nouveau; ses manieres pleines
d'ameniti, jointes A un exterieur agrdable, lui ouvraient
tous les cceurs; maitres et eleves se plaisaient a reconnaitre
que le caractere de l'abbe Miel itait la traduction exacte do
nom qu'il portait. M. Miel demeura trois ans au grand
siminaire de Sens; la quatrieme annie, il fut envoyd comme
professeur au petit seminaire d'Auxerre.
Lorsque M. Miel arriva au grand seminaire de Sens, les
pr6ires de la Mission, qui en avaient det chassis pendant
la grande Revolution, venaient d'en reprendre la direction,
a la demande de Mgr de Cosnac. Dans la pensde de Dieu,
qui n'abandonne rien au hasard, cette circonstance ne fut
sans doute pas sans influence sur les destindes du jeune
abbe Miel.
Le grand siminaire avait alors pour superieur un digne
pretre, dont les heureuses qualitis de 1'esprit et du coeur
dtaient universellement apprecides dans le diocese. M. Flagel avait le don de faire aimer, dans sa personne, la Congregation tout entiire; sous le charme de sa parole, oti il
faisait passer tout son coeur, l'Fme s'ouvrait aux genereux
sentiments; les esprits dtaient sous l'influence d'un souffle
divin. Le courant de la grace en poussa plusieurs vers la
famille de saint Vincent de Paul.
Or, vers la fin des vacances de Pannde 1845, trois jeunes
siminaristes, qui s'etaient donnd le mot, faisaient genereusement leurs adieux a leur famille, prenaient bravement la
diligence, et arrivaient tous trois ensemble, le 27 septembre,
a la Maison-mere pour entrer au seminaire interne; ces
trois jeunes gens intripides itaient M. Jules Chevalier,
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aujourd'hui premier assistant de la Congregation; M. Adolphe Poulin, diecde il y a quelques annies, professeur au
grand seminaire de Sens, et M. Miel.
SM. Miel entra diacre dans la Compagnie. Sa formatiqp,
commencee sous les plus heureux auspices an grand seminaire de Sens, allait recevoir une nouvelle impulsion entre
les mains de M. Pierre Martin, directeur du siminaire interne, qui a preparea la Compagnie tant de bons missionnaires; il donnait generalement a leur vie Pempreinte de sa
ferme direction. M. Miel, d'ailleurs, offrait un travail facile
a Faction de la grace: natuie docile, esprit souple, il s'abandonna de confiance a la main qui le conduisait. Pieux,
rigulier, aimable et aim6 de tous ses confreres, il montrait, par son exterieur, le bonheur qu'il goltait dans sa
vocation. Ii requt la pretrise a rordination de la Trinite
1846, et au mois de septembre de la meme annie, il etait
nomme professeur de philosophie an grand seminaire de
Chalons.
Ses debuts, rapporte un vendrable prdtre de ce diocese,
qui fut l'e6ve, le penitent et le servant de messe de M. Miel,
furent des plus heureux ; ii faisait son cours avec gott et entrain; nous etions heure-jx de travailler sous sa direction.
Malheureusement, il itait d'un temperament delicat, et au
bout de trois mois, une toux opiniAtre I'obligea a quitter
Penseignement. Le supirieur, M. Eugene Vicart, qui apprdciait ses qualites et voulait le conserver, lui retira la
philosophie et lui confia l'economat et la classe de cdrdmonies. Plus tard, sa santd s'etant ameliorde, il fut charge du
cours de dogme.
Dans ces divers emplois, M. Miel se montra toujours a
la hauteur de sa position. Sa direction, oa la fermetd et la
douceur s'alliaient dans une juste mesure, etait unanimement apprdcide; il etait l'homme de la confiance des seminaristes, qui recouraient volontiers a lui dans leurs heures
difficiles, persuades qu'ils trouveraient toujours aupris de
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lui une decision sage et precise. Sa piete douce et communicative, ses manieres polies, que ne deparait nullement
une ldgire pointe de spirituelle gaietd, prouvaient clairement que dans le jeune professeur la nature et la grAce
s'etaient concerrees pour orner son esprit et son coeur de
tous les dons necessaires a la formation de bons prutres.
D'un accueil plein d'aminiti et de tact pour les ecclesiastiques qui venaient au grand seminaire, il jouissait de
restime de tout le clergd. £ Pour moi, continue le digne
M. Chapiteau, un de mes meilleurs souvenirs sera d'avoir
et6 le petit enfant de choeur de mon bon pere Miel. •
Les rares qualitis de M. Miel le designaient naturellement a l'attention de ses superieurs; pendant les vacances
de 1857, M. Etienne, alors Superieur general, le rappelait
A Paris pour lui confier une mission en Portugal.
Une des grandes maximes qui dirigeaient saint Vincent
dans toutes ses entreprises, itait qu'il fallait attendre 1'heure
de Dieu, sans jamais devancer l'appel de la divine Providence. Du haut du ciel, notre bienheureux Pere dut abaisser des regards de douce satisfaction sur les Missionnaires
et les Filles de la Charit6, qui, le 20 octobre 1857, s'embarquaient pour le Portugal, auquel ils poraient le bienfait
de leur ddvouement: c'etait Dieu qui les y appelait; c'tait
sa main divine qui les conduisait sur cette terre, ot les
attendait une riche moisson de travaux, de sacrifices et de
souffrances.
Le Portugal, en effet, subissait une cruelle epreuve. En
Pannde i856, le cholera sevissait A Lisbonne. II etendit
bient6t ses ravages sur une grande partie du royaume, repandant partout la consternation et la mort, decimant les
populations, eteignant des families entieres, ne laissant sur
son passage que le deuil et des larmes. Puis, Pannee suivante, 1857, la fievre jaune, importee du Bresil, iclatait i
son tour et venait continuer l'oeuvre d'extermination, commencde par le cholera. Pour comble de malheur, les res-

-

225 -

sources dont on pouvait disposer dtaient loin de rdpondre
a la situation.
Dans ces tristes conjonctures, le Ciel a-t-il voulu rappeler
-au sentiment de la justice et de l'humaniti ceux qui president aux destinies des peuples; il serait permis de le penser.
En i83x, une ordonnance royale avait aboli et expulsd de
tout le territoire portugais tous les ordres religieux, dont le
concours eut itd si precieux en face de lPpidemie.
Une seule Communaute avait trouve grace devant ce
dicret d'expulsion : c'6tait une Communaute de femmes,
dites: Sceurs de la Charite. Fondee en 1822, en vertu
d'ordoonances royales, et avec Papprobation de l'autorite
ecclesiastique, les sceurs relevaient de la maison de Barcelone, dont elles avaient adopt6 les r6gles et le costume.
Ces bonnes religieuses ne manquaient ni de courage ni de
-devouement; mais c'etait le cas ou jamais de se rappeler la
parole du divin Maitre : Messis quidem multa, operariiau-tem pauci; a Grande 6tait la moisson, mais combien peu

les ouvrieres!
En presence de tant de calamites, d'un nombre incalculable de petits orphelins, restes sans soutien, sans abri; de
plusieurs milliers de malades et de mourants, prives de
tout soin, une immense compassion itreignit tous les
coeurs. Deux associations charitables, composies des plus
grandes dames du royaume, A la tete desquelles se trouvait
Plmpiratrice douairiere du Brdsil, s'etaient formtes, pour
venir en aide aux religieuses, qui succombaient sous le poids
-de la fatigue; mais tons ces ddvouements reunis 6taient
encore impuissants a enrayer les progres du mal, et A subvenir aux besoins toujours croissants. Dans cette extremitd,
ces dames risolurent de s'adresser au Supdrieur.gdneral
des Filles de la Charite a Paris, pour lui demander du
renfort.
Comme on le verra dans le cours de ce ricit, la Providence se plait bien souvent A tirer le bien du mal. Dans les
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desseins de Dieu, cette terrible epidimie dtait le signal
d'une ere de rigendration pour le Portugal; et bient6t, sous
le souffle ficond de la charite, nous verrons les oeuvres de
bienfaisance surgir comme par enchantement, de tous les
points du royaume.
M. Etienne fit A cette demande l'accueil que l'on pouvait attendre d'un successeur de saint Vincent de Paul:
c'est un peuple aux abois qui tend vers lui des mains suppliantes, implorant son secours; il n'en fallait pas autant
pour emouvoir son coeur, toujours ouvert au cri de la souffrance. Voulant juger lui-meme, de l'etendue du mal, pour
y remddier dans la mesure du possible, dans le courant de
juin 1857, il partait pour le Portugal, et arrivait a Lisbonne en pleine epidemie. L'arrivde de ce bon superieur
dans cette ville constern6e iperdue, c'itait un rayon d'esperance qui venait de luire sur cette malheureuse population, plongde dans toutes les horreurs de la mort.
Avec cette sdret6 de coup d'oeil qui le distinguait,
M. Etienne eut vite compris qu'un vaste champ s'ouvrait
au z6le et au divouement des enfants de saint Vincent.
La chariti etait grande, mais elle manquait de bras et de
direction; c'est sur ces deux points qu'il porta son attention : il fallait avant tout augmenter les secours ; puis
itablir un lien de cohesion entre toutes les charitis individuelles, et grouper tous les ddvouements sous une efficace
direction.
La divine Providence seconda merveilleusement ses projets. Depuis longtemps les religieuses portugaises d6siraient
itre rattachies aux Filles de la Charite de Paris; cette
affaire fut robjet d'une negociation entre le gouvernement
portugais, Pautoritd ecclisiastique, et M. le Superieur
gendral des Filles de la Charite : elle fut couronnie d'un
plein succes. Ce premier point rggld, il fut decide qu'un
certain nombre de Filles de la Charitd franqaises viendraient se joindre &leurs nouvelles compagnes portugaises,
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pour ne former qu'une seule famille, et travailler toutes
ensemble sous la direction de missionnaires lazaristes.
Le 23 octobre 1857, un premier groupe de seurs frangaises, sous la conduite de trois missionnaires: MM. Fougerai, Sipolis et Miel, debarquaient a Belem, pros Lisbonne. Comme i'piddmie continuait de faire de nombreuses victimes, on fit mille instances aupres des sceurs
pour les faire reposer a la campagne, avant de s'engager
dans Patmosphere empoisonnie de la ville; mais ces nobles
filles, fiddles A leur devise: La charitdde Jesus-Christ nous
presse, ne voulurent pas faire attendre plus longtemps leur
ddvouement a cette malheureuse population si cruellement
dprouv6e; le soir meme de leur arrivee, elles s'installaient
a Porphelinat du Cardaes.
Malheureusement, les craintes qu'on avait manifesties
au moment du debarquement ne tarderent pas a se rdaliser. A peine installes dans le foyer de corruption, M. Miel
et une sceur tombaient malades de la fievre jaune; la sceur
etait emporteeen quelques heures; et on craignait le mime
dinouement pour M. Miel. Mais le ciel veillait sur la vie
de ce bon missionnaire, qui devait itre, entre les mains de
Dieu, I'instrument de tant de bien; contre toute esperance,
le cher malade triompha des terribles 6treintes de ce mal
qui ne pardonne guere.
Cependant l'heure approchait, o6 la Providence allait
placer M. Miel sur un plus vaste theatre. Son supdrieur,
M. Fougerai, tres affaibli par une maladie contractie dans
les missions du Levant, se voyait obligd de quitter le Portugal pour aller demander au climat d'Algdrie la conservation d'une santi depuis longtemps languissante; ce
depart eut pour consiquence de mettre M. Miel a la tdte
de la mission confide aux Missionnaires et aux Filles de la
Charitd.
Pendant la premiere annde de son sdjour a Lisbonne,
M. Miel avait joud un role assez restreint et presque efface;
6
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il s'acquittait modestement des emplois qui lui etaient
confies dans les maisons des sceurs. Apr6s le ddpart de
M. Fougerai, il put donner un libre essor a son zMle, et
mettre au service de Dieu et des Ames toutes les ressources
de son esprit et la richesse de son coeur.
Les dix mille victimes de la fievre jaune avaient laisse
un grand nombre de petits orphelins, qui n'avaient
d'autre soutien que la Providence; nouveau Vincent de
Paul, le saint missionnaire piaide la cause de ces pauvres
petits dtres abandonnes, devant les grands du royaume et
les personnages de la Cour: l'effet fut merveiileux. A sa
voix dont les accents imus ilectrisent les Ames, les yeux
s'ouvrent aux larmes, et les cceurs a la compassion; la
charite provoque une sainte emulation dans la haute sociiti
portugaise; toutes les fortunes veulent contribuer A iteindre le foyer de misere qui ddsole le pays; largent arrive de
toutes parts, et tous les ddvouements viennent se grouper
sous la main de lap6tre de la chariti pour recevoir sa
direction.
Bient6t sous l'impulsion de sa foi et de son cceur, des
asiles d'hospitaliti se forment; orphelinats et h6pitaux surgissent sur divers points de la capitale. La famille royale
est la premiere i donner 'exemple de la ginerosit6; elle
met l'ancien palais d'Azuda a la disposition de M. Miel,
qui le transforme en un asile modle, objet de r'admiration de tous; le roi, la reine et les infantes se font un plaisir de venir le visiter, autant pour en admirer la belle ordonnance, que pour encourager les malheureux qu'on y avait
recueillis. Dans le mime temps, Pimpiratrice douairidre du
Brisil ouvrait a Funchal, dans Pile de Maddre, un magnifique h6pital, oi malades et mourants recevaient tous les
soins corporels et spirituels que rdcamait leur etat. De
son c6te l'infante dona Isabelle fondait, a Bemfica, une
maison de secours ot se distribuaient chaque jour d'abondantes aum6nes aux families n6cessiteuses. La duchesse

-

a229 -

de Palmella, subissant, elle aussi, Pentrainement de la charite, consacrait et entretenait, a ses frais, un h6pital pour
les enfants malades.
Ces diverses criations avaient rendu n6cessaire renvoi
d'un assez grand nombre de nouvelles soeurs franjaises;
elles dtaient soixante, distributes dans ces etablissements, oil
elles faisaient des prodiges de ddvouement; elles formaient
une province sous la direction de la soeur Ville, visitatrice.
La charit~ triomphe enfin du mal; un soupir de soulagement s'dchappe de toutes les poitrines; et la population
reconnaissante n'a qu'une voix, pour binir Phomme de
coeur et les femmes heroiques auxquels, aprds Dieu, tant
d'infortunds doivent le soulagement et la vie.
Mais c'est la destinde des ceuvres de Dieu d'etre persecutdes; il semble qu'il leur manquerait un caractere essentiel, si elles ne recevaient pas la consecration de 1'preuve.
La grace faisait son chemin; la bonne semence levait de
toutes parts; la moisson s'annonqait riche, abondante, sur
cette terre jusque-lA en partie frappee de stiriliti. Cependant rennemi de tout bien, bhomme ennemi, inimicus
homo, Satan pr6parait dans Pombre la ruine de ces itablissements pleins d'espirance. A la vue de ce mouvement en
faveur des idees religieuses et du retour A Dieu, une haine
infernale s'allume dans son coeur contre les Missionnaires
at les Filles de la Charitd; il a jurd leur perte : la secte
maqonnique se cbargea de Pexdcution.
L'6veil est donni, les freres et amis se rassemblent; ils
dressent leurs plans, travaillent I'opinion, minant sourdement le terrain sous Ies pas des missionnaires et des soeurs;
et lorsque tout sera pret pour lexplosion, ils jeteront bas
les masques, et de leur antre tnedbreux partira le cri de
guerre bien connu. Cest la persdcution ouverte.

Ceux qui en furent robjet pourraient seuls dire ce qu'ils
ont eu A souffrir, pendant cette violente persdcution, au
milieu de cette orgie d'outrages, sortis des plus bas fonds
16
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de la socidet; Missionnaires et Filles de la Charite ne pouvalent plus paraitre en public sans essuyer, de la part de ces
supp6ts du demon, les plus grossieres insultes. Les bons
gemissaient et difendaient de leur mieux leurs bienfaiteurs
et bienfaitrices; mais que pouvaient ces timides protestations devant I'audace du mal ? Les victimes ne repondaient
aux injures que par le silence, le pardon et de nouveaux
bienfaits, espdrant triompher du mal par le bien : Vince in
bono malum; mais ces prodiges de vertu ne servaient qu'A
accroitre la haine des persicuteurs.
Cependant, du haut du ciel, Dieu veillait. En voyant
tant de beaux itablissements, fruits de genireux sacrifices,
a la veille de crouler, la secte s'applaudissait de ses succes;
elle proclamait bien haut que tout allait finir. Elle se trompait : tout allait commencer.
M. Miel avait etc chargi de remplir, par intdrim, les fonctions de chapelain de Saint-Louis des Franaais; six mois
apres, par suite d'un accord entre le Gouvernement et la
Congregation, le provisoire devenait definitif. Des lors,
M. Miel se trouvait abrit6 sons le drapeau de la France; il
dtait en quelque sorte sur une terre frangaise. Par cette disposition toute providentielle, Saint-Louis va devenir le berceau de nouvelles oeuvres de foi et de chariti an Portugal.
Mais le r&gne de Dieu ne s'etablit pas sans contradiction.
Les Missionnaires n'eurent pas seulement A lutter contre la
persecution, ils euren't a lutter aussi contre la pauvretd: il
fallait que la main de Dieu apparat visiblement dans 'oeuvre qu'ils entreprenaient : In virtute Dei. En s'installant a
Saint-Louis, ils se trouverent entre quatre murs completement nus; ni mobilier, ni aucun ustensile de minage, ni un
morceau de pain d'assurd. Leur premiere ressource fut un
sac de riz et an sac de haricots, don d'une personne charitable; mais la bonne humeur et la joie que donne I'esprit
de sacrifice eurent facilement raison de cette peu brillantt
situation. Plusieurs fois, la Visitatrice des Files de la Cha-
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riti, touchee de compassion, leur envoya leur repas; le
premier jour, en la remerciant de cette bienveillante intention, M. Miel lui ecrivait plaisamment: a Comme nous
avons au moins autant besoin du contenant que du
contenu, nous gardons tout. C'est ainsi que la soupiere
et les assiettes de la bonne seur Ville fureut la premiere
vaisselle de Saint-Louis.
. La chapelle n'dtait pas moins miserable que la residence
des Missionnaires; il pleuvait presque sur Fautel. Ce
n'etaient que mines A relever, et plaies morales a guirir;
mais il fallait des difficultes plus insurmontables pour
deconocrter Pardeur du raillant chapelain de SaintLouis.
II se mit a Pauvre avec une foi capable de transporter les
montagnes, mais en meme temps avec une parfaite prudence; faisant le plus de bien possible, avec le moins
de bruit possibL, s'avancant lentement mais suremena, et,
selon son expression : * travaillant comme la taupe i,
pour ne pas attirer Pattention de la secte qui n'atendait
qu'un pretexte pour soulever ropinion; et ipsi obsermiwut
eum.
M. Miel inaugura son ministere a Saint-Louis par Petablissement de ia devotion du Mois de Marie : c'tait une
heureuse et chr6tiene inspiration; sous le patronage de
celle qui est la Mre et la Dispensatrice de la grace, Mater
divixa gratia, il pouvait tout attendre de Dieu, meme
des prodiges. Soutenu par le pieux concours de M. le duc
de Bellune, secrtaire de la legation, qui donna le tapis
de son salon pour parer le marchepied de Pautel, paya les
frais de luminaire, et voulut mettre la main aux decors
de la chapelle, il transforma la pauvre iglise en un gracieux sanctuaire on tout parlait aux yeux et au ceur. Du
haut de son tr6ne etincelant de lumiere, qui se dressait
an milieu d'un massif de fleurs et d'arbustes dont le jardin
de i'infante dona Isabella avait fait les frais, Mari Immar
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culee semblait sourire A ses nouveaux enfants, et leur ouvrir ses bras pour les presser sur son cceur.
On peut dire que le Mois de Marie a itd la bienfaisante
aurore qui a fait luire le beau soleil de la pidit sur cette
ville indiffirente. Chaque soir de ce beau mois, le personnel de la ligation, les families nobles, les jeunes filles de
tout Age et de toute condition accouraient; on etait heureux
d'entendre la parole du saint missionnaire, dont l'onction
penetrante allumait dans leur coeur le feu de lamour de
Dieu. Ces exercices de pi6eti taient trop peu connus dans
les glises de Lisbonne; une messe basse, die A la hbte,
constituait souvent toute la sanctification du dimanche: le
Mois de Marie a etd Ie riveil de la foi et des pratiques pieuses.
Tandis que Satan faisait rage et poursuivait avec acharnement son a.uvrc de mal, M. Miei poursuivait avcc
calme et une pleine possession de lui-mcme son aeuvre
debien. Dans la crise pinible qu'il traversait, il ne voyait
de salut qu'en Dieu ; aussi une nouvelle devotion ne tarda
pas A venir continuer, entretenir et developper le bien si
heureusement commencd par le Mois de Marie : c'est
lerection de rassociation dite a Union de pri6res aux
Caeurs souffrants de Jesus et de Marie x. Cete association
cut les resultats les plus consolants: elle se ripandit rapidement dans tout le Portugal et dans les possessions portugaises, ott elle compte cinquante mille associds. Notre
Saint Pkre le Pape Pie IX a bien voulu permettre qu'on
l'iascrive un des premiers; il a approuvd iceuvre par un
bref de septembre i859, et 'a enrichie de pricieuses indul.
gences.
L'association avait pour but d'attirer la bdnediction de
Dieu sur les associes, sur leurs families et sur leur pays.
Aux rdunions qui avaient lieu i Saint-Louis chaque premier vendredi dua mois, les instructions en portugais attirArent un grand concours de fidSles; les prieres aux intentions recommanddes obtinrent de nombreux retours i
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Dieu; et, A la sainte messe, les pieux associjs donnaient le
consolant spectacle de la communion ginQrale. C'est ainsi
qu'on s'habitua A la confession et a la communion frdquentes, qui, on peut le dire, n'itaient pas pratiquies a
Lisbonne jusque-la. Dans cette grande ville, presque personne ne falsait la ssinte communion en dehors du temps
pascal; aujourd'hui, on compte un grand nombre de confessions et de communions de devotion. C'est sur cette
oeuvre que sont venues se greffer toutes les associations
fondees par M. Miel, et qui, en ce moment, enveloppent la
capitale d'un reseau de pidtd et de saintes oeuvres.
t L'Union de prieres, ecrit une noble dame portugaise,
a ete un bienfait du del; que d'Ames revenues a Dieu! que
de families lui doivent la paix et le vrai bonheur! combien de graces de preservation ou de repentir! que de
jeunes gens iui sont redevabies de ieur etabiissement temporel, on de Ieur vocation au sacerdoce! combien de
faveurs insignes notre chore pairie a obtenues des Caeurs
de Jesus et de Marie dans PEglise de Saint-Louis! C'etait
lI surtout que se revelaient la grande ame et le grand
coeur du saint missionnaire; il a renouvel la face du pays
par l'apostolat de la priere. a
Mais parmi les oeuvres sorties des mains du zild recteur
de Saint-Louis, il en est une qui, sous une forme modeste,
a eu aussi sa part d'influence dans le bien rdalise : c'est la
fondation de la maitrise. Saint-Louis n'avait pas d'dcole;
cette lacune ne pouvait ichapper a l'esprit createur de
M. Miel. Tout d'abord ce ne fut qu'une petite icole
primaire, pour les enfants pauvres de la colonie; mais
bient6t les enfants de quelques-uns des reprisentants de la
France voulurent recevoir lA -instruction; de nobles
families, elles aussi, subirent rentrainement de Pexemple:
telle etait la confiance que leur inspirait M. Miel qu'elles
voulurent lui confier leurs enfants. Et aujourd'hui, ces
enfants forment une maitrise modele, of rien n'est ndgligi
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pour qu'ils puissent un jour avoir entree dans les icoles
superieures de 'Etat. Le dimanche, a l'~glise, la presence
de ces enfants dans les ceremonies saintes ajoute a la beaut6
et a la pompe du culte divin; leurs parents sont fiers de
les voir servir A l'autel, dans leur gracieux costume d'enfants
de choeur.
Saint-Louis n'est plus un desert, une terre disolde; c'est
un sol d'une merveilleuse ficondite, un centre vivant de
piti otZ toutes les euvres de bien se sont donni rendezvous. M. Miel jugea des lors qu'il etait temps de ritablir le
culte divin, tombi depuis tant d'annies dans 1oubli. Id
encore son z6le pour la beauti de la maison de Dieu a fait
des prodiges. I1 ne negligea rien de ce qui pouvait contri-

buer A la beauti et a la splendeur du culte divin et en rehausser r1'clat; les offices se celebrent avec une dignite qui
porte I'edification dans tous les coeurs; les ceremonies
saintes s'accomplissent avec ce respect religieux qui est de
tradition &Saint-Lazare de Paris, et les chants executes par
les enfants de la maitrise donnent aux solennitis du
dimanche un air de fraicheur qui charme 'ame.
Saint-Louis peut alors rivaliser avec les meilleures
paroissesde France; les fidelesaccourentavec empressement
aux offices du dimanche; le personnel des legations 6trang6res accriditdes a Lisbonne se fait une f&e de venir prendre place a c6td de la legation de France, au milieu de
nos nationaux; les personnages de la cour s'y distinguent
par leur pieux recueillement; la jeune reine Amelie, ellememe, est heureuse d'assister aux offices de Saint-Louis;
et tous, grands et peuple, ecoutent avec un bonheur ineffable le a bon Pere a dont la parole simple et sympathique
connait si bien le chemin du coeur.
Une autre oeuvre, eminemment paroissiale, s'imposait
d'urgence : le retablissement des catechismes. Ce genre
d'instruction religieuse etait totalement negligd ALisbonne.
M. Miel attaqua le mal dans sa racine, par l'etablissement
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des catichismes a Saint-Louis. Le succ6s depassa toutes ses
esperances.
Alin de se mettre a la portie de toues les intelligences,
i confia i un de ses confreres le soin d'instruire en portugais les enfants pauvres des divers quartiers de la ville, et
lui-meme se reserva les catechismes en franjais pour les
enfants de la ligation et de la colonie francaise. M. Miel
excellait dans ce genre d'instruction; il avait un talent
particulier pour instruire les enfants et tenir leur esprit
en eveil; sa parole claire, imagie, spirituelle, donnait a ses
explications un charme qui tenait son jeune auditoire suspendu a ses levres; an moyen d'une comparaison empruntee a la nature, la vdrite religieuse prenait une forme
sensible et se gravait pour toujours dans 1'esprit si impressionnable des enfants : ii savait instruire et intiresser.
* Aussi, nous ecrit une personne qui assistait assidiment
A ces instructions enfantines, commeon aimait les catichismes du P. Miel! Les grandes families y envoyaient
leurs enfants, et plusieurs fcis la semaine, les jeunes filles
appartenant A la haute noblesse venaient prendre place A
c6td de l'humble fille du peuple; souvent meme des families entieres venaient s'asseoir sur les bancs du catdchisme. Deux generations sont redevables du bienfait de
I'instruction chretienne i 'humble fils de saint Vincent de
Paul. a
L'•tablissement des catechismes A Saint-Louis cut pour
couronnement une cdermonie qui excita un veritable enthousiasme chritien dans toute la ville de Lisbonne : la
ceremonie de la premiere communion solennelle. La solenniti de la premiere communion, comme ele se pratique
en France, etait inconnue en Portugal. Lorsqu'un enfant
6tait parvenu A reigede s prparer Ala premiere communion, on lui apprenait, i la maison ou A l'ecole primaire,
un pen de catechisme, la lettre toute nue, presque sans
explication. Puis, lorsque arrivait le temps pascal, on 'ea-

-

236 -

voyait A confesse : le confesseur lui faisait quelques questions sur le catichisme; si les reponses etaient satisfaisantes, renfant itait admis a la premiere communion; en
sortant du confessionnal, il se dirigeait vers la table sainte
avec la foule des fideles; et ainsi ce jour, qui ordinairement fait epoque dans la vie, passait inaper.u pour les
enfants.
Cette absence de toute solenniti, en une action aussi
memorable, inspira a M: Miel I'idde d'une innovation des
plus heureuses, qui temoigne de sa profonde foi autant que
de sa sagacitd a deviner la fibre sensible dans cette population impressionnable; il environna la premiere communion
des enfants d'une solennite extraordinaire, comme il est
d'usage en France. La c6remonie fut fixee au 3 mai, cl6ture du Mois de Marie, qui est le temps priparatoire A la
premiere communion, et, chaque annee, le beau mois de
Marie et la premiere communion, qui en est le couronnement, remuent toute la ville; le 3x mai est devenu une
grande fete A Lisbonne.
Toutes les families, qui depuis quarante ans ont requ
1'instruction chretienne a Saint-Louis, s'y donnent, en ce
your, un pieux rendez-vous pour raviver leur foi et renouveler les promesses de leur premiere communion. c Quelles
douces larmes, rapporte un heureux tdmoin de cette fete,
nous avons vues couler, Ala vue de ces petits anges se dirigeant, modestes, recueillis, le front rayonnant du puretd et
d'innocence, vers la table sainte I Quels tressaillements
dans tous les coeurs lorsque, debout en face de la croix de
Jesus-Christ, la main sur les saints Evangiles, en presence
de leurs parents, tdmoins de leurs serments, ils renouvellent les promesses du bapteme I m
Mgr le nonce se fait un bonheur, chaque annie, de venir
rehausser par sa presence cette touchante cirmonie, qui
s'acheve toujours par Padministration du sacrement de
confirmation. Les offices termines, on sert aux enfants un
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modiste repas, oi les petits clients du Bon Dieu et les
riches soot assis-i la meme table, comme aux saintes
agapes des premiers chritiens.
De tels spectacles sont bien fails pour toucher les cceurs
et les ramener A Dieu; aussi quel mouvement, quelle vie
dans cette eglise de Saint-Louis, autrefois si morne, si d6serte! Comme on sent que Dieu est IA! Quel parfum de
foi et de pidt6 on y respire! Chaque jour, et surtout
& l'approche des fetes, les Missionnaires peuvent i peine
suffire au ministdre de la reconciliation; pendant le careme, c'est par milliers que les fideles assiegent les confessionnaux. Des groupes de paysans, hommes, femmes, descendent de leurs montagnes, portant de tout petits enfants
sur leurs bras; ils panent de chez eux a minuit, et A jeun,
et arrivent a l'aurore A la porte de I'rglise Saint-Louis pour
se confesser et y faire la sainte communion. Puis, leurs
devoirs accomplis, ils passent A la sacristie pour recevoir
le billet de confession, que le bon Pere assaisonne toujours
d'un petit mot aimable et souvent spirituel. Souvent, dans
I'expression de leur bonheur, ces braves gens lui disent
naivement : a II y a tout profit A venir se confesser ici; on
peut dire tous ses peches, et qa ne codte rien ;. tandis que
chez nous, nous avons A peine dit deux ou trois pichis
qu'on nous arrete pour nous demander les deux sous du
billet de confession. * Et sur une bonne parole du Pere,
oh perce sa petite pointe de gaietd ordinaire, ces bons
paysans reprennent, contents et heureux, le chemin de
leurs montagnes.
A la suite de cet expos6 des oeuvres paroissiales remises
en vigueur ASaint-Louis par M. Miel, montrons en quelques mots dans ce saint Missionnaire le directeur des
Ames; et ici nous laisserons la parole A une personne auto_ risie, qui 'a vu A l'oeuvre. c Directeur admirable des
Ames, d'un jugement sOr et droit, d'une grande finesse de
discernement, il les conduisait doucement mais ferme-
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ment. Je ne crains pas d'affirmer qu'il n'est pas un pire,
pas un ipoux qui ne deplore sa perte pour son enfant,
pour son epouse. La sagesse de sa direction n'avait d'4gal
que son divouement. Cure des Francais, c'etait vraiment
le bon pasteur, qui prenait un soin affectueux de ses cheres
ouailles, allant a la recherche de la brebis igarde, et ne se
donnant de repos qu'aprls I'avoir ramenbe au bercail.
Combien de Francais atteints par la maladie lui ont dO
leurs dernieres consolations Comme il savait egayer leurs
longues heures de souffrances! Comme il savait amener un
sourire de resignation sur des levres presque glacies par le
souffle de la mort ! Et surtout comme il parlait bien du
ciel l comme il donnait envie d'y arriver! Nul ne s'entendait mieux que lui i repandre le baume divin de la chariti
dans les Ames oppressees sous le poids de la souffrance et
accablies par le regret de la famille absente.
i Comme bien on le pense, le relevement de toutes les
oeuvres ne s'est pas fait sans lutte, sans combat; il devait
compter avec la secti satanique, qui, pour paralyser son
zele, chercha plus d'une fois a Iatteindre dans son honneur; souvent il s'est vu victime des excitations odieuses
d'une mauvaise presse. Mais M. Mieldtait un lutteur prudent et pacifique; a une haine implacable il ne ripondait
que par une charite indomptable. a
L'eloge de M. Miel, ce sont ses oeuvres; et une louange
que personne ne songera I dementir, c'est que, par son
infatigable activite, pendant quarante ans, il a fait fleurir
en Portugal 'esprit de saint Vincent de Paul, et, avec
lui, Iamour de Dieu dans le prochain. La paroisse de
Saint-Louis reconstituCe, les ceuvres paroissiales et le culte
divin ritablis, un nouveau champ s'ouvrait an z&le et a
'activite du pieux Missionnaire.
Saint-Louis ne poss6dait aucune institution charitable;
la colonie francaise n'avait point d'h6pital pour ses nationaux. En cas de maladie, les indigents etaient reduits A
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entrer dans les h6pitaux portugais et A se confier i des
mains mercenaires; lorsqu'on debarquait un marin ou ut
voyageur malade, c'dtait la mort dans a1me qu'il prenait
le chemin de ces tristes asiles de la souffrance. M. Miel, que
le besoin de se devouer tenait constamment en eveil, ne
pouvait manquer d'ameliorer cette situation.
Deji appricid de la legation ;et du consulat par son affabilite et son habilete comme administrateur, toutes les
sympathies lui itaient acquises. Fort de l'influence dont il
jouissait au sein de la colonie, 11 risolut, de concert avec
M. le comte de Gontaud, ministre de France, d'ouvrir un
petit h6pital pour les Franoais. L'h6pital fut installe
d'abord dans une maison de louage, et confii aux soins de
trois Filles de la Chariti. Mais on n'avait rien. La Communauti fit les frais d'installation pour ce qui concernait les
sceurs; pour le reste, on comptait sur la Providence ; et
quand, au mois de septembre 186o, le premier malade se
presenta, M. Miel dut ecrire a une dame franqaise pour lui
demander une paire de draps. Que les desseins de ia Providence sont admirables! Dans la pensie de Dieu, cette
pauvre petite maison de trois seurs devait &trelancre du
salut pendant la tourmente, Ie dernier refuge des Filles de
la Charite au milieu de 'ecroulement de tous leurs etablissements : si cette petite maison n'eit pas existi il est probable que les Filles de la Charite ne seraient jamais rentrees en Portugal. L'h6pital francais, en effet, devait survivre au rappel des scurs; et c'est de ce noyau que renaitra un jour la nouvelle Province des Filles de la Charite;
et cette seconde Province sera encore plus florissante que
la premiere.
Un trait qui caractdrise le talent administratif de
M. Miel, c'est qu'il sut dtablir entre toutes les fondations sorties de ses mains une veritable solidariti : elles sont toutes
unies entre elles par un intirat commun; elles se soutienneat et se fortifient 'une l'autre.
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L'h6pital franqais n'existait que de nom; il ne possddait
rien. Mobilier, lingerie, medicaments, tout manquait; et
dans la caisse, pour toute fortune, la somme de cinquamtecinq centimes, qu'une bonne seur avait deposde. Dans le
but d'assurer I'existence de I'ceuvre, M. Miel fonda une
associationdite * Socite de Bienfaisance a, qui se charges
des frais d'entretien de 'h6pital; il en recruta lui-mdme
les membres, en dressa lui-meme les statuts, et, grice aux
dons genereux qui arriverent de toutes parts, le local
devint insuffisant; c'est alors que l'h6pital franqais fut
transfiri an Cardaes. Nous verrons dans la suite que la
petite piece de cinquante-cinq centimes ne demeura pas
sterile.
Mais un coup terrible allait bient6t frapper en plein
coeur la colonie francaise en Portugal. Depuis deux ans,
les Filles de la Charitd prodiguaient leur santd et leur vie
A leurs malades et orphelins dans les itablissements confies
A lears soins, lorsque, au mois de juin r862, i la suite
d'une campagne preparde par la franc-maqonnerie et soutenue par la presse irreligieuse, M. Itienne, Superieur
general, crut devoir prendre une mesure de la plus haute
gravit : le rappel des sceurs en France et des missionnaires; mutes les seurs devaient quitter le Portugal, A
l'exception des trois qui desservaient rh6pital francais. Le
9 juin 1862 restera un jour douloureusement memorable
pour la colonie franqaise en Portugal. M. Miel rappelait
souvent cette date, et toujours avec emotion.
DWs le matin, outes les Filles de la Charite, an nombre de
soixante, se trouvaient reunies dans la grande salle de la
maison centrale de Bemfica. Plusieurs dames amies des
sceurs etaient venues se joindre a elles, protestant de leer
devouenent et de leurs regrets. De grand matin, M. Miel
c6libra la derniere messe que les Filles de la Charit6 devaient entendre en Portugal. Toutes communierent; et en
pensant, sans doute, au bien realise, aux esperances andan-
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ties, Aleurs chers malades et Aleurs petits orphelins dont
elles etaient obligdes de se s6parer, les larmes coulerent en
abondance. Dieu seul sait ce que fut cet instant solennel.
* Avant la communion, rapporte la digne Visitatrice
soeur Ville, M. Miel nous rappela que, le mime jour, il y
avait cinq ans, M. Ie Supdrieur general, plein d'esp6rance
pour I'euvre de la mission, arrivait au Portugal pour y
jeter les premiers fondements de notre ceuvre; et aujourd'hui, ajouta-t-il, tout est ruin. Ces belles esperances, fondies sur la bonne volontd, le zele de I'lite de la socidte
portugaise, sont, pour le moment, andanties. Ces Ames
genereuses, qui consacraient leur repos, leur fortune pour
procurer une education chritienne A Ia jeunesse, du soulagement &linfortune, voient en un moment disparaitre ces
ceuvres, fruitde tant de sacrifices, etablies au milieu m&me
de la persecution. Cette peine, si grande pour elles, n'est
pas moins dure pour vous. Cependant, malgre ces dechirements de cceur, ces emotions continuelles, depuis que
vous connaissez la triste nouvelle de votre depart et la
dure necessitd d'abandonner vos pauvres, vos enfams,
montrez-vous gendreuses et soumises; n'oubliez pas que
vous etes Filles de la Charite; restez A la hauteur de votre
sainte vocation; appreciez-la, aimez-la encore davantage,
s'il est possible, puisque c'est a elle que vous devez le
glorieux privilege de suivre Jesus de plus prs et de souffrir comme lui persecution pour la justice.
Au moment de vous unir au Dieu d'amour, offrez-lui
le sacrifice de tout ce qui vous est cher dans ctte mission,
qui dijA n'existe plus. Priez pour ce malheureux pays;
priez pour nos nobles bienfaiteurs, afin qu'il les fortifie;
pries pour vos pauvres, pour vos enfants, afin que Dieu
les preserve des pieges qu'on leur tendra de toutes parts.
Priez-le avec amour, avec reconnaissance, dans cette chapelle qui vous voit rAunies pour la dernire fois I a
Apras :es quelques paroles, entrecoupdes par 'motion
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qui lui etreignait le coeur, M. Miel donna aux soeurs une
derniere bEnediction; et toutes, Ala suite de la digne Visitatrice sueur Ville, se dirigerent vers les vingt voitures preparies par les soins de M. le Ministre de France.
Sur le quai, M. le comte de Commiiges-Gontaud, ministre de France, et M. Breuil, consul, entoures de tout
leur personnel, attendaient les soeurs. Mme la comtesse de
Gontaud s'y trouvait aussi, voulant leur donner une derniere preuve d'estime et d'affection. Le commandant de la
fregate de guerre l'Orinoque teait venu, en grande tenue,
recevoir les Filles de la Charite, et abriter en mime temps,
sons le pavilion francais, les soeurs portugaises, q'.i aimerent mieux s'expatrier que de renoncer a leur sainte vocation. Ce que dut eprouver M. Miel au fond de son coeur en
voyant s'eloigner 'Orinoque, lui senl aurait pu nous le dire.
Mais M. Miel Ctait une Ame forte; il espirait contre toute
esplrance; et, quoique le coeur brisi, il se remit a 'ceuvre,
bien persuadd que, dans cette affaire, le ciel n'avait pas dit
son dernier mot.
En vertu de l'ordre venu de Paris, il ne restait plus avec
M. Miel qu'un seul confrere et un frtre coadjuteur; quel
vide autour de lui ! et quel regard triste et navrr il jetait en
passant sur ces 6tablissements naguere si florissants, si
vivants, et aujourd'hui deserts et fermds! II encourage de
son mieux les trois sceurs resteesa i'h6pital francais; il
les exhorte A la patience, A la confiance, leur recommande
une grande prudence, et leur prodigue des consolations
dont il aurait en grand besoin lui-mdme. Mais, dans les
ames de cette trempe, la foi est plus forte que la douleur.
Habitue Avoir la main de Dieu en tout, ii fait son sacrifice genereusement, et reprend sous une forme nouvelle son ceuvre brisee. II va crier doucement, sans bruit,
et sans que cela paraisse, une multitude de modestes oeuvres qui feront p6netrer son action dans tons les rangs de la
soci6te; ces oeuvres seront comme autant de petits ruis-
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seaux qui feront circuler la vie divine dans tons les quartiers de cette grande ville de Lisbonne.
Tout d'abord, c'est 1'Association des Dames de la Charitd.
Dans une reunion des Dames de la Societe de Bienfaisance,
apr.s le depart des sceurs, M. Miel leur avait dit: a Maintenant que les seurs sont parties, c'est vous qui devez les
remplacer; c'est vous quidevez tre les filles de la Charit6e.
Cette id6e fut aussit6t bien accueillie. Dans la reunion
suivante du 5 ao0t 1862, il insiste de nouveau; et a sa
voix, qui etait comme un echo de la grande voix de saint
Vincent de Paul plaidant la cause des malheureux devant
les Dames de la Charite de Paris, la proposition est acceptie
avec enthousiasme. Sans perdre de temps, M. Miel recueille les noms, dresse la liste des membres, et PAssociation des Dames de la Charite est fondde seance tenante.
DNs le lendemain, elles se mettent A Poeuvre avec tant d'esprit de foi, de chariti et de z6le, que peu de temps apres,
M. Miel pouvait leur dire : c Je surabonde de joie A la vue
de vos ceuvres; je crois qu'ailleurs on aurait difficilement
fait mieux et plus que vous. a
L'annie suivante, Saint-Louis voyait dclore une autre
association, aussi eminemment sociale que fonci6rement
chrtienne : -L'Archiconfrerie des Meres chritiennes. Cette
oeuvre, dont le but est de faire entrer Dieu dans la famille,
d'y faire refleurir lesprit chritien, les pratiques religieuses,
l'ducation chretienne des enfants, la sanctification du dimanche, donna, d6s le d6but, les plus belles espdrances; et,
de nos jours, elle produit les fruits les plus consolants.
Cette meme annde 1863 vit renaitre aussi 1'Association
des Enfants de Marie. Cette association avait itd irig*e le
21 novembre x862, dans les etablissements abandonnds par
les soeurs; mais le depart de celles-ci pouvait compromettre
ceite oeuvre si interessante. Or, comme un grand nombre de
jeiines filles demandaient A faire panic de cette association,
M: Miel r6unit les anciennes Enfants de Marie aux nou-
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velles aspirantes; et il reconstitua I'association avec lea r6glemcnts et privileges qui lui sont propres.
Les reunions mensuelles de ces diverses associations
avaient lieu dans l'h6pital franqais; mais le nombre des
associds allant toujours croissant, le local etait devenu
insuffisant; c'est alors, comme nous favons dit plus haut,
que I'h6pital fut transfere au a Cardaes de Jesu *, dans un
immeuble pret6 par Mme la marquise de Ficalho, en 1863.
Ce nouveau local, tout en favorisant le dUveloppement
des oeuvres qui s'y trouvaient installies, otrait de prus cet
avantage qu'on pouvait y etablir une ecole: M. Miel s'empressa de fonder deux classes; une de garcons et Pautre de
filles, pour les enfants de la colonie; et le 3o mars i863, i
la demande de M. Miel, deux scurs francaises venaient en
prendr, la direction. Pendant quinze jours, il ny eut qu'une
seule &leve. Mais Dieu benit la patience et 'humilit6 de ces
saintes filles; apres quelques jours d'attente, elles virent
arriver autant d'Elves que les classes pouvaient en contenir; 'oeuvre fut couronnue d'un plein succes.
Mais l'ouverture d'une icole ne va pas sans frais. 11 fallait pourvoir aux accessoires en livres classiques et autres
objets de premiere necessiti, car la plupart des enfants de
l'ecole etaient pauvres; une nouvelle petite oeuvre va venir
au secours de la premiere: M. Miel organise, parmi les
jeunes filles francaises des meilleures families, une petite
association sons le nom d' e (Euvre des Classes a, dont les
zilatrices couvrirent, par de modestes cotisations personnelles, lcs dipenses des enfants pauvres.
M. Miel jouissait d'une sorte d'intuition intirieure du
biea & realiser; sa pensee, sous limpulsion de son coeur,
s'etendait a tous les besoins de la soci6et; rien ne lui 6chappait. Un mal qui est la source de beaucoup d'autres, ce sont
les unions illigitimes; M. Miel yremddia par l'(Euvre de la
Rehabilitation des mariages; cette association, crde surtout
en favcur des pauvres, cut le plus grand succes; moyennant
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la modique somme de vingt centimes par mois, versee par
chaque associke, avec du divouement, on fit des merveilles.
Enregistrons encore une autre petite ceuvre bien digne
du grand coeur qui en a conqu la pensee. Parmi *es enfants
de la premiere communion, beaucoup itaient trop pauvres
pour se procurer des vdtements convenables pour ce grand
jour, si touchant dans leur vie; M. Miel y pourvut, en fondant r(Euvre du Vestiaire. Les demoiselles patronnesses qui
font partie de I'association achetent les dtoffes, taillent les
habits, les confectionnent elles-memes, ou les font confectionner, a leurs frais, par des ouvrieres du metier; et ainsi les
pauvres enfants pourront paraitre heureux aussi au milieu
de leurs petits camarades plus favorisis de la fortune.
Enfin nous citerons encore P'Euvre des Soupes, qui, chaque matin, attire a lh6pital un grand nombre de pauvres:
avec ce secours, its peuvent passer la journde sans sentir trop
durement les rigueurs de la pauvrete.
Toutes ces oeuvres, sons rhabile direction du ze61 Missionnaire, fonctionnaient sans hearts, sans confusion, dans
un ordre parfait et avec entente cordiale : c'etait tout un
systnme de bienfaisance chritienne, oit les oeuvres s'engendraient I'une I'autre et se soutenaient l'une par l'autre;
le genie administrateur de M. Miel en etait le principe
moteur et le maitre ressort qui imprimait le mouvement A
tout le svstime. Outre les reunions mensuelles, o& sa parole ardente faisait passer dans FIme de son auditoire le
feu qui le consumait, il avait itabli, dans I'dglise de SaintLouis, une retraite annuelle pour les dames de toutes les
associations ruenies; il y diployait son activiti, et c'tait
la qu'il se montrait l'me de toutes les fondations sorties
de ses mains.
Tout allait donc doucement, mais sdrement, quand, en
x866, le bail de I'h6pital du Cardaes tdant termind, le propridtaire avertit qu'il reprenait la moitid de la maison.
L'autre pantie etant insuffisante, M. Miel fit comprendre
17

-

246 -

a Is Societd de Bienfaisance Pinconv6nient des maisons
de louage, et insists sur sl nicessiti de se procurer un
immeuble qui deviendrait la proprietd de la Socitd. Fort
de Padhtsion des reprisentants de la France, dont I'estime
et Ia confiance ne lui firent jamais defaut, M. Miel poursuivit son projet. Comme le disait le prdsident de la Societd de
Bienfaisance en r868 : e Cest M. Miel qui a d6couvert la
maison, qui a negocid 'achat, qui a trouve les ressources;
c'est lui qui a tout conduit.a Cet immeuble coitait cent mille
francs, 'h6pital francais y fut transfdre; il est connu aujourd'hui sous le nom d'Asile Saint-Louis. Les benddictions de
Dieu 'y suivirent; les oeuvres y prirent un tel developpement qu'on fut oblige de surdlever les btiments. L'asile
Saint-Louis contient un h6pital pour les Franqais des deux
sexes, un pensionnat pour les jeunes filles francaises et
portugaises; deux classes externes : 'une pour les garcons,
l'autre pour les filles. Cet immeable, qui vaut aujourd'hui
cent cinquane mille francs, n'a codtie la Societe que les
frais pen imponants de rdparatior et de reconstruction.
En presence de tout le bien realise, M. Miel n'avait pas
d'expression pour t6moigner sa reconnaissance envers la
divine Providence. Dans une de ces reunions des Dames de
la Charit6, o& il mettait toute son ame, pour inspirer
Iamour de saint Vincent et des pauvres, il s'criait un jour
dans un elan de saint enthousiasme: a Qui eat jamais pensd
voirse raliserce que nous constatonsaujourd'hui?En r862,
une pauvre fille de la Charitd, pour former les premiers fonds
de la caisse de votre Soci6ti, donna tout ce qu'elle possidait:
55 centimes! Cette petite piece de monnaie, jetde dans la
caisse, y resta tote seule cachde pendant six mois. Et que
faisait-elle toute seule dans la caisse? Elle dormait; mais
son repos, c'tait le sommeil mystirieux du grain de ble
confii Ala terre. Laissez venir le printemps avec la douce
chaleur du soleil, et une tige vigoureuse s'elancera, surmontde d'un bel dpi, portant I'abondance et la vie. *
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Cependant M. Miel tournait souvent ses regards vers les
maisons des sceurs restees fermies, appelant, de toute I'ardeur de ses vwux, le jour heureux o6 it pourrait leur rendre
leur splendeur premiere. En attendant, il priait, il s'informait, ii sondait le terrain, il faisait agir les influences qui
pouvaient servir les intirdts de Poeuvre dont il poursuivait
la realisation, ne voulant agir qu'avec 'agrEment des pouvoirs publics; puis, quand ii cut acquis I'assurance de ne
rencontrer aucune hostilit6 de ce c6t6, il se mit a Pceuvre

avec une ardenr facile A comprendre.
Cest vers Pile de Madere qu'il porta tout d'abord son
attention; en 1871, ii s'entendait avec l'imp6ratrice douairiare du Brisil, dofia Amelia, pour rouvrir l'h6pital de
Funchal, fond6 autrefois par cette pieuse princesse. Quatre
scours y furent installkes, qui gagnerent promptement restime et ladmiration de tous. Bient6t apres, Pimpdratrice
mourut, laissant a sa seur Josephine, reine de Suede, le
soin de terminer sa fondation. Cette derniere mourait
elle-meme, laissant cette affaire en suspens, et il fallut
toute I'habileti, toute la patience persivdrante de M. Miel
pour sauver '(Euvre de Madere, qui ne fut definitivement
6tablie qu'en 1878.
An mois de mai 1872, M. Miel eut la consolation de
rouvrir I'ancienne maison des sceurs portugaises, Santa
Martha. On voulait en faire un h6pital espagnol, et trois
soeurs connaissant la langue y furent installies. Ce but ue
fut pas atteint a cause de certaines diflicultds; mais, tout
en changeant d'objet, Ioeuvre fut conservie, et se trouve
actuellement en pleine prosperite.
Au mois d'ao0t 1877, les soeurs rentraient en possession
de leur ancienne maison de Bemfica. Le retour des sceurs
dans cette maison, qui avait autrefois iet habitee par saint
Pierre d'Alcantara, fut une des grandes joies de M. Miel.
Quelques annaes apres, dans la partic reservie aux Missionnaires, il commenqait un s6minaire interne on noviciat.
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Depuis longtemps, les Missionnaires avaient un college
prds Felgueiras, A Santa Quiteria. Cette euvre en appelait
une autre: on demandait des soeurs pour prendre la direction d'une maison d'education de jeunes filles; les sceurs
prirent possession de cette maison en janvier x882, et 'oeuvre
donna les plus belles espirances.
Au mois de fevrier 1889, M. Miel concut le projet d'ouvrir, au Rego, un petit h6pital pour les enfants pauvres;
c'itait ressusciter 'idee de Mme la duchesse de Palmella, qui
avait obtenu un si beau succs A I'h6pital de Boa Morte.
Sa flle, Mme la duchesse actuelle, accueillit avec joie ce
projet, et, apres la mort de la prdsidente, Mme la marquise
de Ficalho, elle s'occupa, avec une affection marquee, de
cette oeuvre intiressante. Le nombre des petits malades est
toujours complet; Sa Majesti la Reine honore, chaque annie, de sa visite ce petit h6pital, auquel on a joint deux
classes pour les enfants pauvres du quartier.
Le a fevrier 189 , Mme la comtesse de Penha Longa fondait, A Gandarinha, un asile de cent enfants, qu'elle confiait A la direction des soeurs, et cet asile, parfaitement organis, donne les risultats les plus consolants. *
Enfin, grace A I'activih infatigable de M. Miel, le 2 juillet 1894, les soeurs prenaient la direction de l'b6pital d'Amarante, a la demande de 1'administration civile et militaire;
cene maison a beaucoup d'avenir, les soeurs pourront y
faire une abondante moisson de bonnes oeuvres.
M. Miel avait toujours nourri dans son coeur le secret
espoir que les soeurs rentreraient, un jour, en possession
des itablissements qu'elles avaient quittis avec tant de regrets; cet espoir, il s'efforcait de le faire partager par les
trois sceurs resties A l'h6pital francais, pour les consoler et
les encourager. Son espdrance ne fut point trompie. GrAce
A son activitd et A son savoir-faire, les sceurs ont repris
pied dans la capitale et le royaume du Portugal; A l'heure
actuelle, elles sont au nombre de soixante-dix, dirigeant
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trois itablissements considdrables. Leur Province, reconstitude, a sa maisen centrale A Lisbonne, residence de la
Visitatrice.
Mais le z6le que deployait notre regretti confrere pour la
restauration des maisons des Filles de la Charitd ne lui faisalt pas perdre de vue les int6rets de sa Congregation.
Celle-ci doit i cet infatigable ouvrier la formation de
plusieurs maisons o6 les missionnaires se devouent aux
ceuvres de leur vocation; outre Saint-Louis des Francais,
les lazaristes sont etablis : i* A Santa Quiteria, ou ils dirigent un pelerinage, un college et une dcole apostolique;
2* a Funchal (tie de Madire), ot ils sont affectis au service
de 'h6pital Maria Amelia; 3" dans cette meme ville de
Funchal, oh ils dirigent le grand siminaire; 4P a Bemfica, oh ils entretiennent une maison d'dtudes et un
s6minaire interne; 5* A Amarante, ot ils desservent Ph6pital. Ces diverses maisons composent la province de Portugal. C'est en 1893 que M. Miel en fut nommn visiteur; la
maison centrale est Saint-Louis des Francais.
En prdsence de cette vie si bien remplie et qui sera une
des belles pages de 'histoire de la Congregation, on se --K
a soi-mame : Une telle vie est-elle Pceuvre de Phomme ou
l'oeuvre de Dieu? C'est I'un et Pautre. M. Miel n'etait pas
seul; Dieu dtait avec lui, dirigeant toutes ses actions; Dominus erat cum illo, et omnia opera ejus dirigebat.Dans
la formation de cet infatigable ap6tre, la nature et la grace
s'7taient concerties pour faire de lui un digne instrument de
bien. Sans doute il faut faire largemen; la part de la grace;
car il sera 6ternellement vrai que, dans les oeuvres de Dieu,
la grace est 1'agent principal : Deus est qui operaturvelle
et perficere; Phomme n'est qu'un instrument entre ses
mains, sicut lima in manu fabri. Mais il faut aussi,
dans les succes obtenus, faire la part de Pinstrument.
Dieu avait largement departi a M. Miel les dons de
'esprit et du cceur, qui priparent les voies &Paction de la

-

250 -

grace, et il itait merveilleusement

doue pour le bien.

Caractere doux et affable, la bonti semblait nie avec lui;
dans toutes les situations de sa longue existence, il a su
sd concilier les sympathies des personnes qui se sont trouvies en rapport avec lui. II a contracte des amities sinceres
qui lui ont iti fideles jusqu'A la fin de sa vie et qu'il utilisait pour le bien, et il comptait ces amis dans tous les
rangs de la societe. Au premier abord, on etait subjugui;
il n'avait qu't se presenter pour voir les coeurs s'ouvrir
devant lui. Aussi le veniri Visiteur de Lisbonne etait
universellement appricid; tous les ministres de France qui
se sont succidd a Saint-Louis s'en sont fait un ami, et mdme
un conseiller dans certaines circonstances. Les nonces accridites aupr6s du gouvernement portugais entretenaient
avec lui des relations empreintes de la plus cordiale intimiti, lui prodiguant les plus tendres consolations dans ses
ipreuves et des encouragements pricieux dans les luttes
qu'il eut a soutenir pour le bien. Par ses qualitis aimables,
sa longue expirience, son habilete bien connue, il exercait
une grande influence, non seulement au sein de la colonie
francaise, mais encore dans la societ6 portugaise; on atmchait un grand prix & son amitid et a ses relations; on
:imait A s'aider de ses conseils pour larrangement et la
bonne reussite des affaires.
Mais, aux dons de la nature, M. Mid joignait les dons
plus precieux encore de la grace; tous ceux qui se trouvaient en rapport avec lui subissaient invinciblement Iascendant de sa vertu. Tous se plaisaient a reconnaitre en lui
un digne fils de saint Vincent de Paul.
Comme son bienheureux Pere, qui, au milieu des ddlices et du luxe de la cour du grand Roi, resta toujours
Phumble Vincent, M. Miel, malgri ses relations journalieres avec les reprisentants de la France, la haute socid4t
portugaise et les personnages de la cour de Lisbonne, resta
toujours 1'humble prdtre de la Mission, bon A tous et aus-
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tre a lui-meme, homme de regle. U y a quelques anndes,
parlant un jour avec un ami de ses longues insomnies
oh le sommeil arrivait toujours A I'heure du lever, cet
ami lui dit: a Mais pourquoi vous lever A quatre heures
chaque matin? -

C'est la regle, rppondit simplement

M. Miel. * Le religieux est tout entier dans ce mot.
Mais M. Miel n'itait pas seulement saint pour lui-meme,
il I'etait aussi pour les autres. Chez lui, le zale etait
comme une faculte nouvelle surajoutie Ala nature; le besoin de se devouer au salut des Ames lui 6tait aussi naturel que le besoin de respirer. En arrivant A Lisbonne,
comme saint Paul devant 1'autel du Dieuinconnu Athnes,
il eprouva dans son coeur un frimissement de zale: aci-

tabatrw spiritus ejus. Quoique toujours sur la br&che, il
croyait n'avoir rien fait tant qu'il lui restait quelque chose

Afaire; on ne saura que dans le cil toutes les Ames qu'il
a donnies A Dieu. Et si, aujourd'hui, les Ames affamies de
veriti et de justice trouvent des rF-teurs qui veuillent bien
leur rompre le pain de la divine parole, les nobles exemples

partis de l'glise Saint-Louis :'y sont point Ctrangers.
A c6te de ce zele infatigable, nous voyons encore dans
le vertueux Missionnaire une prudence consommie, vertu
particuliriement n6cessaire a l'ouvrier ivangilique dans la
ville de Lisbonne, soit A cause des prejuges qu'on ne pent

combattre qu'indirectement, soit Acause des fausses maximes qui ont cours dans ce pays, soit a cause des ennemis
de la religion si prompts s'enflammer. D'une justesse de
coup d'oeil qui ne le trompait jamais, M. Miel savait as

rendre un compte exact d'une situation; il savait atendre,
quand il le fallait, et, s'il croyait devoir agir, il le faisait
avec une circonspection qui ddroutait untes les audaces
du mal.

Ce qu'on admirait encore dans le Visiteur du Portugal,
c'tait une finesse remarquable de discernement des esprits. On a dit d'un illustre cardinal qu'il fallait s'abs-
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tenir de penser en sa presence pour qu'il ne devinit pas
votre pensie. II y avait dans le regard de M. Miel quelque
chose de cette perspicaciti, qui pinetre jusqu'au fond de
l'ame; ii jugeait vite et sainement. Une des vertus maitresses de M. Miel, c'etait son absolue discretion; elle etait
hautement appriciie du personnel de la legation. M. Miel,
etant maitre de sa parole, il ne disait que ce qu'il voulait;
c'est bien de lui que l'on peut dire : qu'il avait mis une
garde a ses l1vres pour ne pas exceder en paroles : Pone,

Domine, custodiam ori meo.
Une autre vertu, que le bon Missionnaire eut souvent
roccasion de pratiquer, c'est la longanimit6 et la faciliti a
pardonner; comme son bienheureux Pire saint Vincent,
il suffisait de 'avoir disoblige ou de Pavoir offense, pour
avoir un droit tout particulier a sa bienveillance; dans
son ministere de charit6, surtout pendant les vingt premieres annies de son sejour a Lisbonne, a tout n'eiait pas
rose i, c'etait son expression.; mais, dans son cceur, tout
6tait charite.
Depuis son dernier retour de Cauterets (1896), dont les
eaux ne lui avaient pas etd salutaires, sa santi s'affaiblissait
de jour en jour; ses forces baissaient visiblement; Asa gaiet6
et a son entrain ordinaires avait succid6 un etat de prostration et de somnolence qui inquidtait ses confreres, lorsque, vers la fin de novembre, il dut cesser tout travail. ii
put dire la messe le 27, fete de la Medaille miraculeuse, et
le 29, premier dimanche de l'Avent; mais, le soir mime, il
fut pris d'un tremblement nerveux si violent qu'il fut oblig6
de se mettre au lit. C'etait pour ne plus se relever : il'etait
atteint d'une fluxion de poitrine. Bient6t son etat parutsi
grave que le medecin jugea qu'il etait temps de Padministrer. 11 requt les derniers sacrements en pleine connaissance, se pretant avec piitC aux onctioni saintes, au milieu
de toute la Communauti consternee. La fievre etait si violente qu'il ne pouvait plus parler: il ne out nne dire

-

253 -

a mercia au confrere qui ravait administrd. Le lendemain,

a quatre heures du matin, M. Miel rendait sa belle Ame A
Dieu.
Cette mort, si inattendue, provoqua une explosion de
regrets dans toute la ville. Le ministre de France se trouvait alors & Paris. Au recu du tiligramme lui annonqant
la triste nouvelle, il se rendait a notre Maison-mere pour
pr6senter ses condoleances a M. le Supirieur general; en
meme temps il adressait aux Missionnaires de Saint-Louis
la diphche suivante : a Profondement afflig6s, nous vous
offrons nos douloureuses sympathies; nous pleurons avec
vous le saint pretre, lexcellent patriote, qui honorait notre
colonie, et que nous entourions de notre respectueuse
affection. Signi : Comte et comtesse d'Ormesson m. M. de
Laboulaye, ancien ministre de France A Lisbonne, exprimait les memes regrets. a Vous savez, dcrit-il, la respectueuse affection que j'avais pour votre Superieur; c'est une
vraie douleur pour moi de penser qu'il n'est plus. a
Le cardinal Aloisi Masella, ancien nonce A Lisbonne,
depuis Prefet de la Congregation des Rites, n'exprimait
pas moins de sympathie et d'admiration : * Je ne puis vous
dire, dcrivait-il, combien la mort du tris honord et cher
M. Miel m'attriste, et combien je regrette la perte que fait
votre Congregation. Lisbonne devrait lui iriger un monument D.
Citons encore une lettre du cardinal Jacobini, qui fut,
lui aussi, nonce a Lisbonne : a La nouvelle de la mort du
bien-aim6 Pere Miel a dtC pour moi un coup de foudre;
vous ne pouvez vous imaginer mes regrets; son grand
mirite, c'est d'avoir itabli la devotion &Lisbonne. v
Terminons ces tdmoignages de regret par un extrait
d'une lettre de larcheveque-6vique de IAlgarve:: J'ai &t6
tres douloureusement impressionn6 par la nouvelle de la
mort de M. Miel, le prdtre exemplaire pour qui j'avais
tam d'estime et de vineration. *
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Aussit6t aprs le dices, la grande salle de Saint-Louis,
dite Salle des Rois, fat disposie en chapelle ardente, jusqu'au moment de la mise en biere ; le concours de fideles
venant prier prks du vinedr defunt, et contempler pour la
derniere fois ses traits aimds, fut immense. A trois heures,
on descendit le corps A la chapelle, et Pon chanta l'office
des morts. Le lundi, Adix beures, Mgr Vico, auditeur de
la nonciature, charge d'affaires, chanta la messe et donna
Pabsoute, assisti de MM. Pragues et Souza. M. Allise, premier secretaire de la ligation, presidait, en l'absence du
uainistre, avec M. de Fontenay, deuxieme secretaire, ayant
pres d'eux le representant du cardinal-patriarche de Lisbonne. La legation au grand complet, le conseil de fabrique, un grand nombre de pretres seculiers et reguliers,
beaucoup de laiques distingues, occupaient le chceur. Les
Filles de la Chariti, les dames de la ldgation et de la colonie et une foule nombreuse de fideles remplissaient la nef.
A onze heures, le cortege se met en marche; c'est un vrai
triomphe : une foule immense suit le cercueil, qu'enveloppent les couleurs nationales; trois Frangais et trois Portugais tiennent les cordons du po.le. On arrive au cimetiere dos Braseres, ou l'impiratrice du Brisil, MarieAmelie, a fait construire un caveau pour les deux families
de saint Vincent. La, M. Allise, le charg6 d'Affaires de
France, prononce d'une voix emue les paroles suivantes,
qui toucherent profondiment l'assemblee :
Inclinons-nous respectueusement, messieurs, devant
ce cercueil I il renferme les restes mortels de celui qui,
durant quarante annees, fut notre venere chapelain et I'ami
fidele de notre colonie, et qui nous legue en mourant
Pexemple d'une vie laborieuse, toute consacree A la charit6
et au devouement. Son amour pour les Ames, son ausieritd,
sa ferveur etaient de nature ggagner toutes les sympathies
ettoutes les admirations. Aussi ne lui ont-elles pas manque,
sur cette terre de Portugal, o& tout ce qui est grand, gene
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reux, rencontre toujours si facilement icho; et le dernier
hommage que votre presence ici vient de lui rendre prouve
assez qu'il avait su les conquerir,... et des plus pricieuses
et des plus nobles. Je dois ajouter que les devoirs et les
charges de son apostolat ne lui ont jamais fait oublier la
patrie absente. It aimait la France avec toute son energie
et avec tout son coeur. C'est done au nom de la patrie
absente, au nom de notre France bien-aimde, que je lui
adresse aujourd'huice supreme adieu. a
A cet eloge si noblement exprime, nous n'ajouterons
qu'un mot, qui resume cete vie si bien remplie : Ce digne
fils de saint Vincent de Paul a semi le bien au prix de ses
sueurs et parfois de ses larmes; aujourd'hui, nous en
avons la ferme confiance, il recueille, au sein des iternelles
joies, le fruit de ses travaux : Qui seminant in lacrymis
in exultatione metent.

SUISSE
En x875, les Filles de la Charitd furent expulsdes du canton de
Genive, elles ne conserrtrent plus en Suisse que leurs 6tablissements
du canton catholique de Fribourg. Elles viennent de rentrer en pays
protestant; elles sont i Zurich pour prendre soin des jeunes filles
catholiques qui sont en grand nombre dans cette ville, la plupart
domestiques ou employees i divers travaux, fort expos6es k se perdre
au milieu des herdtiques qui forment la mejoritd de la population.
La cornette, jusqu'alors inconnue, a etd accueillie sans hostilite; it y
a lieu d'esperer qu'avec le temps les seurs exerceront une influence
salutaire comme nous le voyons partout.

Lettre de la sceur SENNHAUSER,

Fille de la Charitd,

A M. A. FiAr, Superieur general.
Zurich, Marienheim, WerJgasse, 22, le 16 novembre 1896.
MON TRtS HONORE PaBE.

Votre buindiction, s'il vous plait!

Veuillez me pardonner, s'il vous plait, si j'ai tard6 jusqu'k
ce jour pour vous donner d -s nouvelles de la petite famille
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de Zurich, fondation a laquelle vous portez tant d'intr&t.
Vous avez appris, sans doute, par notre tr6s honorie
M&re, que nous sommes arriv6es A notre nouvelle destination, lundi 9 novembre, vers huit heures et demie du
matin. M. le Cure a bien voulu nous attendre pour cil~brer la sainte messe; ainsi, notre premiere visite, A Zurich,

fut heureusement pour notre divin Maitre, comme le desirait saint Vincent. II le fallait bien, car nos coeurs, un peu
6mus et impressionnds par ces changements si prompts et si
inattendus, sentaient le besoin de recourir au Dieu de
toute consolation. Apr6s la sainte messe, on nous conduisit
A notre petit Marienheim, od nous trouvAmes un charmant petit logement tout prdt pour nous recevoir. Mais
lorsque 'on entre dans le detail des choses, il y a bien des
articles indispensables qui nous font difaut; c'est tout natu-

rel. II faut de la patience. Ce qui vous fera, sans doute,
plaisir, mon tres honord Pere, c'est d'apprendre que vos
trois filles de Zurich sont toutes disposdes, avec la grice de
Dieu, a vous donner de la consolation par leur union entre
elles, leur vie cachde et leur devouement pour les oeuvres

auxquelles le bon Dieu nous a appeldes. Pour cet effet,
nous nous recommandons instamment A vos ferventes
prieres, surtout au saint sacrifice de l'autel.
Par la lettre du secretaire de Mgr l'tvique de Coire, vous
avez pu apprendre que Sa Grandeur est heureuse de savoir
des Filles de la Charit6, a Zurich, qu'elle espdre que notre
petite aeuvre g dont les sceurs de Saint-Vincent de Paul
veulent bien s'occuper, dit-elle, sera comme le premier
anneau de la chaine des bonnes oeuvres dont elles se chargeront avec le temps P. Ces lignes sont bien encourageantes
pour nous.
Hier dimanche, nous avons assist6 a la grand'messe;
nous etions vraiment idifiCes du grand concours des fiddles;
1'dglise, pourtant assez vaste, itait comble. Que sera-ce
dimanche prochain, oi il y aura la benddiction des cloches,
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les premires depuis l1enl6vement des Oglises catholiquesde
Zurich! Le clocher est tout neuf; le chaeur et la nef de
1'Pglise ont it6 agrandis. Une fois achevie, elle sera tres
belle. Notre maison touche presque le chceur; nous
n'avons que quelques pas a faire pour y aller. Nous remercions bien le bon Dieu de ce grand avantage. Pour le
moment, nous sommes obligees de faire notre oraison dans
une chambre; il n'y a qu'un crucifix. Peut-etre que lorsque
nous aurons le second etle troisieme drages, ce qui ne tardera
pas trop longtemps, tout le monde en est persuade, il sera
possible d'arranger une petite chapelle; et vous viendrez la
binir, n'est-ce pas? mon tr6s honord Pere. Comme lon
travaille a l'dglise, on porte le Saint Sacrement Ala sacristie;
autrement nous irions faire I'oraison a '•glise. Ce n'est
certainement pas une petite privation pour nous de n'avoir
point le Tres Saint Sacrement chez nous.
Hier soir, la premiere fille nous est arrivie, mais comme
pensionnaire. Une autre s'est dgalement prisentee; pour
la recevoir, j'attends l'avis de Mie Schwarzenbach ou de
M. le Cure. La premiere couche et prend ses repas chez
nous, et va travailler dans un atelier de relieur en ville.
Elle est d'Einsiedeln; j'esplre que cette premiere pierre,
venant de Notre-Dame des Ermites, nous pow.ýera bonheur.
M. le Cure dolt faire annoncer I'ceuvre prodminement, et
tout le monde nous dit qu'il y aura affluence de jeunes
filles. Que faire, avec des chambrettes aussi petites que les
n6tres? Cela ne me donne pas peu de soucis. Vous voyez,
mon tres honord Pare, combien nous avons besoin du
secours d'en haut.
Mes cheres compagnes se joignent &moi pour vous
demander votre benediction et vous offrir les sentiments de
respect tout filial avec lesquels j'ai Phonneur d'etre, mon
tr6s honore Pere, votre tres humble et tres obdissante
fille.
Saew SENNHAUSER, i. f. d. I. c. s. p. m.

ASIE
CHINE
TCHE-KIANG
Lettre de M. ANaRi CHO, prtlre de la Mission,
a M. A. FIAT, Superieur gdneral.
Tchu-ui, le 2o dcembre 1897.
(Traduction.)

Et TRIES HONOR PERE,'
Votre behddiction, s'il vous plait!
Oui, cete parole est surtout vraie dans notre pays : c La
moisson est abondante et les travailleurs sont en petit
nombre! *
Le a2 novembre, je suis arrive dans la ville de Tchu-Tsei.
Cette rdgion, depuis trois ans, est ouverte i la pr&dication
de PEvangile, a partir du village de Tsse-lang. Par la grace
de Dieu, la foi y fait assez de progres; seulement il est
regrettable que les Missionnaires manquent pour romprele
pain de la verit: a ceux qui le demandent. Cene fois, j'ai
fait dix-neuf baptemes. Beaucoup d'autres cat6chumenes
demandent eux aussi de recevoir cette grace; mais je n'ai pas
eu le temps de les y preparer, tant il y a de choses diverses
auxquelles il faut pourvoir.
Sur ces entrefaites, je me suis rendu dans une autre ville
appelde Phou-Kian, situie a douze lieues de Tchu-Tsei.
Cest la sous-prefecture de Kin-hoa-fou. La population, en
gdndral, est pauvre; les femmes, chaque ann6e, s'en vont
dans les montagnes de Nien-tchou-fou pour recueillir, an
profit des habitants, des feuilles de th6 et gagner ainsi leur
vie. C'est pour la premiere fois que la religion chrdtienne y
est prechee. On est venu des quatre parties de la ville pour
MONSIEUR
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entendre precher 1'lvangi'- : hommes, fenmes, enfants,
vieillards accouraient, si bien que trois maisons asez
vastes parent A peine le comenir tous; et, unanimement, ils
d6clarkrent que les doctrines de la religion chritienne
dtaient vraies, et les n6tres de beaucoup priferables a celles
des protestants. Maintenant, par la grice de Dieu, ii y a
soixante-dix catdchum6nes et plus qui ont abandonni leur
superstition et se sont convertis au vrai Dieu. 11 faut
attendre leur perseverance du secours de Dieu, mais aussi
du travail des Missionnaires, et ceux-ci sont vraiment en
bien petit nombre. Oui, la moisson est abondante, et les
travailleurs ne sont que quelques-uns.
Aujourd'hui, comme m'en a chargd M. Faveau, j'achite
une maison qui servira d'oratoire public. Elle coate mille
piastres. Nous n'en avons maintenant que cinq cents; pour
le reste, nous ne savons quand et oft nous le pourrons trouver. Nous sommes en rdalite bien pauvres!
Apr6s demain je reviendrai a Hang-Tchou pour aider
M. Wittib aux approches de la fe•d de 1odi. M. Faveau est
absent, il est en mission.
Enfin, comme void la nouvelle annie, je profite de cette
occasion pour offrir, tres honore PNre, avec mes tres
humbles souhaits, mes sentiments de fils tres affectionnd.
Que Dieu vous accorde sa bdendiction au gri de vos disirs!
Ces vceux ne vous parviendront pas pour le premier jour de
rannde d'Europe; mais j'espere qu'ils vous seront parvenus
pour le commencement de I'annee chinoise.
Daigne votre Paterniti se souvenir dans ses pri6res de
son serviteur inutile, afin que je puisse, en me sanctifiant
chaque jour davantage, procurer aussi chaque jour la gloire
de Dieu et le salut des Ames.
Je suis, avec le plus profond respect, en 'union des
saints Cceurs de Jesus et de Marie Immaculee, monsieur et
tres honord Pre, votre fils tres humble et tres soumis.
ANDRi CIH, i. p. d. 1. m.
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Lettre de M. E. BARBERET, pretre de la Mission,

a M. A. FIAT, Supdrieur general.
Seminaire S.-Vincent, lie de Tchou-sai,

le 10 mai 1b7.

MONSIEUR ET TRkiS HONOR PARE,
Votre benddiction, s'il vous plait!
Je vous lai diji ecrit, l'lan que notre vdndrd vicaire
apostolique a donni aux oeuvres de notre province a produit de grands fruits. Le nombre des chritiens a plus que
double, et, par suite, le mouvement des vocations a crL
en proportion. Aussi, depuis plusieurs annies, nombreux
itaient les candidats au siminaire; mais, faute de local, on
etait obligi de differer leur admission. L'ann6e dernitre,
grace a de grands sacrifices, Mgr Reynaud a fait construire
une aile parallile i Frglise, qui peut contenir, bien A l'aise,
nos quarante s6minaristes. La disposition du local favorise
la discipline et la surveillance. Tout rl'age est occupi par
un seul dortoir; le rez-de-chaussee, divis6 en deux par un
corridor, comprend l'itude et le refectoire.
M. Meugniot, qui, dernierement, estvenu nous faire une
petite visite, a it6 tres satisfait de rinstallation et de la
bonne tournure de nos siminaristes. Nos 616ves, en effet,
montrent les meilleures dispositions; leur bon esprit, leur
pidtd, leur application A l'Ptude me donnent beaucoup de
consolations. Sur eux, nous fondons I'espirance de l'dvangelisation de notre vicariat, qui manque d'ouvriers, vu le
beau mouvement qui am6ne les catechum6nes de tons c6tes.
Mgr Reynaud, qui est en ce moment en France, a di
vous dire comme toutes les oeuvres anciennes et nouvelles
marchent bien et donnent de bons rdsultats. A lui la grande
part du bien qui se fait. C'est grAce A son zele, a son exempie, A sa tendre affection pour ses Missionnaires qu'il y a
de l'emulation, et surtout la meilleure entente entre tous.
ous espirons que son voyage en France sera bdni. Puisse-
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t-il aussi rencontrer beaucoup d'Ames charitables qui aient
A coeur de 1'aider, et lui permettent, par leurs aumones,
de mettre toutes ses oeuvres sur un bon pied
J'ai actuellement, comme confreres au seminaire, M.Wittib, ainsi que notre cher frare Asinelli, qui s'applique A
P'tude de la thiologie et du chinois.
Tous d'un meme coeur nous vous renouvelons lassurance de notre obeissance et des sentiments de la plus
filiale affection.
E. BARBEaEr, i. p. d. 1. m.
Nous joignons i cette lettre de Tchou-san quelques details sur
1'archipcl, tires d'une 6tude publi6e par Mgr Reynaud, en x8g6, sur
les iles de Pou-tou et de Fo-sin-shang, appartenant i cct archipel.
TCHOU-SAN

Situd a une egale distance du Japon et de Formose, ew
dominant de pris 'entrie du grand fleuve, connu sous le
nom impropre de fleuve Bleu, qui conduit les navires si'
loin dans rintirieur de la Chine, Parchipel de Tchou-san
occupe, sur les cartes giographiques, une place aussi modeste qu'elle est importante au point de vue stratigique.
Ses quatre-vingts iles sont dissemindes, en forme de couronne, sur les c6tes de la province du Tchd-kiang. Quelques-unes, sentinelles avancees, surveillent les bateaux qui,
venant d'Europe A Chang-hai, doivent passer A leurs pieds.
Bien connu de nos marins, ce groupe voit souvent flotter
le pavilion fran;ais, planti autrefois sur les murs de sa principale ville. Nos marins y viennent saluer, avec les souvenirs du passe, quelques tombes chdries oi reposent, A c6td
des missionnaires et des sceurs, des frdres d'armes, qui n'ont
pas revu le pays. Les Anglais, A leur tour, font des apparitions friquentes, et les Russes envoient chaque annie un
ou deux bateaux. Quant aux Allemands, aux Amiricains
et autres puissances, leurs visites sont plus rares et moins
rdguli6res. On disait cependant, Pann6e dernibre, que les

-

262 -

premiers voulaient s'emparer de Pile principale pour en
faire un poste de surveillance et de ravitaillement. Mais les
Anglais ont eu soin de vite passera leurs journaux une note,
qu'ils rieptent toujours dans les mimes circonstances, c'est
que Parchipel deTchou-san ne peut itre ce6d a aucune puissance sans leur agriment, par suite d'un traite secret qui
lie les Chinois. Cet engagement pritendu revient comme
une menace toutes les fois qu'une puissance europienne
sembie jeter un regard d'envie sur les iles. Reste a savoir
jusqu'A quel point il est fondi, et par quels moyens efficaces
l'Angleterre le defendrait contre les tentatives d'un pays qui
ne voudrait pas en tenir compte. En tout cas, 1'excellente
position de Tchou-san a, depuis longtemps, frappi les
regards, et plus d'un gouvernement fait des vaeux secrets
pour itre le plus heureux des nombreux competiteurs.
Malgre des efforts serieux, les protestants n'ont pu entamer, par leur propagande, aucune des iles de l'archipel.
C'est a peine si, depuis trente ou quarante ans, iis ont di tourn6 du paganisme trois ou quatre families isolies. Its
ont li un cat&chiste actif et bien ritribui, et chaque mois
un ministre europeen vient de Ning-po presider la cene.
C'est tout. Nous sommes donc les seuls missionnaires des
lies, que nous ivangelisons depuis plus d'un demi-siecle.
Nos travaux sont loin d'etre stiriles. Dans les murs de
Ting-hai, la ville principale, nous avons une grande 6glise,
d&dide a saint Michel, avec une residence et une icole de
garqons. En face est 1'tablissement des Filles dela Charit6,
qui dirigent un orphelinat de cent cinquante filles, un
h6pital pour les hommes, un autre pour les femmes, un
dispensaire bien frequentd, et un catdchuminat, toujours
trop petit, pour les paiennes qui viennent s'instruire. An
nord de la ville, i vingt minutes des remparts, se trouvent le
village de Saint-Vincent, avec son eglise, le petit siminaire,
une ferme pour les orphelins, et une vingtaine de families
chritiennes. Au dehors, dans des iles diffirentes, nous avons
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quinze stations ou chritientes, qui se developpent rapidement. La population nous est partout sympathique. Tous
les insulaires connaissent les Pdres spirituels, et quand
nous traversons les rues, an lieu de s'enfuir effrayes, les
petits enfants sarrdtent pour demander poliment au KongKong a s'il a bien dine o.
Parmi toutes les iles qui composent le riant archipel de
Tchou-san, il en est une qui jouit d'une riputation universelle dans les dix-buit provinces de Pempire. Chaque annee
elle attire des milliers de paiens, qui viennent de loin en
pelerinage aux temples de ses idoles. Cest Pou-tou, 'ile
sacrie, la Mecque des Chinois, le centre et le rendez-vour
de toutes les superstitions, la citadelle ou Ie paganisrr,
prodigue chaque jour, aux pieds du ddmon, l'encens et les
hommages d'un culte officiel. On y compte au moins trois
cents pagodes, dont quelques-unes sont vraiment somptueuses. Toutes elles occupent des sites magnifiques, au
bord de la mer, dans le fond des vallies, sur le flanc ou le
sommet des montagnes. Environ deux mille bonzes les
desservent, vendant aux pauvres pelerins du d6mon les
preiendus mirites de leurs prires et de leurs prostrations.
Comme Pou-tou, I'ile de Fo-sin-shang appartient aux
bonzes en vertu de la meme donation impdriale de Kangshi. Assise au milieu de la mer, A quelques kilometres de
sa rivale celebre, elle semble la contempler avec envie, en
la dominant de ses sommets arides. Ses contours offrent
des lignes bizarres et irrdgulieres, et ses flancs, herissds
de rochers a pic sont entrecoupes de larges dichirures, de
gorges profondes, de baies nombreuses o& les flots de la
grosse mer s'engouffrent avec tumulte. On sent parfois le
sol trembler sons les pieds, lorsque, poussees par de violentes tempetes, d'dnormes vagues se prdcipitent au fond
des cavernes sans issue. Les missionnaires ont etabli une
chapelle a Fo-sin-shang.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. CouLBx.aux, pritre de la Mission,
aM. MILoN, secretaire gndral.
Harra, le o0ddcembre 1897.

MONSIEUR ET TRES CHR CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nouspour jamais!
Vous nous croyiez encore en attente A Alexandrie; et
c'est A Djibouti, la veille de notre depart pour 'intirieur
que j'ai recu votre leure du 3i octobre.
Comme vous le savez, les pressantes et patientes ddmarches faites pour obtenir un laissez-passer par la voie
du Nord n'avaient point abouti. Nous songeames alors A
tenter notre retour parDjibouti et la voie du Sud. Des que
ce projet eut etd approuvd par notre tres honord P6re, nous
nous mimes en route. Certes n'avions-nous pas assez attendu... et en vain? Depuis le 8 juin jusqu'au 3o octobre!
En moins de cinq jours, le Djemmah, paquebot des
Messageries nationales faisant le service de Marseille A
Madagascar, nous d6posait en passant i Djibouti.
DIBOUTI

Ce nouveau port remplace, Arentrde de la bale de Tadjourra, celui d'Obock, jusqu'aujourd'huiplus connu comme
d6bouchi et tete des possessions francaises sur cette plage
de PAfrique orientale. Avec raison, Obock a etd abandonna. Tout aussi bien le promontoire de Djibouti commande au sud de la baie, enclavde dans les possessions
franjaises, et il offre un port cent fois preferable. Les cartes
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n'en d6crivent pas suffisamment le contour: comme appendice an promontoire, trois Ilots se succedent en se recourbant sur linterieur du golfe pour y former une manitre
d'oreille. Ces trois petites lies relikes s'appellent Djibouti et
se couvrent actuellement des etablissements publics et priv6s qui en feront la nouvelle ville. Il y a Apeine deux ans
ce n'etait qu'un rocher. Et ddej la cite naissante a surgi et
augmentb chaque jour comme par enchantement. Le port
est pricisement le centre de Ioreille ainsi forme par la
nature. II offre une profondeur tr&s suffisante jusqu'a proximite du rocher des ilots. Une petite jetee suffit pour
1'abordage.
Outre celle du gouvernement, la Compagnie des chemins de fer en construit une a l'extremitd de Pilot du
milieu, et pres de l'etablissement d6ji considerable des
Messageries maritimes, o& sera la tdte de ligne de la
fameusc voie entreprise pour relier a Djibouti les villes de
Harar et d'Addis-Abiba, c la nouvelle fleur ,, selon I'etymologie.
LA PAROISSE

P'h6tel des Arcades. II itait
Nous sommes descendus
sept heures du matin. Nous avions donc le temps de c6~6brer la sainte messe. Nous nous fimes conduire a la risidence des Pares Capucins, d'ailleurs fort proche de notre
h6tel.
Le P. Cyprien, sortait juste pour se rendre a la paroisse. Nous le' joignimes dans la rue, et, sur sa gracieuse
invitation, le suivimes jusqu'i la chapelle de la mission.
Ce n'est qu'une pauvre salle, au premier dtage, de la maison des Sceurs Franciscaines de Calais.
Comme chez les Prres Capucins, chez ces religieuses
tout est fort provisoire. Ce ne sont que des demeures d'emprunt on de louage jusqu'A ce que I'avenir colonial et les
ressources permettent de commencer des etablissements
definitifs. De grands sacrifices, de grandes depenses avaient
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etrfaites a Obock; et ces bAtiments coiteux sont forcement dilaissis, depuis le transfert de la colonie francaise a
Djibouti! Si chetive et pen commode que soit cette habitation bethleemique, nous avons eti heureux d'y avoir pu
cdlebrer le saint sacrifice en reconnaissance pour I'heureux
succes de notre deuxieme etape maritime. Le dimanche,
Notre-Seigneur y recoit, comme A la creche, ceux de ces
braves colons francais qui, la-bas, forment son pusillus
grex -oh! oui, bien petit: quelques messieurs, quelques
dames!... Pauci electil S'ils etaient pen, ils etaient, aux
yeux de la foi, vraiment d'dlite!
Comme preuve entre plus d'un trait, en voici un qui
merite d'etre proclame.
UN DISCIPLE D'OZANAM

Un des messieurs de la colonie passait un soir, par une
des rues, dans le quartier des paillottes des indigenes Danakyl et Somali. De l'une d'elles, il entend une faible voix
qui, en bon franCais, rappelle : a Monsieur, monsieur! a
- J'entrai, nous raconte Mgr le comte de la Guibourgere,
et je vis un pauvre Abyssin, un vrai squelette, un moribond, 4tendu sur un mauvais grabat et dans l'infection
dont i'enveloppait son mal. 11 avait une dysenterie de
longue date ddej.
'
Les Abyssins, domestiques on marchands, qui avaient
loud la paillotte, avaient accord6 an malheureux ce miserable coin oi se tordait sa souffrance; mais ils ne lui pretalent aucun soin, ni de propretd, ni d'alimentation I...
M. de la Guibourg6re, fort etonne de l'entendre parler un
franqais tres suffisant, malgrd la faiblesse extreme oil il
etait rdduit, lui demanda ot il avait appris notre langue?
a J'dtais enr61l, dit-il, dans la milice frangaise A Madagascar. J'ai servi durant toute la campagne; j'y ai obtenu
le grade de sous-officier; tenez, monsieur, IA,sous le toit,
passez la main, vous trouverez un papier pliE : c'est le cer-
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tificat qui m'a dtE delivre. a - %Je trouvais, en effet, rapporte M. de la Guibourgere, un papier noirci par la crasse
et la sueur et passablement chiffonne. Le pauvre soldat
Favait toujours port, noud avec soin dans sa ceinture de
flanelle, de peur de le perdre. Le certificat affirmait les
details de bon service et la tres bonne conduite de OueldA
Meskel, c'tait son nom : c Fils de la Croix! * Cela lui
avait valu la confiance de ses chefs et son grade de sousofficier. La dysenterie I'ayant rendu, comme tant d'autres,
impropre au service militaire, ii fut congidi6 et recommande par le certificat A toutes les autorites de Djibouti, ou
il fut dirige pour son rapatriement. - a Mais avec un tel
temoignage, comment es-tu ici dans ce taudis? Comment
n'as-tu pas demand6 secours A I'administration du protectorat?
- Je m'itais pr6senti, mais on m'a rebut, fit-il en pleurant. Cependant, ai-bas, mes maitres avaient ite si bons! a
* Je demeurai indignd, consterne! Un jeune soldat gagne
son mal au service de la France, et on le repousse dans la
rue, et on le laisse sans secours, en proie Asa maladie, a la
faim, a la voirie!... Car c'est du milieu des immondices du
carrefour que les compatriotes du Choa 'avaient recueilli
dans leur paillotte. Mais, d'ailleurs, eux aussi le laisserent
diperir sans soin. En vain mdme, ajoute M. le comte, je les
priai de m'aider i le nettoyer et a desinfecter un pen sa
couche putride. Tous refuserent. Avec man domestique, je
fis le plus indispensable; puis je lui fis apporter du marchi
un vase d'eau potable- mime cela lui manquait! - et une
tasse de lait condense. *
Vous ne serez pas etonni de ces soins charitables si je
vous dis que ce monsieur est membre de la Socikt6 de
Saint-Vincent de Paul, de la paroisse de Saint-Germain
PAuxerrois, je crois.
Apres ce premier acte de divouement aupres du malade,
il courut a radministration du Protectorat. Helas! toute
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son dloquence ne reussit pas plus aupres de cet impersonnel sans-cceur. I1 vint vers nous. Cest alors que nous
apprimes tout cela. Nous lui promimes de nous occuper
de son protege, surtout pour le salut de son Ame. Entre
temps, il rencontre M. Carrette, un de mes amis et compatriotes; encore rouge d'indignation du refus essuye au Protectorat, il lui raconte ce qui precede : a Venez. retournons pres de ladministration, s'6crie M. Carrette; nous
lui forcerons la main. a De fait, iis reussirent Aobtenir, an
moins, une petite habitation pres de la prison et un prisonnier pour etre garde-malade du pauvre soldat. Les
domestiques de ces messieurs et les n6tres, conduits par
M. Gruson, transportnrent le squelette cadavereux dans la
petite piece balay6e, appropride et munie dun angareb,
dt toujours &M. ie la Guibourgere.
Tous, alors, nous rentourames de soins a tour de r61e.
Avec I'agrimentdu Rdverend Pere Capucin supirieur, je me
mis i le catichiser en sa langue.
Si le francais qu'il possedait suffisait pour les relations
interieures, ii ne lui suffisait pas pour bien comprendre un
langage abstrait et s'instruire rapidement des choses de la
foi n6cessaires au salut. Son itat pressait cependant. Nous
nous ripetions, apres chacune de nos visites alternees: a II
n'en a pas pour longtemps! 1 II avait itd heureux de voir
un pretre, d'en recevoir des paroles de consolation et de
celeste esperance.
* Faites-moi accomplir tout ce qu'il faut pour me procurer accas pres de la Misiricorde divine a, dit-il enfin, en
levant ses bras dessdches et ses mains tremblantes et suppliantesvers le ciel. Avec M. de la Guibourgere, nous nous
rendimes au temps convenu pres de son lit. II fut parrain,
et je baptisai le malada sous condition. Diej il m'avait
racontd son histoire, et le deuxieme sacrement de la reconciliation put suivre de pres la prdcedente et attendrissantf
ceremonie: c'6tait sans doute le premier acte de d6voue-
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ment et le premier resultat heureux que la Socidtd de SaintVincent de Paul eit A enregistrer a Djibouti. L'intiressant
protegC, quoique moribond, iprouvait tant de douce joie
en son coeur que des larmes de reconnaissance roulaient
dans ses yeux pendant qu'il ne cessait de nous redire :
a Que le bon Diet vous le rende! ) Ce bonheur opera en
lui une fort heureuse reaction. Du moment qu'il se fut
assure, par les sacrements, la confiance intime qu'il n'avait
plus qu'A espirer du ciel, il se sentit corporellement mieux.
Les soins assidus aidant, son ceil redevwau chaque jour
plus limpide, vif et intelligent, indiquait que tout rorganisme pen A peu se remettait. Le 22 novembre, nous le
laissames en emportant la douce espirance qu'il se reliverait pour rendre timoignage A la charitd de ce d6voui
Parisien, disciple d'Ozanam, sous les auspices de saint
Vincent de Paul. Durant deux semaines nous emes, a
Djibouti, 1'edifiant spectacle de ce divouement assidu.
NOS PRiEPALTIFS

Simultandment, nos preparatifs de caravane se faisaient.
La divine Providence nous y aida visiblement par les circonstances favorables qu'elle nous mdnagea pour y rdussir
rapidement. Cela fut d'autant plus heureux que, ayant
comptd passer par Massouah, oil je savais que nous aurions
tout trouv6 en abondance, nous ne nous etions munis de
presque rien de ce qu'il nous fallait. Et dailleurs, cette interminable longueur de route - d'environ 2ooo kilom.,
c'est-A-dire de Djibouti A Harar et Addis-Abeba vers le
sud, puis de Addis-Ab6ba vers rAgamid au nord, sur le
versant de la mer Rouge! - nous imposait des nicessites
et des prdparatifs nouveaux.
Comme par enchantement, tout s'offrit A nous. D'excellents t anciens amis, jadis acquis durant mon prdcedent
sijour en Abyssinie, se rencontrerent lI, tout A meme de
nous ftre trs utiles; leur serviabiliti fut, pour ainsi dire,
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&nos ordres. Alors que foule d'entrepreneurs arrives pour
les travaux du chemin de fer et des voyageurs a la mdme
destination que nous, au Choa, ne trouvaient aucun
mulet, dix nous sunt tout d'un coup offerts, avec les bats,
au prix de revient, par M. le vicomte Poocins, chasseur de
lions et d'dldphants dans les regions desertes des SomaliDanakyl et Adel. Douze chameaux sont aussit6t trouves
dgalement. Et cependant la mission russe dont M. Wlassof
est le chef, aura i attendre de longs mois probablement
pour se procurer les cinquante mulets et les centaines de
chameaux qu'il lui faut.
Les approvisionnements de bouche necessaires pour le
viatique de longue haleine nous faisaient absolument ddfaut; et Djibouti, ville naissante, ne presente partout, a
l'heure actuelle, que des amas de pierres, de mortier, de
chaux et de materiaux pour bAtiments. Les magasins sont
partout en voie de construction, mais loin encore de fournir a la foule pressee des arrivants, qui commencent A
regorger autour des entrepreneurs du grand chemin de fer,
les articles de toutes sortes dont ils ont besoin. Les
amis partagerent largement avec nous les provisions de
route, dont M. Felix Potin, sur leur commande, les avait
fait prdcider fort A propos.
Notre ancien consul de France AMassaouah, M. Labosse,
lui surtout, en vieil et gendreux ami, devastait litteralement toute sa maison, ses meubles et sa cave mime, pour
ne nous laisser manquer de rien.
Le 21 novembre, en tete de mes muletiers et de mes chameliers, et surtout de mon a abAn m, c'est-a-dire du guide
responsable et indispensable, je me rendais aupres de

l'Administration du Protectorat. Tous furent inscrits,
avec toutes conditions convenues de part et d'autre.
KN ROUTE

Toute la journde du 22, ce fut un branle-bas gineral.
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Enfin, le soir, toute la caravane etair en marche sur la
route d'Ambouli.
Cependant, nous itions en visite d'adieu aupres de nos
compatriotes de la colonie. Je dois dire que tous, et
ils sont tres nombreux, furent plains d'gards pour nous, et
que nous avons emportn de ce noyau de la colonie en progres le meilleur souvenir.
Jusque vers minuit nous marchimes pour rejoindre
notre caravane, et, avec elle,nous nous jetimes pale-male,
beies et gens parmi les pierres carbonisees qui jonchent le
plateau de Gourimo; chacun les icartant un pen, a droite
et a gauche, s'y fit sa petite couche pour une ou deux
heures de repos.
A trois heures du matin tout le monde est sur pied;
c'est le brouhaha de la levee du campement a la faveur de
la clart du beau ciel constelle d'Orient.
Voila desormais le train de notre vie jusqu'a Harar:
6tapes du matin, etapes du soir; on plante les tentes; on
les fait tomber, on les replie, etc. Pour changer et varier Ie
plaisir, ce sera chaque jour la mame chose, sauf les accidents inivitables, les dangers, les alertes, etc.
A Aggine, torrent qui court entre des monts de rochers
effrites et des plateaux couverts de cailloux brAles, nous
pames - c'dtait dimanche - le 28, a 2 heures du matin,
celbrer la sainte messe sous notre tente, dans le silence
de la nuit, et durant le sommeil de nos chameliers musulmans. C'est sans doute la premiere et seule fois que
le saint sacrifice a etd offert dans ces d6serts vides et desoles?
Nous marchimes de Ia sorte durant dix-sept jours, jusqu'I la belle aurore de l'Immacul6e-Conception, le8 d6cembre!
Sous les auspices de notre Mere, nous entrions & Harar,
I 1o h. et demie du matin, encore assez &temps et assez
dispos pour cilebrer le saint sacrifice, en reconnaissance
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de la Protection celeste qui nous avait heureusement conduits durant cette premiere itape terrestre, la plus dure et
la plus dangereuse!
PAYSAGES

Affreuses, sinistres, lugubres, maudites plus que toutes
celles que j'ai jamais vues, les regions que nous venons de
traverser 1 - regions, cependant, que les canes entourent
comme d'un riche collier pour d6signer et delimiter les
enviables c Possessions franqaisesa, sur ce coin de IAfrique orientale !
Sans doute, dira-t-on, au bout des epines, la rose; et au
terme des brflants d6serts, les mines d'or et de toutes richesses I - Est-ce bien sOr? Bien des deconvenues diej
6taient le triste et habituel theme de Pentretien que nous entendions chaque jour I la table d'h6te et en toute rencontre
a Djibouti! Mais quoi qu'il en soit, cela ne retire rien des
horreurs de ces plaines sans fin, enti6rement bralees, reconvertes et jonchees de cailloux carbonises, d'un bronze
tant6t mat et tant6t dclatant, igalement fatigant, triste et
sombre a votre regard qui n'en pent plus d'en soutenir
]'aspect Apres les plaines immenses s'ouvrent les gorges,
s'0lvent les coteaux, les plateaux et les monts empreints,
revdtus d'une igale horreur : point de vegdtation parmi
ces amas renverses de pierres et de roches schisteuses,
saul, de loin en loin, des pieds rabougris de buissons 6pineux et dessechds, des mimosas ou des gommiers et quelques arborescences Agrosses feuilles ameres, mdnagies li
par la Providence pour la nourriture des chameaux I Ces
arbres brdl6s par les quotidiennes irradiations du plus ardent soleil, de siecle en siecle, semblent dessdch5s, fendills
et morts, sans mourir toutefois. C'est sans doute de la
mnme sorte que les rdprouv6s dip6riront, dessecheront, se
consumeront en enfer, sans pour cela jamais pdrir! De
1'embrasement de toutes ces surfaces qui s'etendent indefiniment, comme d'un immense brasier ardent, trop fidele
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repercuteur des rayons solaires, s'exhale la nuit, aussi bien
et plus perfidement que le jour, une atmosphere de chaleur
skche, qui vous asphyxie au passage. On risque d'en mourir; et ces accidents mortels sont friquents dans ces parages, mime durant les nuits, en juillet et en aoit.
FAUNE

Les b&tes sauvages elles-memes ont fui ces champs de
1'enfer. Sauf quelques hydnes aux environs boisis de
Djibouti, une fois avancds dans Pintirieur du pays somali,
vous n'avez &redouter la rencontre d'aucune bete firoce,
oi que vous vous dgariez.
Au lieu d'antres et d'ombres fraiches dans les rochers et
les flancs des montagnes, au lieu de ces repaires oh ils se
plaisent . s'abriter le jour, pour en sortir A la faveur des
tinebres, les lions et les leopards n'y trouveraient que des
cratires ou des fournaises inabordables!
Aussi n'est-ce qu'apris huit jours de marche, que nous
avons commenc6 Arencontrer une belle faune, dans les
vastes plaines de Digago, ainsi appeldes du torrent qui les
parcourt.

Au bord, nous rencontrames M. le vicomte de Poncins, qui y faisait la chasse aux antilopes et gazelles de
toute taille et de toute nuance, comme aussi aux pantheres
et autres fauves attires par ce copieux gibier. C'est un
vrai pare, sinon une basse-cour, tant ces gentilles troupes
y abondent! Aussi en entrant dans le campement du chasseurrenommd, trouvimes-nous une double rangde de
comes et de branches de fort belles grandeurs, exposees
aux abords de sa tente.
De Digago, le page de Diane ira dans la rigion voisine
des Adel, poursuivre PFldphant, le rhinoceros et le lion.
Comme nous-memes, plut6t que les betes fauves, ce
sont les fauves humains qu'il a surtout A redouter dans
ces terres sauvages.
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TRIBUS SOMALI

Si le pays est affreux, aussi affreux sont ses habitants! ces noirs Somali I - Cest i eux cependant que nous avons
confii notre vie jusqu'a Harar : notre abin, le guide
responsable de notre caravane, est Somali, et des plus distingus ; tous nos chameliers sont Somali; voire mime une
femme, sans doute de 1'un d'eux, qui tiendra toute la route
la longe du premier chameau, en tete, pour diriger la file!
Firoce leur visage a tous et a toutes, sous ce noir de fond
de marmite dont ils sont enduits! La douceur de leurs
mceurs leur permet de faire la chasse au gibier humain, et
les ipouses sont les premieres a y inciter. C'est mime dans
leur costume national, disait M. Labosse, une simple
affaire de coquetterie; car tout meurtrier, et lui seul, a le
droit de porter une blanche plume d'autruche en panache
dans le buisson de sa chevelure cripue, et artistement
roussie par la cuisson d'une couche de chaux, dont ils
savent l'imprigner pdriodiquement.
Vous voyez de suitel'aspect d'atrocitd diabolique qu'offre
cette tete glorieusement panachie! Eh bien! c'est aux
yeux des Somali le nec plus ultra des graces et des attraits;
aussi, d6sormais, le jeune heros, la main fortement appuyde sur la poigne de son coutelas, ennobli du sang dent
il est encore teint, peut se presenter; il est stir disormais
d'obtenir la main qu'il ambitionnait. Notre abAn en 6tait
& son cinquidme exploit! II nous en montrait le pricieux
timoignage dans les bracelets qui ornaient son bras.
Nous n'en itions que plus respectis par les nomades, ses
freres, que nous rencontrions dans les diserts. Leur regard
fauve s'adoucissait, et leur lance dressde s'inclinait, quand,
devant nous, ils reconnaissaient le fameux < Ouorfa ,, c'6tait son nom, -de l'antique race des Rer Coul I Ales voir,
on ne s'6tonne plus des friquents massacres que, d'anne
en annde, compte la chronique africaine. II y a a peine ua

-

275 -

mois, on nous racontait encore avec imoi l'attentat dont
venaient d'etre victimes deux Europeens! Cela donne chair
de poule.
II faut ajouter qu'en nous engageant dans les dangereuses
passes du pays somali, comme dans les affres de la mort,
nous nous metions de notre mieux en itat de paraitre
devant Dieu, et nous nous confions de toute la ferveur de
nos ames a sa misdricordieuse protection. C'itait notre
plus sure garantie. Cependant, les amis prudents qui nous
recommanderent les precautions humaines, armerent nos
domestiques abyssins de dix fusils Gras et de carouchieres
bien garnies. * Malgre cela, nous disait-on, ne vous fiez pas
a ces amharas; en presence d'une surprise, veillez A ce
qu'ils ne s'echappent pas avec vos armes. a Cela arrive. Et,
de fait, Dennike, mon premier guide et leur chef de file,
quoique Choan lui-mnme, m'avait fait la meme recomman'dation, dans une confidence, avant notre depart de
Djibouti.
Tous ces ditails montrent bien, n'est-ce pas, combien
nous devons avoir de reconnaissance envers nos protecteurs,
et ceux du del, et ceux de la terre qui, par tant de prieres,
ont attire sur nous les plus efficaces binidictions.
Sous limpression de ces sentiments, avec quelle emotion
nous parvinmes enfin sous les murs de Harar!
Enfin, la vigetation ! Je 'ai laiss6 deviner par la mention
du grand gibier qui foisonne sur les bords du Digago;
dCsormais la region se couvre plus sensiblement de vigdtation : herbes dures et coriaces, touffes dpineuses, garennes de mimosas et de vieux gommiers.
On y voit, dcs lors, plus de pasteurs nomades qui, de
trois en trois jours, conduisent aux puits momentanement
creuses dans le lit des torrents dessiches leurs nombreux
troupeaux.
Comme le Criateur a su approprier les natures diverses
aux climats auxquelles il les a destindes I
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De meme que chez les antilopes, les grands chevreuils,
les chameaux et les gazelles, a Kouddou, Aoul et Digdid »,
nous admirions chez les moutons et les chevres des Somali
le luisant du poil et le plein des chairs qui attestaient de
leur 6tat de prosperitd. Les moutons avaient une singularit: qui pent les distinguer de ceux des autres pays: c'est
que tous, par mille et mille, ont uniformn ment tout le
corps vetu d'une toison du blanc le plus pur et sans aucune
tAche, et la tete seule d'un noir brillant comme la soie sous
le soleil.
TERRITOIRE ABYSSIN-GALLA

Jusque-li nous etions toujours dans les a Possessions
frangaises *. Avec les arborescents commence la domination abyssinienne.
Apres avoir pris conge de M. de Poncins, nous rencontrAmes, deux heures plus loin, A Bia-Kaboba, un poste de
soldats dependant du ras Makonnin, gouverneur de Harar.
LA se reunissent les deux routes de Zeila et de Djibouti.
Celle de Zeila, la plus ancienne, est encore la plus commerciale.
Vingt-trois heures plus loin, nous touchions i Djaldessa,
bourg et grand marchi ou se terminent les terres somali, et
commencent, pour s'tendre comme une inondation toujours envahissante, les tribus Galla.
Aussi, chose itrange et fort ennuyeuse aux voyageurs,
bien plus encore qu'aux gares de chemin de fer, il faut
changer de train et de compagnie. LA, nous laissaient notre
guide et nos chameliers, ainsi que leurs bites de somme,
bien entendu : dMlai force, et peut-9tre bien long, jusqu'a
ce que nous trouvions d'autres loueurs galla.
Selon Pusage pour les gens plus considirables que la
plebe entrant pele-mele avec les femmes, les Anes et les
chameaux, notre arrivee fut annoncee par quatre coups de
fusil. Aussit6t nous vimes descendre de leur poste, elev6
au-dessus du march6, les agents de la police.
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Li encore, une pricieuse faveur nous attendait, pour
nous delivrer de tous les ecpuis de la douane et des embarras de la nouvelle caravane A former. De Harar, Mgr Taurin Cahagne, vicaire apostolique des Galla, avait tout
prdvu et arrangd i l'avance
Un ancien elve, principal agent de la police, envoyd
quelques jours auparavant, nous attendait. II vint a notre
rencontre et nous conduisit au campement prepare. DejA
aussi il avait retenu dix chameaux appartenant a des Galla
catholiques. Quelle heureuse fortune, n'est-ce pas, en sortant des cruels Somali de passer aux mains de jeunes et
devoues fr&res en Notre-Seigneur!
LE MASSIF HAKIEN

Djaldessa prend son nom d'une riviere qui y descend du
massif montagneux, appeld par les Abyssins a Hararghiea
on rigion du Harar. Elle regoit les eaux du versant septentrional pour les conduire vers les lacs Aoussa.
Nous nous engageAmes dans les gorges que, de sicle en
siecle, les pluies torrentielles lui ont creusdes profondes,
fraiches et sombres, dans les flancs des monts superposes et
s'elevant toujours jusqu'aux altitudes de i ooo, 2 ooo et
3 ooo metres.
Quel subit contraste, au sortir de ces immenses steppes
brdlantes et stdriles, enfin laissdes en arriere! Et quel cri
de joie s'ichappa spontandment de nos poitrines, lorsque
de notre sender serpentant parmi les rochers d'un versant,
nous apercdmes au-dessous, sur la berge du torrent, le
premier champ de sorgho en pleine moisson! Nous sortions
des zones sauvages!
L'OASIS

Des lors, et de plus en plus, le massif Hararien se diveloppe, se revet de verdure, d'arbres et de plantes plus
civilisies, dirai-je; parce que, au lieu de ces aiguilles effildes
et des griffes crochues qui armaient jusqu'ici les buissons et
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semblaient insulter le passant par autant de provocations
et de menaces, nous ne rencontrons plus que les plantureuses et puissantes branches des sycomores, ou arbres
similaires, l'Ppaisse et large frondaison. Apres avoir gravi
ces hauteurs par mille passes capricieuses, et autant
de cols trompeurs, nous atteignimes enfin le vaste plateau
du haut duquel, nous apercqmes, a cinq kilometres devant
nous, la ville de Harar, imergeant comme une reine d'un
vaste manteau de la plus riche parure, qui I'enveloppe,
descend autour d'elle, s'itend en larges plis et formecomme
une verdoyante enceinte de jardins. A nos yeux rejouis,
heureuse compensation que cette oasis, plantde de cafeiers
en fleurs et en fruits, de bananiers aux larges feuilles et aux
regimes charges de fruits abondants et d'arbres semblables
aux chines verts du Liban, arbres aimis des musulmans et
appelds Tchiad ; des champs entiers ea sont plants: c'est
que les musulmans en abusent A lafolie, comme les Chinois font de Popium; leurs plus grandes ddlices c'est de
mlcher ces feuilles enivrantes! Sur les coteaux inferieurs,
les champs produisent le sorgho, alimentation de la foule;
sur les cimes et les plateaux plus lieves, on recolte Iorge
et le bld pour les riches et les chefs galla.
LA VILLE

La cite de Harar, en elle-mime, se prisente d'une manirre
peu digne de toute cette parure qui l'encadre I On croirait
voir une grossiere paysanne sous les joyaux et les riches
vetements d'une princesse 1
Ceinte ou plut6t fortement encerclde dans une mauvaise
muraille destinde a la protiger contre la surprise des BIdouins des ddserts Somali ou Galla, la ville forme un vilain
pitd de maisons adoss6es, entassdes les unes sur les autres.
Et par-dessus la difformitd de ce bloc, sa teinte gendrale de
terre brune lui imprime un sombre aspect des plus
choquants au regard desappointd. Trois monuments en

-

279 -

imergent: les deux hautes tours ou minarets de la mosquee,
la nouvelle 6glise des Abyssins vainqueurs et le palais du
ras Mokonnen, haute maison blanche, toute neuve aussi,
et encore belle et fraiche, jusqu'A sa prochaine et facile
degradation sous les intemperies.
Harar, pour les habitants renfer~rs au dedans, est une
affreuse prison d'autant plus triste et sombre, que tout
alentour s'xtale gaie et libre la plus belle nature. Les ruelles
qui serpentent et conduisent dans les differents quartiers
sont etroites, jonchdes d'immondices, creusees de cassecou, infecties par les fetiditis des moribonds et les putriditis des morts, cadavres semds de-ci de-li dans les carrefours sans que personne en ait cure, soit pour les malades
tombes Ii, soit pour la salubritddu quartier. Heureusement
de nuit, les hyenes, penitrant par les bouches des igoits
pratiquies dans les murs de 1'enceinte, se chargent de ce
travail de la voirie, devorent ou emportent au dehors les
squelettes animes encore ou inanimos.
Et la libert ?
Tout cela ressemble passablement aux chiourmes.
L'Europe aura bien i faire pour modifier et transformer
tout cela en une ville d'un s6jour possible. Les premiers,
deja venus pour y tenter fortune, ne Py trouvent pas; mais
ils ne peuvent 6viter toutes ces horreurs, toutesces miseres.
A peine peuvent-ils faire diversion en allant respirer I'air
trais et parfume des jardins; car aucun Europien ne peut
sortir de la ville, pour se promener en dehors, sans une
autorisation du gouvernear.
Depuis notre entrde, voila notre condition. Nous
sommes prisonniers; et dans quel nouveau Mazas!
II est vrai, je ne devrais pas m'exprimer de la sorte, objet
que nous sommes de tant d'affection paternelle de la part
de Mgr Taurin, et d'dgards de toute sorte de la part
des Pares Capucins qui nous ont offert une si bienveillante
et ginereuse hospitalit6. Eux-mdmes ne peuvent gu're
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sortir, de peur d'tre suspectes et accuses de prosdlytisme.
A plus forte raison, nous trois etrangers subissons-nous
une detention force, non sans tristesse et sans ennui, dans
rinaction egalement forcee.
LA MISSION CATHOLIQUE

La residence de la mission galla occupe un assez large
terrain, dans le quartier est de la ville. Elle comprend un
pAtede maisons irregulirement construites les unes contre
les autres que Mgr Taurin a pu acquirir en 1885, sous
Pautoritd igyptienne qui possidait encore Harar. Aujourd'hui, il ne les pourraitplus acheter. Tout droitde propriet6
est interdit aux Europiens par un dicret imperial
D'autres batiments ileves par Mgr Taurin dans le mime
style que les autres divisent l'espace int6rieur en quatre ou
cinq petites cours destindes aux jeux des enfants galla,
recueillis, une vingtaine environ, et aux divers services
domestiques. L'idie qui a visiblement guide Monseigneur
dans ces bitisses est de dissimuler aux profanes les ceuvres et
rimportance de la mission catholique. Aussi, la chapelle se
trouve-t-elle pricisiment dans le corps de bitiment ou on
la soupnonnerait le moins. Elle comprend un raccord de
quatre pieces, petites, basses et sombres, oi Notre-Seigneur occupe une modeste place au fond de la plus profonde.
La purett et la ferveur des cceurs qui s'y reunissenten
font tout rornement, comme A la creche de Bethleem.
Dans le voisinage, trois sceurs franciscaines viennent de
commencer un orphelinat, il y a huit mois seulement.
Dans une petite cour voisine du sanctuaire, il y a une
piece assez large et assez longue, au long des murs de
laquelle sont construits en terre glaise, A cinquante ceiti-;
metres du sol, des plates-formes assez larges pour servir de
lits et assez semblables aux mangeoires desetables. Telles
d'ailleurs sont toutes les salles de la maison. C'est IAque
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M. Gruson, le frere Le Priol et moi, avons iti introduits
pour dtablir nos quartiers d'attente.
Et elle menace de se faire longue aussi, cette seconde
attente I L'empereur Meanlik, nous a bien accorde de reprendre nos possessions dans 'Agamid; mais il c'agrje
point du tout que nous tentions de nous y rendre par la
route du Sud. DejA de nous savoir a Harar le met ensouci.
II craint que notre apparition ne souleve, de la part du
clergi et des moines hostiles, quelques troubles on agitation
religieuse.
Je veux espirer cependant que notre ministre plenipotentiaire, M. Lagarde, aura vite et facilement icart le
spectre de cette crainte peu fondie et 1'obstacle qui en
resulte et s'oppose Anotre marche en avant.
Le ciel qui jusqu'ici nous conduit heureusement,
malgrd toutes les entraves que vous savez, ne nous
abandonnera pas aux portes de notre terre promise. Nous
comptons plus que jamais sur le secours de tant de prieres,
qui en tant d'endroits sont faites en notre faveur.Veuillez
les encourager.
Malgre les epreuves et les changements subits de climat,
nos santes se maintiennent; grice a Dieu !
Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur et de son Immaculee Mere, monsieur et tr6s cher confrere, votre tout
devoud.
E. COULSEanr,

i. p. d. 1. m.

Des nouvelles plus ricentes nous apprennent que, grice
a lintervention bienveillante de M. Lagarde, Menelik a
accorde AM. Coulbeaux et ases compagnons de se rendre a
Addis-Abeba. L'empereur a dcrit au vice-gouverneur du
Harar, le gherazmateh Benti: J'autorise Abba Johannes,
(le Pere Jean, M. Coulbeaux) Avenir ici. Donne les ordres
pour faciliter leur prompt depart, et un soldat kalatid
(porteur de I'ordre imperial), qui leur serve de guide et de
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defense, et veille A ce qu'ils n. manquent de rien en
route... a
A la date du 6 janvier, M. Coulbeaux, ecrivit que le
gherazmateh itait vena faire visite et s'entendre aussit6t
avec lui pour le d6part.

MADAGASCAR
(VICARIAT SUD)
Le it aoat 1897, Mgr Crouzet, M.Castan et le frbre Cazeaux s'embarquaient sur un voilier, le Rend, pour le nouveau poste de mission ondCd A Tullear, et oa its allaient installer M. Castan. Apres
avoir double la nuit suivante le cap Sainte-Marie, ils arriverent le
15 aoft i Pile de Nossi-Vey et le 16 A Tullear. Void, sur ce voyage,
d'intiressants details donnes par Mgr Crouzet.
I. -

NOSSI-VEY

Dimanche, 15 aofit. - C'est aujourd'hui la fete de I'As.somption. Nous ne pouvons c6elbrer la sainte messe. Nous
offrons cette privation A la bonne Mare et nous nous unissons d'intention A ceux qui, plus heureux que nous, ont le
bonheur de fiter la sainte Vierge d'une maniere plus consolante pour le coeur.
L'ile de N ossi-Vey n'est cependant pas fort eloignie. Nous
avanqons, mais avec une sage lenteur. Le Ren6 trace un
sillon a peine sensible.
A midi cependant une ligne tres confuse parait se dessiner. Elle s'accentue graduellement, et enfin nous distinguons Nossi-Vey, qui s'elve a peine de queiques metres
au-dessus des flots.
A deux heures, la pirogue du bord nous diposait sur le
sable du rivage.
Ott aller? Nous ne connaissons personne, et Acette heure
de la journde, sous les rayons du soleil qui distribuaient
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une chaleur vive et crue, les cases etaient fernnes. Nous
nous consultions lorsque la Providence nous envoya un
brave colon. 11 nous reconnut, lui qui ne nous avait jamais
vus, s'empara de nos personnes, fit prevenir M. le Resident
de France et nous conduisit, apris quelques instants de repos, an palais du gouvernement. (Ne vous epouvantez pas
du mot palais : il n'est la que pour la forme.)
Pendant Ie trajet, il nous est permis d'admirer l'ile A
loisir. Nous 1'embrassons tout entiere d'un seul coup d'ceil.
Des cases en paille et en roseaux, mais vastes et construites
avec godt, et puis du sable et encore du sable, dont la blaacheur fatigante est coupee par le scintillement nacre des
debris de coquillages. Pas d'autre vegetation que quelques
touffes dessechies de plantes marines et des fant6mes d'arbres, qu'on essaye de faire pousser et qui risistent avec
acharnement.
L'eau douce y est inconnue, le bois a bruler manque totalement. Des chaloupes vont journellement a Saint-Augustin
chercher des provisions et reviennent le soir a Nossi-Vey
quand le vent est favorable. Dans les cas contraires, 1'eau et
le bois que quelques colons tiennent en reserve aueignent
des prix fabuleux. a Mieux vaudrait, nous disait notre
guide, se desalter avec du vin de Champagne que d'acheter
cette eau douceatre qui ne vaut rien; ce ne serait guere plus
cher. ) Le climat est tres sain et, malgre les privations forcdes auxquelles sont soumis les habitants, les santis sont
bonnes.
Mais pourquoi choisir un gite pareil? La raison en est
toute simple. Sur la grande lie, les ndgociants etaient expos•s a des avanies continuelles de la part des Mahafalos.
Leurs marchandises dtaient voles avec une rigularitd desesperante. Sur le conseil d'un amiral francais, ils itablirent
leurs comptoirs sur cette langue de terre emergeant des
eaux, et purent ainsi vaquer librement, sinon facilement, A
leurs affaires.
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Dans un an ou deux, Nossi-Vey n'existera plus comme
ville. Tout le monde va se transporter A Tulliar, port de la
c6te ouest, distant de 18 milles et situe un peu au nord de
la baie Saint-Augustin.
Nous sommes requs avec la plus grande affabiliti par
Mme Estebe et M. Estebe, resident de France, chez lesquels
nous est offerte large et genereuse hospitaliti.
M. le Resident nous fait les honneurs de sa maison; nous
sommes heureux de le voir entitrement remis de sa blessure. Nous avions appris, en effet, que, que Ic representant
de la France avait it6 bless6 dans un combat contre les revolts. Voici ce qui s'itait pass :
Un garde principal de milice fut assassini tout r6cemment, daos un grand village, residence du roi Tapomano,
et celui-ci, loin delivrer le coupable, se mit au contraire en
revolte armee.
M. Estebe, sans hisiter, reunit autour de lui tous les colons de bonne volonti au nombre de vingt-cinq ou trente,
les adjoignit a un detachement de milice commande par un
inspecteur et se rendit en personne sur le thedtre de la revolte. II fallait une grande audace et beaucoup d'energie,
car il pouvait avoir A lutter contre plusieurs milliers
d'hommes. L'expidition eut plein succes, les rebelles furent
chiAies, le roi parvint a se sauver, mais nombre de ses
sujets trouvtrent la mort.
Pendant le combat, M. Estebe rebut une balle, qui eft pu
etre mortelle, et qui, grace A Dieu, ne fit qu'une contusion
douloureuse, mais sans consequences graves.
Jamais il n'y a eu a Nossi-Vey un pretre, un missionnaire a demeure. Avant nous, les PP. Jesuites y firent
quelques apparitions; en avril dernier, M. Lasne y est resti
une semaine. En dehors de ces occasions rares et fugitives,
les colons se trouvaient dans l'impossibilitt de remplir
leurs devoirs religieux, de recevoir le secours des sacrements. Inutile de penser y fonder quelque chose de stable,

-

285 -

puisque ce centre est destin6 a disparaitre. Nous n'avons
fait aucune promesse, malgri les demandes nombreuses a
nous adressees. La population, d'ailleurs, sera moins abandonnee, puisque nous crdons un centre de mission dans les
environs.
Lundi, 16 aozt. -Apres une nuit excellente, nous avons
la consolation de c6lebrer la sainte messe dans une salle
mise Anotre disposition par M. le Resident.
A midi nous regagnons notre Rend.
Les dunes de sable qui servent 1'assise Ala ville de Tullear nous envoient leur blancheur d'acier poli; nous approchons. A quatre heures, nous sommes en face du mit sur
lequel flotte le pavilion frangais, lancre tombe, le Rend est
an mouillage.
Dien soit bWni, nous sommes arrives sains et saufs et
sans fatigues extraordinaires. Nous allons das demain nous
mettre A I'euvre.
1n. -

TULL.~AR

Lestement dibarques sur le rivage, nous allions visiter
notre future installation de Tullear. M. Lasne avait loud
une maison, qu'il s'agissait avant tout de trouver. Nous nous
faisons conduire A la rdsidence, oi M. Estebe nous avait
precedesde quelques minutes. Le capitaine Genin et le lieutenant Bonnet, arrives depuis pen de jours, l6aboraient deja
un plan de campagne et se disposaient A pientrer dans 'intirieur A la tdte de leurs compagnies de tirailleurs malgaches et de disciplinaires. La presentation fut courte; des les
premiers mots, ces messieurs, sachant que nous n'avions
encore ni feu, ni lieu, nous retinrent pour tous les repas
jusqu'a leur depart. L'invitation si aimable et si opportune
fut acceptieavec reconnaissance. Voili donc un premier
point d'acquis. La bonne Providence, qui nous offrait ainsi
la nourriture, nous permettait d'esprer davantage encore.
Un gamin se met a notre dte, nous le suivons, et nous voilk
foulant le sable fin et tinu dans lequel nous enfonjons et qui
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alourdit singulierement notre marche. Dix minutes apres,
notre immeuble nous apparait dans toute sa nuditd. II n'a
pas mauvaise facon notre immeuble : une vaste cour,
trois corps de b~iiments.
Le premier, A droite en entrant, se compose de deux
chambres precedies d'un couloir et d'un pas perdu. Le
deuxieme i gauche, une ruine, qu'une immense chaudiere
de bateau emplit de ses flancs larges et noirs, n'en parlons
plus: c'est la cuisine, et enfin, au fond, la piece de resistance, grand magasin divise en quatre pieces; deux pour
1'ecole une pourla chapelle. He! mais, il a eu du coup d'oeil,
M. Lasne! nos confreres ne seront pas trop a plaindre, dans
ce palais en paille et en roseau. Nous ne consacrons pas un
temps considerable A admirer. Nous avons a resoudre un
probleme serieux. 11 s'agit de la nuit A passer. Les nattes
qui couvrent le sol sont propres, mais... il n'y a que cela...
Le parti a prendre n'est pas douteux. On sera encore mieux
1&que sur le Reng. Et alors que nous plaisantons agreablement sur notre denuement momentane, la porte s'ouvre, et
sur lordre ou la demande de M. le Risident, nous arrive
un chargement de lits de camp, couvertures, ustensiles de
tout genre et de toute forme, voila! Pas moyen de poser en
victimes. 11 est dit que nous ne pourrons jamais manquer
de rien.
Des le lendemain, mardi 17 aouit, le bon frere Cazeaux
se rivele charpentier, menuisier, boulanger et meme quelque pen cuisinier, tout en se preparant a ses fonctions plus
serieuses de maitre d'6cole. Le voila consacr6 factotum,
charge de tout, excepte de ce qu'il aime tarn, son office de
jardinier. L'entrain et la bonne volont6 qu'il apporte lui
font oublier le sacrifice que je lui ai demande a soixante ans.
Pendant qu'il ouvre les caisses, deballe et fabrique des armoires, je me rends un peu compte de ce qu'est Tullear. Au
premier aspect, cette agglomeration de cases sur une butte
de sable parait bizarre; ces tons crus, blancs et noirs, coupes
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par le vert sombre des plantes grasses, n'ont rien d'imposant.
Pen a pen cependant I'oeil s'habitue, il s'habitue mime plus
facilement que les jambes, qui peinent sur ce sol mouvant.
La population creole est plus nombreuse que cellede FortDauphin. Les indigenes forment un groupe tres respectable. Une grande vie, beaucoup d'activite. II me semble
deviner un centre d'oeuvres assez serieux. Le temps me
donnera-t-il raison?
Je n'affirme pas que les Mahafalos, Machicores, Vaisses,
Bars, soient superieurs A nos Antanossy, Antasseines et
autres; la pacification se fera d'abord, le reste sera plus facile ensuite. La premiere impression est bonne. Cela ne
suffit sans doute pas; mais c'est enorme de commencer avec
la conviction que, Dieu aidant, on obtiendra peut-etre un
risultat.
Sans nous prdoccuper des iventualites futures, et laissant
A la divine Providence de sonner l'heure, nous tacherons
d'etre les manoeuvres du bon Dieu.
M. Castan a ddja forme sa maison. I est a la tite d'un
cuisinier, qui rdpond au nom de Joseph, et de deux gamins
qui m'ont 'air bien diluris. Je ne sais ot ni comment il a
reussi &attirer quelques gamins, et, A cette heure, je I'entends chanter a pleine voix: Esprit-Saint,Dieu de lumiere,
que ses dUlves ripetent avec plus de bonne volontm que
d'accent.
Je suis content. On me trouvera peut-dtre optimiste. Je
le suis, en effet, a mes heures.
Toute la force armie est en campagne. II s'agit de prouver A certains roitelets recalcitrants que la France entend
regner en maitresse sur l'lle et sur tous les points de 'ile.
Ce n'est qu'aprs le retour de M. le Resident que nous
nous occuperons de choisir un emplacement convenable
pour etablir nos oeuvres.
Le depart des soldats et des miliciens a donne de I'audace
h quelques groupes de Fahavalos, qui entendent bien pro-
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fiter de l'occasion. Aussi le 18, au coucher du soleil, nous
apprenons que trois bonnes vieilles, occupdes i recueillir
du bois sec, ont e6t capwuries par les pillards A trois ou
quatre cents mitres des habitations, un gardien a dtd blessd,
un deuxieme a ete tud. Le lendemain 19 court le bruit, non
confirme, de l'enlevement de plusieurs enfants.
Vous savez : tout cela disparait, est emmend dans I'int&rieur et vendu.
Ce mdme jour, un Mahafalo de belle prestance faisait
admirer au pauvre peuple le splendide lamba qui couvrait
ses epaules et un chapeau de paiiie haut de torme, quand il
est apprdhende, renversi, ligott, portn au fort. Le malheureux s'offrait aux regards du public revetu des depouilles
du massacre de la veille. On attend Parrivde de M. le Risident pour statuer sur le sort qui lui est reserve.
Les gamins vont et viennent, entrent chez nous et en
sortent, tatent le terrain, go0tent a la cuisine, chantent
Esprit-Saint,Dieu de lumikre et disparaissent. Leur opinion n'est pas encore faite. Je constate, cependant, qu'ils
ont moins d'apprehension.
Pour le premier dimanche, nous montons rautel, qu'avant
notre depart le bon frere Pierre a travaill, nous le plajons
dans le magasin, qui servira de chapelle, et nous nous evertuons a obtenir quelque chose qui ne soit pas tout A fait
Pitable de Bethidem.
M. Castan m'a deja laiss6. Le Receveur des douanes a
N.ossi-Ve est en danger de mort. On demande un pretre.
Arrivera-t-il a temps? Tout est a craindre avec ces voiliers.
Les colons viennent A la messe; un tres petit nombre
d'indigenes se hasardent a regarder par curiosit6 a travers
la fenitre et filent aussit6t, malgrd le chant des cantiques
qu'execute seul un ancien eleve des Reverends PeresJisuites,
interprete de la Residence. Je persiste plus que jamais dans
mon optimisme.
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M. Castan nous arrive le lundi soir 23; son ministere
s'est borni A donner la sdpulture religieuse, le malade etait
expire; mais aussi, parti de Tullkar le 20, samedi, A sept
heures du matin, mon confrere n'est arrivd ANossi-Vey que
dimanche A six heures. II a done mis vingt-trois heures
pour parcourir vingt milles, alors qu'A son retour la mdme
distance a 6t6 franchie en moins de quatre heures! Combien
de ces pauvres chretiens, qui n'auraient cenainement pas
refuse, qui eussent mime iet heureux de recevoir les derniers secours de la religion, d'entendre la parole du consolateur supreme, et qui sont ainsi partis pour le grand
voyage, d'otb Pon ne revient pas. Espirons qu'avec le temps,
tous les centres populeux auront au moins un pretre pour
rappeler A la pratique des devoirs du chritien et apporter
le secours de son ministre A toutes les bonnes volontes.
Voici que nous arrive un bateau de guerre. II doit, m'assure-t-on, visiter la c6te jusqu'A Fort-Dauphin, j'en profiterai indubitablement pour le retour, car les occasions sont
rares. Je vais done me hiter dans les dernifres mesures a

prendre.
M. le R6sident, qui a eu plein succ6s dans sa tournde a
travers les pays en effervescence, est rentr6. L'interet qu'il
pone Anotre Ctablissement est grand. II veut bien m'accompagner et meme me diriger un peu dans ma course a la
recherche d'un terrain vaste et central pour nos oeuvres. Le
choix est fait d'un commun accord. II ne pent manquer
d'etre ratifi6 en haut lieu. Nous sommes certains d'obtenir
cette concession, il faut done penser A construire, Arecommencer ici ce que nous avons ddja fait A Fort-Dauphin.
Le travail y sera plus considerable et plus penible.
La difficulti de trouver des matiriaux nous 6pouvante et,
cependant, il faut ilever une iglise, des 6coles, des maisons
d'habitation; une consideration m'effraie personnellement
plus encore. II faut des sommes et des sommes pour aboutir. Hdlas nous allons nous accrocher plus fortement que
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jamais Ala divine Providence. Elle nous a aides jusqu'ici,
pourquoi disespirer?
C'est igal, je n'ose aligner des chiffres avant, ni resumer
mes'comptes apres; si nous calculons trop, nous n'oserons
rien entreprendre. Taxez-moi d'imprudence, j'accepte le
reproche, j'accepterai plus vivement encore tous les secours
que vous m'obtiendrez.
Nous sommes dans un engrenage dont nous ne pouvons
ni ne voulons nous digager. Que feriez-vous, Anotre place?
Les gamins s'apprivoisent de plus en plus, aux gamins
s'adjoignent des gamines; faut-il, quand on est venu pour
eux, laisser ce petit monde a la rue ?
En resum6, je laisse A Tulliar une mission provisoirement logee, beaucoup d'esperances; mais tout A creer et
tout A crier par nous. Inutile, n'est-ce pas, d'ajouter que
nous avons trouvd, dija ancienne, dedj admirablement
installie, unc mission protestante norvigienne, laquelle
agit sans bruit, mais agit et compte sur ses vingt-cinq ann.es
d'experience pour tenir en echec la nouvelle venue. Je
ne m'en preoccupe pas outre mesure; n'importe, il y a IA
une consideration qui n'est pas ndgligeable.
Le 3 septembre, je prends cong6 de M. Castan et du frere
Cazeaux, auxquels je promets avec sincerit6 d'adjoindre un
missionnaire. La baleiniere du commandant vient me
prendre et me transporte sur le Fabert.
Ce n'est pas une nouvelle connaissance Afaire, leFabert.
Nous l'avons deja vu A Fort-Dauphin. II n'y est resti
que quelques heures, il est vrai. Son commandant, officier de marine des plus distingues, nous fit 'honneur d'une
visite que F1tat de la mer nous permit de lui rendre aussit6t.
Dimanche dernier, j'ai etd invit6 a cilebrer le saint
sacrifice sur le pont de son navire, ce que j'ai accepti avec
empressement, et, aujourd'hui, me voilk son h6te pour
quelques jours qui, j'en suis sur, vont me paraitre bien
courts. Je ne vous dis rien de la traversee, plus mouve-
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mentee que je ne m'y attendais. Une violente brise debout
nous balanqait et produisait des effets de tangage et de roulis plut6t ddsagreables.
Je ne vous parle pas non plus des attentions si delicates
dont j'ai etd Pobjet; qu'il me suffise de terminer en vous
disant que je conserve de cette traversee le souvenir le plus
consolant, le plus agrdable, et que je remercie le bon Dieu
d'avoir mis sous mes yeux des exemples de gindrositd et
d'6dification qui pendtrent et demeurent.
- J. CRoUZEr, C. M., vic. apost.

AMERIQUE
GUATEMALA
Lettre de la seur THOULUC, Fille de la Charite,

d M. FIAT, Superieur general.
Quezaltenango, ovembre 1897.

MONSIEUR Er TRES HONORi PkRE,

Votre bdandiction, sil vous plait!
Si c'est toujours un bonheur de vous exprimer de la part
de la petite famille, et pour moi en particulier, notre vCn6ration filiale et vous offrir nos vceux au commencement de
chaque annie, ce sentiment redouble aujourd'hui par les
circonstances oit nous nous trouvons et qui ont remud en
nous les plus vives emotions. Nous nous sommes vues,
ainsi que nos malades et nos enfants, en face d'une mort
presque inevitable pendant les jours de guerre civile o&
notre h6pital, contigu a la caserne d'artillerie, a servi de
champ de bataille. Les balles des deux partis se croisaient
sur nos t&es; pendant vingt-six heures, sans relache, elles
pleuvaient de toutes pans, brisant portes, fenetres, jusqu'aux marmites dans la cuisine. Au milieu de tout ce fracas, nous avons tpprdservies bien providentiellement: pas
une sceur, pas une enfant n'a dtc blessde. Hilas, quelquesuns de nos pauvres malades ont pdri lorsque les ennemis,
apres avoir brisdiles portes de 1'b6pital sont entres furieux :
ils ont eu la barbaric de les fusiller dans leurs lits. Ceux qui,
ne pouvaient passe sauver devaient pirir dans les flammes,
parce qu'il 6tait arreti que 'h6pital serait brald. Djia les
meches dtaient placies; plusieurs paillasses arrosdes de
pdtrole brflaient en quatre endroits diff6rents; on allumait
cet incendie afin que le feu de Ph6pital, atteignant la caserne
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d'artiterie et le dip6t de poudre er de dynamite, fit sauter
tout d'ua coup la moitie de la ville. Que terrible a ire cc
moment, mon trrs honore Pere r
Apres ces pr6paratifs de destruction, les chefs des revolutionnaires ont ordonnd que tout le personnel de 'h6pitaI
sorte. II a fallu marcher devant les baionnettes et courir
.toutes jambes, trainant les malades, les petits enfants
avee nous, pendant que le carnage continuait dans I'h6pitA.
Mais c'est justement la que la Providence s'est manifestde
plus particulikrement les employes de 'h6pital sont parvenus a eteindre le feu; Notre-Damr du Saint-Rosaire, qw
toutes les Ames pieuses priaienv dan I&ville, aous a sauvies. Er ua instant, un des partis'est disperst, laissant
armes et bagages dans le sauve-qui-peut. Au botw de trois
heures d'absence, nous avons pu rentrer aver notre famille
-de paures maladeo et d'enfants.

- Nous avons pu respirer peadant dix joers apres lesquelo
2. vainqucurs -

les insurgds -

son vedevenus vaincus;

mais encore, cette fois, ils furent conduits par une main
providentielle qui leur a fait changer tous leurs projets de
vengeance et de destruction en propositions de paix fort
acceptables en presence des malheurs dont on 6tait menacd.
Notre grande inquidtude etait de savoir Notre-Seigneur
dans la chapelle, parce que, n'ayant point de chapelain, il
n'avait pas etc possible de conaommne la sainte Reserve, et
nous avions tout lieu de craindre une profanation. Eh bien I
sa sainte prdsence nous a gardees, consolees, et sans doute
prdservies, car il n'a pas permis que son tabernacle fit
atteint, encore que les balles soient entres par les fenetres
et.soieet vees s'amortir dans les muse Au moment de la
d•bacle, aloes qut lesvainquems se raaient amr Fennem~,
une vingtaine de soldats tronvevent leur saint en desceadent par 'escaiierda cloch et emese refugiant sous 'aulel
o0 personne n'a ew la pensee de les chercher. Us itaiea
I'abri dtt sanctuaire.
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Apris tant de perplexitis, nous venons d'avoir la consolation de faire la retraite, le temps ne pouvait atre mieux
choisi pour nous y preparer et nous faire mieux appricier
cette grace. C'est le bon M. Pieffort, venu de Guatemala,
qui nous Pa donnie. Nous sommes privees de chapelain
depuis deux ans. MM. les Cures sont surcharges par le soin
de leurs paroisses, et quand nos pauvres malades ont besoin
des secours de la religion, il leur faut souvent attendre;
nous-memes passons souvent trois semaines sans pouvoir
nous confesser, et, a grand'peine obtenons-nous la sainte
messe les jours d'obligation. II y a un grand bien a faire A
Quazaltenango, particulierement a I'h6pital, on il y a trois
cents malades. II y a aussi des enfants de Marie, des dames
de la Chariti, une icole externe friquentee par plus de
deux cents enfants.
Veuillez me croire, aux pieds de Marie Immaculee,
monsieur et trbs honors Pere, votre trsb humble et soumise fille en Notre Seigneur.
Scour THouLuC, i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

EQUATEUR
Lettre de.M. CLAVERIE, pritre de la Mission,
d M. A. FIAT, Superieur gdenral.
Quito, le 15 novembre 1897.

MONSIEUR ET TRkS HONORE

PaRE,

Votre benediction, s'il vous plait!
C'est A mon retour de Guayaquil et de Riobamba, oa
j'itais allk precher trois retraites a nos soeurs, que j'ai eu le
plaisir de recevoir votre lettre,
Depuis les criminels attentats qui ensanglantirent Riobamba, il y a quelques mois, et qui eurent en Europe un
grand retentissement, tout est entrd dans le calme. Grace
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an jeune mais intrepide charge d'affaires du Consulat de
France, M. Rabut, et aussi surtout grace Ala sollicitude du
ministre des Affaires etrangeres A Paris, le gouvernement
de I'Equateur expedia des ordres severes pour que les
autorites civiles et militaires des Provinces oi nos scurs
etaient itablies, ne donnassent aucun motif de plainte aux
membres des Congregations francaises. Ausssi, a-t-on
constate depuis lors beaucoup plus d'attentions et d'egards
qu'auparavant. Les ministres et les gouverneurs dont les
sentiments etaient tres hostiles aux etrangers ont dt4 remplaces par d'autres qui sont d'ailleurs non moins radicaux.
En somme, les crimes et sacrileges de Riobamba, en soulevant 'horreur et l'indignation de toutes les classes de la
sociedt, ont eu pour resultat une deviation dans la politique
du parti extreme.
Les radicaux macons voient qu'ils ont fait fausse route,
et ils ne seraient pas iloignes de tendre la main au parti
liberal modedr et progressiste. Mais ils ont commis tant
d'iniquitds que les representants de ce dernier parti ne sont
pas du tout disposes a soutenir ceux qui les ont persdeutes
et en partie ruines.
L'unique souffrance de presque toutes les maisons de nos
seurs A l'Equateur vient de la pinurie du trisor public.
Les subventions sont, on reduites, on supprimees. Cependant jusqu'ici aucune oeuvre de bienfaisance n'a cessd de
fonctionner. Bien plus, grace a 1'initiative de la Prisidente
des Dames de la Charit6 de Quito, les scurs ontouvert une
nouvelle ecole, dans un local que ma sceur Hernu, avant
de mourir, avait fait batir, pour ce mdme objet, dans une
petite propriet6 des sceurs. Comme le quartier ot elle est
situee n'a pas d'icole ni de filles, ni de garcons, il s'est
presenti, en quelques jours, plus de deux cents enfants des
deux sexes, suppliant qu'on les admette A la classe. On a
compris la ndcessitd d'un asle pour la plus grande partie
de ces petits enfants, et la Presidente s'occupe a ce moment
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de riunir les fonds nicessaires pour bitir Pasile a c6te des
deux classes et de l'ouvroir construit par ma sceur Hernu.
Nos deux s6minaires de Quito sont plus prospores que
jamais. Le gouvernement n'a pas ose mettre a execution
les dicrets funestes ddictis par le Congres en matiere d'instruction publique. Aussi les corps religieux enseignants
ont-ils ouvert leurs colleges comme auparavant, avec un
concours d'el6ves plus nombreux que les annies precd-

dentes. A Dominofactum est istud.
Mon confrere M. Hermet vous offre son respectueux
souvenir.
Veuillez nous binir et me croire, en 'amour de NotreSeigneur, votre fils divoud et obeissant.
J. CLAVERIE, i. p. d. I. m.

BRESIL
Lettre de la seur CHANTREL, Fille de la Charitd,
a la trds honorde Mere LAMARTINIB.
Maison cantrale de Rio de Jamniro. 8 diccmbre 1897.

MA TRrS noNonRs

MARE,

La grdce de Notre-Seigneur soitavec nospourjamais!
fl m'est difficile de rous exprimer la donlear que je
Tessens de la perte immense que nous venons de faire en
la personne de notre si digne directeur, M. Sipolis !
C'est A lui apres Dieu que je dois d'avoir pu supporter ma
lourde charge jusqu'A present. Son ddvouement pour moi
comme pour toutes nos seurs etait incomparable. Rien ne
-'incommodait, les courses continuelles, les voyages les
.plus fatigants, a Pentendre etaient no repos pour lui; c car,
disait-il, il m'est facile pendantce temps de m'unir a Dieu w.
II itait un vrai consolateur dans les moments diffciles; car
it avait ce don de trouver rem6de a tout, soit en indiquant
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divine Providence.
Oh! ma Mere, quelle pitdi angelique i Et quelle sainteiiE
Car, je ne puis pas 1'ignorer, il n'a pas toujours et6
approuv6 de tout le monde; il le savait, il en a souffert,
mais il n'y paraissait rien ; toujours calme, bon et aimable,
il n'en travaillait qu'avec plus d'ardeur pour la gloire de
son Pere Cdleste. Mdme, depuis quelque temps, cette
ardeur paraissait le consumer. a J'ai pris la resolution,
disait-il, de precher partout odu 'on me demandera; car c'est
la mission que Dieu donne au prdtre pour lui attirer les
Ames ! a
11 aimait A nous precher des retraites pendant lesquelles
il etait accabli de confessions et entendait toutes les soeurs
en direction. Mais dans les dernidres que ce saint missionnaire nous a donnees, son Ame embrasee s'6levait teilement haut qu'il lui semblait diej voir ce qu'il disait, lorsqu'il parlait des rapports intimes et de l'union baatifique
du Verbe incarnd avec son Pere Celeste: c'tait comme des
extases.
A son retour de France ce bon Pere voulut nous faire
part, dans une conference, des consolations qu'il avait cues
dans diverses circonstances, mais surtout au couronnement
de notre Immaculee Vierge de la Communaute. Son Ame
debordait en nous racontant tout ce qui s'est passe dans cette
touchante et glorieuse ciremonie : c J'ai tout vu, nous
disait-il, et lorsque lArcheveque est monte pour couronner la sainte Vierge, mon bras s'est lev6 pour la couronner aussi! a A son tour Marie immaculde a couronne son
pieux serviteur et fils bien-aim6 au beau jour de son Immacule Conception, pendant que les messes se celebraient de
toutes parts.
Peu apres son arrivie de France, M. Sipolis se mit en
retraite avec ses confreres ;pouriui, la retraite 6tait un avantgofit du ciel : il en demeurait tout transformS. Divers
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besoins I'ayant appele dans quatre de nos maisons de 'interieur, il se mit en route pour les visiter et voulant se
rendre au disir de nos sceurs de Saint-Joao-d'El-Rey,
il y pr4cha un triduum en I'honneur de 1'Apparition; ii
confessa beaucoup, et se retira le cceur plein de consolation
en voyant le bien qui se fait et pourra se faire dans cette
contr6e. 11 visita ensuite les autres maisons, oi il se sentit
pris parla fatigue, ou plut6t par une fievre interieure dont
il ne se reudait pas compte. A son retour, Notre-Seigneur
I'attendait pour l'appeler a lui.
11 fut renverse en montant dans une voiture publique
qui se mit a marcher. La chute fut tres grave et le bon
M. Sipolis dit en arrivant a la maison : a NotreSeigneur m'a donni aujourd'hui un avertissement pour
que je mette mes comptes en regle. * Cet etat de fievre qu'il
anribuait a sa chute dura six jours. Les quatre premiers
jours, ii celibra encore, bien que souffrant d'une soif
ardente ; mais ensuite, retenu au lit par obeissance et par
la force de la fievre qui allait toujours croissant, ce bon et
digne Pere expira apres avoir recu tous les sacrements de
la sainte Eglise. Nous ne pdmes voir son dernier soupir,
tant cette mort fut douce. II ltait dejA dans les bras de
Celle qu'il aimait tant et qui l'aura conduit au Ceur
de Jesus son Bien-Aimi.
Tous ces Messieurs les Missionnaires s'accordent A dire
Sque, depuis quelque temps, il paraissait 8tre plus pres du ciel
que de la terre, et que, bien sir, son ame s'y est envolee
en disparaissant du milieu de nous.
Cette pensee si consolante m'aide un peu a accepter avec
resignation 1'enorme sacrifice que Notre-Seigneur a demandi de nous. Ma douleur est partagee autour de moil
C'est au pied de la Croix que j'ose me recommander a
vos fervenites prieres, et me dire, ma tres honoree Mere,
votre tres humble servante et tres obdissante fille.
Sarur CHANTREL, i. f. d. I. c. s. d. p. m.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Degert (Victor), pretre, dec6dd Fortaleza, Bresil, en
novembre 1897; 27 ans d'age et 17 de vocation.
Le fr. Port (Raymond), clerc, decede a Madrid, Espagne,
Ie 26 novembre; 26, 4.
M. Mallet (Etienne), pretre, decdde A Paris, le 3 ddcembre; 76, 55.
M. Guy (Honord), pretre, decedd A Montpellier, France,
le 3 d&cembre; 53, 29.
M. Sipolis (Barthdlemy), pretre, dicedd a Rio de Janeiro,
Bresil, le 8 decembre; 68, 46.
M. Chinchon (Jules), pretre, decid6 a Paris, le 3i d6cembre; 8r, 57.
Le fr. Marrot (Louis), coadjuteur, dic&id a Paris, le
5 janvier 1898; 55, 27.
Le fr. F-ngleder (Jean), coadjuteur, dicedd A Vienne, Autriche, le ii janvier; 66, 38.
Le fr. Szucz (Emerich), clerc, dicede a Graz, Autriche,
le 12 janvier; 20, 3.
Le fr. Maurel (Antoine), coadjuteur, d6cid6 A Paris, le
20 janvier; 65, 36.
M. Moscarella (Raphael), pratre, ddcdd6 A Tcheng-TingFou, Chine, en janvier; 70, 43.
M. Favier (Adolphe), pretre, dicede i Tours, France, le
24 janvier; 36, 17.
Le fr. Hohmann (Joseph), clerc, decddi A Theux, Belgique, le 25 janvier; 24, 5.
M. Jumpertz(Liopold), pretre, decdd aGraz, Autriche,
le i* fevrier; 71, 37.
M. Meloni (Salvator), pretre, dicedd A Genes, Italie, le
5 f7vrier; 71, 31.
Le 7 juin 1896, Dieu rappela A lui un jeune et tr6s par-
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fait missionnaire M. Jean LANGE, nd A Mulhausen, dans la
Thuringe, en £864, et qui, aprs avoir fait ses humanites en
France, entra dans la Congr4•ation en 1883. 11 n'avait
que cinq annies de pretrise lorsque Dieu le rappela a lui,
mais deja, on Lestimait grandement, on le considdrait, nous
dirions presque qu'on le respectait et qu'on le venerait
comme un modele, tant sa conduite 4tait parfaite, tant ce
jeune homme modeste, doux, serieux et dovoud ne se dementait jamais. Cette rare louange que nous dcrivons a pa
etre die en public, A la confirence qui suivit la mort de
M. Lange, sans que ceux qui s'exprimaient ainsi eussent a
craindre que dans cette grande Communautd quelqu'un
contredit interieurement ce temoigoage.
Apz.s avoir passd une annde, an petit s6minaire de SaintPons, dans l'ensCignement, M. Jean Lange fut appele
la
Maison-Mrre, ouiil tait plus facile de lui trouver une occupation en rapport avec sa frdle santd. Employe au secretariat, il y rendit d'exceptionnels services, grace h sa constante application et Asa rare connaissance des langues; en
efet, outre les langues anciennes, I'hebreu, le syriaque,
qu'il avait cultivies, il possedait la plupart des !anguer
europeennes : en outre du francais et de l'allemand, Panglais, l'espagnol, l'italien ; dans les derniers temps de sa vie,
il s'exerCait au polonais. Son goit le portait i ces itudes, et
son but dtait, en s'y appliquant, de se rendre utile ainsi A
la Congregation.
Dans son emploi, jamais ii ne montra le desir de savoir,
meme une chose indiff4rente, qui fat en dehors du travail
qui lui incombait. Lui demandait-on de transcrire une
pice, de rendre un service, mdme si on lui disait de choisir le moment qu'il voudrait, aimablement et sans y manquer jamais, il icartait le travail qu'il etait occupe A faire,
pour se mettre a celui qu'on lui demandait.
Sa modestie A l'eglise etait vraiment ravissante, et que
de personnes out dit y trouver un rare sujet d'&difica-

- 3oi tion I Cette modestie constante, jointe A une affabiliti sans
affectation mais toujours attentive et prevenante, gagnait universellement les sympathies. M. le Superieur general I'avait comme compagnon de voyage dans une saison
aux Eaux, ou l'on esperait que la sant du jeune missionnaire se fortifierait; dans une de ses lettres, parlant de
M. Lange, M. le Superieur geniral, P1appelait a son aogglique compagnon j. Le mot itait juste autant qu'heureux.
Mais les soins les plus attentifs etaient infructueux. La
frle sante de I'aimable M. Lange s'epuisait; il le sentait bien, et il acceptait avec une simpliciti touchante la volonti de Dieu. L'heure sonna, et Dieu emporta dans le ciel
cette Ame digne d'entrer dans la societe des 6lus et des
anges.
Un saint missionnaire, devenu aveugle et qui resta un
aputre, comme l'ont redit souvent ceux qui 'ont connu, ce
fat M. Frangois-Xavier Di.tzNs, pritre de la Mission.
Ne i Hangest-en-Santerre, au diocese d'Amiens, le
31 mai 1832, et entr6 dans la Congregation en i856,
M. Deleens se montra au s6minaire ce qu'il parut le reste
de sa vie, modeste et judicieux dans ses appreciations, bon
et cordial dans toutes ses relations, ferme dans la vertu et la
pratique du service de Dieu. II debuta dans l'enseignement,
au grand s6minaire de Soissons, ou il fut appricid par les
qualitis que nous venons de dire. A peine y avait-il travaille quelques annees, que Dieu larreta par une terrible
Cpreuve; il devint aveugle. Les notabilitds medicales les
plus cilebres ne purent rien contre le mil, et le jeune missionnaire sentit profondement le sacrifice que Dieu lui demandait. II s'effrayait Ala pensde qu'il ne pourrait plus dtre
utile. II se trompait, et le Seigneur avait ses desseins sur
lui. Sa vie eit 6ti utile sans doute autrement, mais utile
comme la vie de taut d'autres; le jour ol, frapp6 de ceciti, il
se plia sous la main de Dieu, il devint un vdritable ap6tre.
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Retire dans la Maison-Mere, oh il allait et venait sans
guide et presque sans embarras, il se preta au ministere de
la confession, et bient6t attires par sa charitd tout evangelique, par la sagesse de sa direction en meme temps que
par l'assurance qu'on avait de le trouver toujours A son confessionnal, une foule de penitents accoururent autour de lui.
Tant que vecut le bon M. Deldens, lendroit de la chapelle
de Saint-Lazare ou il confessait, devint comme le lieu d'une
mission perpetuelle, et Pon se demande si une vie de prdtre
pouvait etre plus fructueusement employee que celle de ce
saint aveugle.
L'infirmite, qui souvent rend triste, chez lui n'eut pas ce
ficheux effet; il ne perdit rien de son amabilite et de la
gait6 toujours tres digne et toujours affable qui le caractirisait. Toujours aussi on sentait en lui Plhomme de Dieu x.
Toute sa vie il fut sensible A la perte de la vue; mais sa
foi dominait son regret, et il citait volontiers la parole de
'PEcriture,sur les dangers de la vue, que Dieu lui epargnait : Nil oculo nequius, rien n'est plus pervers que Poeil.
Le a bon Monsieur Deleens D, comme on disait commundment, ne vivait que pour Dieu, il ne vivait aussi que de
Dieu par les lectures de Plcriture sainte et des livres ascitiques qu'il se faisait faire et oi ii trouvait ses delices.
Atteint d'un liger malaise qui degendra en pulmonie, il
fut emport presque subitement. 11 mourut le 28 avril 1896,
vivement regrette de ses confreres et du grand nombre de
personnes qui s'estimaient heureuses d'etre guidees par sa
main ferme et douce dans le chemin de la pidtd.
M. Charles JoURDAIN, pretre, fut un modele de patience et

de conformiti a la volonte de Dieu, dans une infirmite
qui, pendant douze ans, lui laissant toute son intelligence,
le mit dans limpossibiliti de se livrer A aucune occupation
etde se rendre A lui-m6me aucun service.
Cette epreuve lui fut d'autant plus sensible, qu'il etait
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doui d'un esprit tres vifet qu'il avait itE habitud a une vie
active. Originaire du diocese d'Amiens, oh il 6tait ne a
Molliens-Vidame, en x827, il entra dansla Congregation en
1847, et, apres quelques annees passies au grand siminaire
de Tours et h Montdidier, ii fut envoyd sur sa demande dans
les missions d'Amerique, an Pdrou et au Guatemala. II y
travailla aveczele et acquit une heureuse facilit6 de parler la
langue espagnole. Mais sa sante affaiblie obligea de le rappeler en France. A Carcassonne, puis & La Rochelle, il travailla jusqu'i la derniere limite de ses forces; une paralysie
dont leffet s'accentuait graduellement I'immobilisad'abord;
bient6t, ii ne fut meme plus capable de tourner le feuillet
d'un livre; ii devint enfin completement incapable de se
mouvoir lui-mdme. La sainte communion dtait sa force, et
la lecture spirituelle qu'il entendait chaque jour etait sa
principale consolation. 11 voyait la volonte de Dieu dans
Pltat oi il se trouvait, et, chose digne de remarque, et surtout digne sans doute de grands merites, il ne se plaignit
jamais. Dieu dut etre content, semble-t-il, de la patience de
son serviteur. Enfin, le 3 janvier 1897 il l'appela A l'eternelle recompense. M. Charles Jourdain avait 69 ans d'age
et 49 de vocation.
Le 3t dicembre 1897, s'est eteint pieusement, a Paris,
M. Jules CHINCHON, prdtre, assistant de la Maison-Mere depuis vingt ans, et auparavant directeur du s6minaire interne. Tous les missionnaires, qui sont passes i Paris depuis
un demi-siacle, Pont connu, et ceux qui ont vdcu sous sa
direction gardent de lui un affectueux et reconnaissant souvenir.
I1etait nd en i816, a Le Baisil, au diocese de Chlons,
et fut requ dans la Congregation, a Paris, le i"' mai 1841.
Ordonne prdtre en 1843, des mains de Mgr Affre, l'illustre
archevdque de Paris, ii fut envoyd comme professeur an
grand sdminaire de Carcassonne, et quelques annies apr&s,
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appele, jeune encore, Ala conduite du siminaire interne on
noviciat de la Congrigation, a Paris.
Dans sa direction, it savait proportionner aux forces de
chacun la dose de conseils ou d'encouragements par lesquels
il cherchait A conduire les Ames i la perfection; sa parole
chaleureuse et expressive pinetrait les ames et s'en emparait, pour les porter aux plus genereux elans de pieti et de
divouement, sans les heurter ni les violenter jamais.
Devenu assistant de la Maison-MWre, en 1878, ii continua
d'exercer le mdme genre d'influence. II excellait i repandre
la consolation dans les coeurs qui s'ouvraient a lui.
M. Chinchon s'eteignit saintement dans la quatre-vingtdeuxieme annie de son age; Dieu lui avait conserve toute
la fraicheur de sa memoire et la vivacitd de ses pieux sentiments. Une Notice sur sa vie repondra prochainement an
disir des nombreuses personnes qui lui conservent des sentiments de reconnaissance et de vdndration.
NOS CHERES S(EURS

Isabel Campelo, dceddee a la Maison de charite de Saragosse,
Espagne; 40 ans d'Age; 18 de vocation.
Jeanne Guiot, dicide a la Misericorde d'Arras, France; 8o, 52.
Melanie Cornut, dicedde a Angers, France; 68, 43.
Maria Juarez, decedee a San Salvador, Amerique centrale;
58. 27.

Marie Desmolle, dicddee a la Teppe, France; 6o, 4o.
Antolina Postigo, decedde h Manille, lies Philippines; 4o, 19.
Manuela Augas, decidde a Mazorra, lie de Cuba; 55, 36.
Victorianna Echeverria, decddee A Yerez, Espagne; 24, 4.
Maria Sola, dcddde a Madrid, Espagne; 43, 21.
Felipa Esteban, ddcidee a Barcelone, Espagne; 32, 14.
Antonina Blanco, dceddee h San Diego de Valdemoro, Espagne; 61, 42.

Ignacia Perez, ddcidee a Madrid; 26, 3.
Frangoise Dauzat, decedie & Montolieu, France; 72, 5a.
Marie Ldgier, decedee a Arras, France; 56, 29.
Crescentia Hill, dicedee a Buffalo, Etats-Unis; 67, 46.
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Monique Seng, decedee & Shanghai, Chine; 21, 2 mois de
vocation.
JeanneJonczyk, dicidde a Laibach, Autriche; 38, 6.
*Anne Schwalb, dic-die & Schwarzach, Autriche; 72, 47.
Philomena Lizarraga, decide a Barbastro, Espagne; 5o, 3o.
Luisa Girbau, diec4de k Barbastro, Espagne; 63, 44.
Rosine Balta, d&c6de a la Maison-Mere, France; 52, 3o.
Alphonsine Verdier, dicidde A Douai. France; 37, 17.
Rosalie Fouquet, d6cedee a Estaires, France; 62, 42.
Maria Andres, decedee a Vallodolid, Espagne; 3o, 6.
Consuelo Llorente, diecide &Palencia, Espagne; 25, 9 mois
-de vocation.
Manuela Telechea, decddie & la Havane, Antilles; 49, 32.
Francisca Acehedo, dicidee a la Havane, Antilles; 59, 41.
Josefa Esnaola, d&cedee a Lequeitio, Espagne; 34, 12.
Agnes Rastelic, decidde a Budapest, Hongrie; 3o, 5.
Josephine Boidot, decedee & Toulouse, France; 49, 14.
Marguerite Papisca, didcdee a Naples; 26, 5.
Rosalie Gregorczyck, decedee a Varsovie; 6o, 42.
Claudine Chapelon, decidde &Gourdon, France; 37, 17.
Barbe Lavocat, decidee i Metr; 59, 34.
Thirese Servan, dec6dde & Lisbonne; 6o, 4z.
Anne Cassin, decidde & Bahia, Bresil; 62, 37.
Catherine Berrurier, decide I Rio de Janeiro; 78, 58.
Lionie Couderc, dicedee a Paris; 42, 19.
Claire Coanne, dicidee i Bapaume; 69, 45.
Elisabeth Crawford, dcdcle & Sheffield, Angleterre; 70, 47.
Frangoise Hahn, dcedce & Salzburg, Autriche; 27, 5.
Marie Joschko, dicedee a Graz, Autriche; 27, 5Catherine Lardschneider, dicdd&e a Salzburg, Autriche; 6, 6.
Eugenie Rambosson, decidee & Paris; 71, 45.
Aline Ruin, ddcidde a Montdidier, France; 48, 1.
Laurence Daudet, dicidee & Paris; 71, 53.
Marie Frossard, d6cidde a Kiou-Kiang, Chine; 40, 15.
Theresa Ptofamo, dicedee i Sienne; 71, 47Marie Dandrade, decidee a Saint-Michel, Algerie; 63, 3r,
LIonie Legrand, dicedie & L'Hay, France; 33, 6.
-Rose Garvey, decedee a Norfolk, Eats-Unis; 70, 47Marie Gossak,~decdie & Laibach, Autriche; 49, az.
Marie Kudelska, dcidde i Varsovie; 59, 35.
Marie Battistolo, dicedee a Chieri, Italic; 5I, 23.
Mblanie Gosset, d6cedde a Lyon, France; 66, 36.
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Catherine Bettinelli, dicedee &Turin; 33, i3.
Marie Martinez, decide & Horca, Espagne; 26, 3.
Emilie Malaterre, decedee a Bordeaux, France; 36, 14.
Marie-Anne Goureau, dic.dee &Saint-saturnin, France; 7o,41.
Marie-Sophie Pascau, d6cddee i Montolieu, France; 59, 32.
Maria Cartini, dic6dee & Pontassieve, Italie; 29, 7Juliana Codescal, dec&dee a Murcia, Espagne; 26, 6.
Luisa Punti, dicedee &San Fernando, Espagne; 63, 40 .
Ignacia Marti, dicdde &San Diego de Valdemoro, Espagne,
67, 39.
Baldomera Martin, dic6dee a Madrid; 30, 7Joachim-Anne Marie, ddcedee a L'Hay, France; 32, I2.
Eustaquia de Lasa, decddee a Manille, iles Philippines; 75,47.
Francisca Villanueva, dicedee i Manille; 69, 43.
Maria Velazquez, decidde a Medina Sidonia, Espagne; 49,2 .
Martina Aguirreche, decidde & Hernani, Espagne; 3o, 7.
Emilie Scheibelhofer, dec&dde a Vienne, Autriche; 27, 6.
Marie Desaulnats, dicddee & Riom, France; 60, 32.
Hilene Schuhler, dicddee &Smyrne, Syrie; 50, 29.
Therese Pizzorno, d&cide &Tortone, Italie; 46, 1i.
Marie Cser, ddcedee & Papa, Hongrie; 62, 3o.
Anna Znidaric, a Vienne, Autriche; 24, 3.
Marguerite Camus, dicedde i Clichy, France; 46, 14.
Frangoise Veyrat, decedde & Clichy, France; 69, 42.
Marguerite Rooney, dciddie i Emmittsburg, Etats-Unis;
61 44.
Elisabeth du Paty de Clam, ddcidde ITile Mayotte; 48, 28.
Aloisia Hirschunggl, dec&dee h Marianostra, Hongrie, 47, 5S.
Jeanne Piole, ddcedee &Cahors, France; 68, 40.
Adele Fideli, decidde &Arezzo, Italie; 46, i8.
Filicie Capdeville, decedee i St-Martin de Rd, France; 77, 53.
Gregoria Azco, decedee & Madrid; 2 , i.
Marie Conch, decidie A Turin, Italie; 37, i5.
Marianne Andrieux, dceddee & Beaune, France; 56, 32.
Marie Camuzard, A Chilons-sur-Marne, France; 77, 53.
Stephanie Liberge, decidee & Lyon, France; 56, 34.
Anne Hinin, decidee & Clichy, France; 70 , 45.

Antoinette Aujolet, decedee A Clichy, France; 88, 65.
Marguerite Finley, dc&idee h Saint-Louis, Etats-Unis; 63, 39.
Lucie Fabre, decedee & Montolieu, France; 64, 32.
Josephine Boyr, ddcidee i Castres, France; 3o, 5.
Jeanne Gaget, decedee & Bouchain, France; 36, i2.
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Elisa-Josephe Legay, decidle & Angers, France; 76, 54.

Theresia Chmil, decidee a Budapest, Hongrie; 24, 3,
Marie Zod Bron, diecede & Paris; 58, 38.
Suzance Petit, decidee &Vincennes, France; 61, 37.
Marie Montauriol, decidee i Carbonne, France; 39, 5.
Louise Vaillant, decedde A Paris; 70, 46.
Marguerite Leonzon, dcedede a Vic-Bigorre, France; 76, 51.
Celeste Fournms, decedde a Chaumes, France; 63, 40.
Marie Bauer, u•cidee A Budapest, Hongrie; 3o, 9.
Aloisia Braunegg, decedie & Saint-Hippolyte, Autriche; 33,4.
Florence-Monique Eloy, dceddee i Paris; 8o, 59.
Anne Anderlet, decedde i Santiago, Chili; 79, 54.
Marie-Anne Prdvost, dcideie a Montolieu; 78, 53.
Jeanne Masson, decedde a Toulouse, France; 68, 47.
AF'lie Miller, dcid•ee a Baltimore, Etats-Unis; 53, 3o.
Jeanne Nigra, decidee i Dronero, Italie; 65, 45.
Therese Caporalini, dc&deie Turin; 57, 36.
Victoire Solassol, decid&e i Douai, France; 66, 42.
Marie Celli, dec6dee & Medicina, Italie; 36, 14.
Marie Ldveque, decidee i Chiteau-l'Eveque, France; 64, 46.
Jeanne di Summa, dec&die i Bari, Italie; 27, i.
Marie Gallen, decidie i Chicago, Itats-Unis; 38, 14.
Carmen Pons, decidie i Valladolid, Espagne; 68, 43.
Pascuala Murgueza, decedee i Cuenca, Espagne; 41, 17.
Catharina Riegauf, ddcidde Budapest, Hongrie; 34, 6.
Maria Araquistain, decedde & Burgos, Espagnu; 20, i.
Anne Ricciardelli, d6cedee & Naples; 54, 27.
Josephine Techend, dicedee & Chiteau-l'Eveque, France; 63,
40.

Marie Canavan, dec6dee i Franklin. Etats-Unis; 3o, 6.
Josdfa Aizcorbe, decidde a Mazerra, ile de Cuba; 5, 3o.
Maria Acosta, ddcedee i Panama; 46, 24.
Madeleine Bargy, dicedee i Carcassonne, France; 28, 7.
Bridget Mac'Coy, dic6dee i Emmitsburg, Etats-Unis; 51, 32.
Marguerite Murphy, decedee i Washington, Etats-Unis; 3o, 3.
Anna Wonisch, decddee a Laibach, Autriche; a3, 5.
Maria Amigon, decedee i Paris; 48, 27.
C6leste Carrd, decidde &Montpellier, France; 74, 56.
Henriette Chatelain, dicdd6e & Londres; 75, 53.
Marie Gallagher, ddcidee i Emmitsburg, Etats-Unis; 43, 22.
Ernestine Angaud, d6c6dde i Bethune, France; 65, 42.
Catherine Tournadre, dec6dee i Naples; 70, 47.

Frangoise Decros, dec&ide & Marseille, France; 64, 37.
Gregoria Igarzabal, ddcedee Ferrol, Espagne; 26, a.
Josefa de Larinaga, dec•dee a Cuenca, Espagne; 54, 36.
Nicolasa Garcia. dec6dee a Madrid; 3o, 6.
Micaela GoAi, diecede k Lion, Espagne; 33, i2.
Claire Choisy, decedee A Saint-Etienne, France; 84, 64Leonie Salli, decidee a Valognes, France; 52, 27.
Milanie Armengaud, decide a Montpellier, France; 52, ;6,
Ramona Treserra, dicidee h Santiago, Antilles; 49, 3i.
Marie-Louise Nigri, dec6dee i Paris; 37, 1o.

GRACES
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Bisceglia (Italie). * Vers la fin du mois de mars dernier,
un enfant de deux ans se br6la avec de 'eau bouillante une
partie du corps; la grand'mbre, prts de laquelle it se tronvait, accourut, folle de douleur, au dispensaire qui est
confid ici aux Filles de la Charite, dans la confiance qu'elle
trouverait un remrde qui put calmer les souffrances du
pauvre enfant; mais, le lendemain, il fat pris d'uae fievre
si forte qu'il fat impossible de Ie porter au dispensaire et
cela, pendant cinq jours. Au bout de ce temps, routes les
brdlures etaient devenues gangreneuses. La sceur chargie
des malades du dispensaire fit son possible pour bien panser et soigner le panvre enfant; mais, malgre cela, le mal
empira et se compliqua d'une diphtirie. Port6 de nouveau
au dispensaire, la sceur n'eut pas de peine A constater qu'il
ne s'agissait plus d'une maladie de peu d'importance, mais
bien d'un iat grave, et elie conseilla a la femme qui tenait
ce pauvre enfant entre ses bras, d'aller le montrer as medecin; celui-ci, voyant qu'il n'y avait plus rien a faire,
accueillit mal cette femme. Celle-ci, toute disolde, retourna
au dispensaire, assure, disait-elle, d'obtenir de la sceur
un rem6de qui sauverait son enfant.
a Elle ne se trompait pas; car celle-ci, inspirie de Diea,
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prit un pen d'eau de saint Vincent, en donna A boire a
Penfant agonisant; puis remit i la mere une bouteille de
la meme eau si prdcieuse, en lui disant: a Fais boire de
cette eau A ton enfant, ale confiance en saint Vincent,
prie et tu obtiendras la guerison. * En effet, sans prendre
d'autre rem6de que cette eau, 'enfant gudrit entitrement
des trois maladies qui Pavaient conduit aux portes du tombeau, et depuis lors, il jouit d'une parfaite sante.
a J'ai encore k relater un autre fait, ou plut6t une
autre faveur merveilleuse qui nous a ite obtenue par
1'entremise de Marie Immaculie, au moyen de notre chere
et si aimde Medaille miraculeuse: la conversion d'une
personne, puis sa guirison par l'eau de saint Vincent.
a Un de nos pauvres, Age d'une cinquantaine d'annees
tomba gravement malade d'une pleurisie, compliqude d'une
fievre pernicieuse. Comme il Ctait depuis une quinzaine
d'annees eloignd des sacrements, personne dans son entourage n'avait le courage de l'engager A se preparer A la mort.
La sceur du dispensaire ayant etd appelee, se rendit immddiatement aupr6s de ce pauvre moribond, et elle lui prisenta la Medaille, la lui fit baiser, la lui passa autour du cou
puis lui fit reciter Pinvocation :

K

0 Marie conque sans

pdch6 -3,etc., et lui demanda s'il avait fait ses Paques. La
reponse ayant ite negative, la soeur lui dit: a Pourquoi
a ne voulez-vous pas vous reconcilier avec le bon Dieu ? a
Le malade fit alors comprendre que, 6tant eloigne depuis
longtemps des sacrements, il eprouvait dela repugnance A
faire venir pres de lui un pretre; mais la sceur Pencouragea
le plus qu'il lui fut possible, lui parlant de la misdricorde
de Dieu, de sa bonti; enfin elle arriva A convaincre ce
pauvre malade, si bien que, le lendemain meme, il se confessa et communia.
a La sceur assurde de la gudrison de rlme, souhaitait
d'obtenir aussi pour ce pauvre homme la guerison du corps.
Elle lui fit boire de I'eau de saint Vincent, et ii la prit avec
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un tel sentiment de foi, de confiance, qu'il fut immediatement recompense par l'am6lioration qu'il ressentit. Pendant
plusieurs jours il continua a prendre de cette eau du saint,
qui disait-il, lui donnait une nouvelle vigueur et ranimait
ses forces. Ce pauvre malade guerit parfaitement, et jusqu'k
present, il ne s'est plus ressenti en rien de sa maladie. a
Seur OaRLNDINI.
GRACES
ATTRIBU ES

L• INTERCESSION DU B. JEAN-GABRIEL PERBOYRE

Un grand nombre de lettres que nous mentionnons ici
sont accompagnees d'une offrande £ pour les missions ndcessiteuses
de '(Euvre du bienheureux Jean-Gabriel
Perboyre.
Paris, 6 dicembre 1897. Grice obtenue.
Paris, 13 dicembre. Deux graces obtenues.
B., 13 decembre. - a J'ai promis au bienheureux JeanGabriel une offrande pour les missions nicessiteuses, s'il
m'aidait a faire disparaitre une salle de danse ; il m'a
exaucd. •
Baltimore, Am•rique, 15 dicembre. GrAce obtenue.
Moirans. - a Nous avons obtenu plusieurs graces par
I'intercession du Bienheureux. *
Marengo, 16 dicembre. Grace obtenue.
Annapes, Belgique, 18 decembre. Diverses graces.
Alexandrie d'Egypte, 18 d6cembre. Une faveur obtenue.
Massafra, 18 dicembre. Remerciements pour une grAce.
Saint-Aubert, 22 dicembre. Recommandation au Bienheureux.
Givors, 22 dicembre. Grace obtenue.
Turin, Italie, 23 dicembre. Grace obtenue.
La Neuville, 9 janvier 1898. Une gudrison.
Chitray, 8 janvier. Une grace obtenue.
Sokolowska, Galicie, Autriche, 4 janvier 1898. a Un
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pretre, age de 63 ans, souffrait depuis longtemps. Apres
avoir lu la petite feuille c (Euvre du Bienheureux J.-Gabriel Perboyre a, il promit une aum6ne pour les missions
les plus necessiteuses. Depuis ce moment les souffrances
ont dimiuud notablement.
: - Dans ce meme endroit un petit garcon est tombe
malade. La maladie grandissait si vite que, la troisieme
nuit, il 6tait mourant. Ce meme pretre a conseilli aux
parents desolis de le recommander au Bienheureux JeanGabriel Perboyre et de destiner quelque somme aux missions les plus abandonnies. Un moment apres le petit garcon ouvre les yeux; il appelle sa petite chatte, avec laquelle
il aimait a jouer. Deux jours apres il a quitti son lit.
II est completement gueri.-

KIEDROWSKI.

Erguy, 14 janvier. GrAces obtenues.
Louvain, 16 janvier. Bienfait requ par 1'intercession du
Bienheureux martyr.
Bizot (Algerie). Deux graces attribudes a Pintercession
du Bienheureux.
S., 2o janvier. - a J'ai obtenu plusieurs fois des graces
du Bienheureux.
Ch., 20 janvier. Remerciement d'une grace obtenue.
La Neuville, 24 janvier. En reconnaissance d'un accident eviti.
R. -- e Dans mes etudes j'ai invoqud le Bienheureux.
J'ai ite exauc.x
Nonnembusch (Allemagne), 31 janvier. Grace obtenue.
Lagny, 7 fevrier. Grace obtenue.
Paris, 9 fevrier. Reussite dans les affaires.
Lille, 9 fevrier. Remerciement au Bienheureux.
Coulommiers, ro fdrrier. Actions de graces et diverses
recommandations au Bienheureux.
Maison Carree, Algdrie, 3 fivrier. - a Plusieurs fois j'ai
mis A contribution la puissance du Bienheureux, et toujours il m'a exaucee. *
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I 15. Election de M. Edme Jolly. La deuxieme assemblee ginirale
(1673). Premiers travaux du nouveau Superieur general.

64. La vie de M. Edme Jolly dans le monde; il entre
dans la Congregation; divers emplois en France et en
Italie. - Sur la fin de sa vie, M. Almiras s'6tait dechargi
sur M. Jolly de la plus grande partie des affaires. Connaissant sa venu et son talent pour la conduite, il le nomma
Vicaire general durant la vacance de l'office de Supdrieur
gineral; il rindiqua aussi A l'Assemblie comme un de
ceux qu'il jugeait le plus propres pour cette dignit6. On a
vu plus haut les services que, pendant son sejour a Rome,
M. Edme Jolly avait rendus A la Congregation.
II avait pour lors un peu plus de cinquante ans, dtant ni
le 24 octobre 16z2, d'honntes parents, a Doue, paroisse
de Brie, dans le diocese de Meaux. Apres ses humanites, il
dtudia en droit, surtout pour les affaires qui se traitent en
cour de Rome. Ensuite, etant demeur6 quelque temps irrisolu sur le parti qu'il prendrait, il se determina, en attendant, a suivre M. le comte de Fontenay de Mareuil, ambassadeur de France A Rome, en qualite de gentilhomme,
sous le nom de M. Dehaignon. A Rome, ce ministre devant
envoyer une personne de confiance au roi de France, au
suiet des difficultis qui existaient entre le pape Ininocent X
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et les cardinaux Barberini, neveux du pontife precedent,
Urbain VIII, il choisit pour cette mission M. Jolly qui
contenta fort Sa Majesti. Au retour, M. Jolly eut un office
dans la Daterie; il etait meme fort bien vena aupres du
cardinal Dataire, en sorte qu'il itait en chemin de faire
quelque fortune; mais il se sentit fortement presse de
quitter le monde.
La maison de la Mission de Rome etait itablie depuis
deux ou trois ans et peu connue alors; il y voulut faire
les exercices spirituels et prit la resolution d'entrer dans la
Congregation. Toutefois, comme il ne se portait pas bien
a Rome, et que, d'ailleurs, il n'y avait pas encore de siminaire interne en cette ville, il vinm Paris et fut requ dans
la Compagnie par M. Vincent, le 13 octobre 1646.
SII difia pendant qu'il etait au seminaire; il ne parlait pas
beaucoup. Pour s'humilier, il fit un jour a M. Vincent, en
presence de son directeur et de ses confr6res, une sorte de
confession g6enrale.
Apr6s dix-huit mois de seminaire, M. Vincent le renvoya a Rome, ou il etudia et rebut le saint Ordre de pretrise, le 18 mai 1649. On le fit procureur, et peu apres
consulteur de la maison, dont M. Almiras etait pour lors
superieur. Celui-ci reconnut alors en M. Jolly d'excellentes
qualitis pour la conduite. Peu apres, M. Blatiron, Visiteur, le fit confesseur de la maison.
SM. Vincent le rappela A Paris pour etre directeur du
s6minaire interne a Saint-Lazare en r65 , et il conduisit
merveilleusement bien les s6minaristes dans la vie intCrieure.
M. Berthe, successeur de M. Almeras dans la Superioriti
de Rome, en ayant etC rappelk, on y envoya M. Jolly
prendre sa place, et il y vint a bout de faire approuver les
voeux, comme on a dit ci-devant. La peste desola une
bonne panie de PItalie, et la ville de Rome entre autres,
en l'annie 1656.: M. Jolly en fut attaque; toutefois Dieu le
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preserva de la mort. Mais ce mal terrible lui laissa des
enfiures de jambes dont il a et6 incommode jusqu'b son
dec6s.
M. Vincent le nomma Visiteur d'Italie, malgrE tous lea
efforts qu'il fit pour s'en defendre, et, dans cette charge, il
itablit un s6minaire interne a Rome, et pen apres un autre
a Genes, pour fournir des sujets aux maisons d'Italie. On
n'avait eu A Rome, jusqu'a 1659, qu'une maison de
louage, ce qui obligeait de deloger souvent avec beaucoup
d'incommoditi. M. Jolly acheta, enfin pour se fixer, le palais du cardinal Bagny, sur le mont Citorio, oi on est
encore aujourd'hui commodement logi.
M. Vincent connaissait fort bien le mirite de M. Jolly;
il le regardait comme son successeur a venir, layant dit
ainsi a Mme la duchesse d'Aiguillon, quand celui-ci n'etait encore que clerc an seminaire. 11 se trouva a 'Assemblee de 1661, oi on le fit troisieme assistant de M.Almeras, puis i celle de 1668. II fut de nouveau envoy6 &
Rome apres la premi&re Assemblee, ainsi qu'on a dit, et il
fut crde admoniteur du General A la seconde, apres la
mort de M. d'Horgny.
65. II est elu Supdrieur general. Les membres de son
administration.- Tel itait M. Jolly. I1 fut 6lu troisieme
General de la Compagnie, la veille de PEpiphanie, le
5 janvier 1673, et toute la maison de Saint-Lazare en
temoigna une joie extreme. Lui, de son c6te, apprdhendant son ilection, fit tout ce qu'il put pour s'echapper,
mais son confesseur le retint. On lui donna pour assistants MM. Berthe et Fournier. On confia aussi & celui-ci
la direction du seminaire interne de Saint-Lazare, et c'est
un de ceux qui y ont travailli avec plus de b6nidictions;
la plupart des siminaristes de son temps 6tant pleins de
ferveur et exacts aux moindres choses.
M. Jolly fit part i toute la Congregation de la nouvelle
de son ilection, par une lettre qu'il dcrivit incontinent apres.
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Elle est non seulement un temoignage de son humilitd
et de sa vertu qui y dclatent sensiblement, mais encore de
son esprit et de son talent pour ecrire des lettres, talent
rare et pricieux que chacun a reconnu dans ce tres digne
Supirieur, A un degre qui n'etait pas commun. II faisait, a
la vdritd, paraitre de la fermeti et de la constance dans ses
lettres; toutefois il les accompagnait toujours de suavite et
de douceur, ce qui les faisait agreer de ceux A qui il etait
quelquefois oblige de demander des choses en elles-mimes
pinibles on contraires a leurs inclinations.
Le secrdtaire de cette Assemblee fut le mime, M. Thomas Berthe, comme il lavait dti des priecdentes; on le
considdrait dans la Compagnie comme un homme des plus
actifs et on reconnaissait en lui une particuliere facilite
pour dresser des actes, specialement en latin, ce qui le
faisait juger propre pour composer les Reglements de 1Assemblee.M. Fournier dtant mort quelque temps apres, de quoi
M. Jolly timoigna une grande douleur, perdant en lui
un homme de bon conseil et un sujet de grand mdrite,
M. Rend Thieulin lui fut substitud en I'office d'Assistant. Celui-ci s'etait montre habile thdologien des les premieres annees de sa pr&trise; il avait enseigne, avec grand
contentement de tous, dans le sdminaire d'Agen, et surtout
avec satisfaction de Mgr Claude Jolly, pour lors dvdque de
cette ville, et on croit qu'il a eu beaucoup de part A la
composition du catichisme d'Agen, ouvrage estimn en son
genre pour sa clard et sa mdthode. 11 fut aussi aimi et
honori de plusieurs abbis de qualitC, etant Supdrieur du
siminaire des Bons-Enfants, ou il fit construire le batiment qu'on voit aujourd'hui. - M. Talec continua quelque temps Poffice de Procureur gdndral, et il eut pour
successeur, quand on 'eut charge de Poffice d'Assistant du
Supdrieur gdndral, un homme verse dans les affaires,
nommi M. Maillard.
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66. Les dicrets de la deuxieme Assenblde gindrale
(1673). - A l'Assemblie de 1673 se trouverent une bonne
partie des deputes qui avaient assisti & la premiere Assembile, cinq ans auparavant. Aprbs avoir pourvu la Congrdgation d'un chef, en la personne du Superieur general,
cette Assemblde voulut se conformer a la pricedente et
faire des decrets on reglements sur les principaux emplois
de la Congregation. On y decida quelques points de discipline, relatifs soit aux d6putis des Assemblies tant generales que provinciales, soit aux Visiteurs pour l'exercice
de leur office, sans comprendre toutefois, dans ces derniers decrets, la maison oh le General fait sa residence
ordi-aire.
* Pour conserver entre les Missionnaires la modestie et
I'uniformite dans les cheveux, la barbe et les habits, il fut
dIit qu'il serait fait deux modiles en peinture d'un Missionnaire, surtout pour la barbe et les cheveux : liun d'un
pretre et Pautre d'un frere, ainsi qu'un reglement par ecrit
sur les habits, etc.; que ce tableau, avec le reglement,
comme on I'avait A Saint-Lazare, serait envoyd i chaque
maison, afin que, surtout en France, chacun s'y conformat.
On rigla la facon de servir A table ceux qui retournent de
mission ou viennent du dehors, de crainte d'en faire trop
on pas assez dans ces circonstances.
Plusieurs etaient dans le doute si on devait laisser an
Superieur le pouvoir de permettre A des infdrieurs de coucher une nuit ou deux hors de la maison, par exemple,
chez des parents, amis ou autres externes, dans une visite
qu'on leur rend. On conclut que cela paraissait devoir atre
reserv6 au Visiteur, et qu'il ne donnerait cette permission
qu'avec de grandes precautions, Acause des inconvenients
qui en suivent; ce qui n'empeche pas que, dans des cas
importants et tellement pressants que 1'on ne peut attendre
la reponse du Visiteur, le Superieur, prenant avis des
Consulteurs, ne la puisse donner, en avertissant de cela le

-

31g -

Visiteur an plus t6t. 11 fut decide que, pour la permission
de rester quelque temps chez des parents, le General seul,
et non le Visiteur, pourrait la donner; a moins qu'on ne
fat dans un cas de nicessitS
si grande et si urgente, qu'il
ftt impossible de recourir au Gendral: pour lors, le Visiteur pourrait 1'accorder apres avoir pris avis de ses Consulteurs et du Superieur local, et averissant du tout le General & la premiere occasion. Plusieurs points relatifs a
Pautorite de IAssistant on du Procureur dans les seminaires externes, lorsque le Superieur est absent, furent r6glis.
On demanda si, quand la fete des Rois ou du patron tombe
le vendredi, il fallait omettre I'abstinence du soir ordonnde
par les Regles; il fut dit qu'en ces cas, qui sont rares, on
omet rabstinence. - Ordre fut donne de lire deux fois par
an les decrets des Assemblees gdndrales.
Enfin il fut parlk de 1'examen des difficultis touchant
les R6gles, les missions, les autres fonctions de 1'Institut et
la conduite de quelques paroisses dont on avait soin, et du
rapport qu'en firent les deputis. On delibera de tout dans
rAssemblie, et celle-ci, ayant regl4 ce qu'elle jugea A propos, elle pria le Gendral d'en faire dresser des memoires,
et de les envoyer ensuite A cbaque maison, comme cela
avail 6ti fait dans lAssemblee precedente; elle laissa pareillement au Superieur general A decider plusieurs autres
choses qui avaient etd proposees par les provinces pour en
communiquer dans la suite ses reponses. Le nouveau General satisfit a tout, mais ii eut besoin d'un peu de temps
pour cela.
67. Mimoires sur l'observancedes Regles dressesparordrede IAssemblde de 167 3.-M.Jolly envoyales differents
mimoires ou reponses avec une lettre datee du 4 ao•t 1673.
II disait dans cette lettre : a L'Assembl6e, ayant regle par
ses decrets et resolutions beaucoup de choses qui lui furent
propos6es pour le bien de la Compagnie, et, de plus, ayant
donni divers moyens fort utiles pour remedier aux dechets
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remarquds en des particuliers dans l'observance des Regles,
moyens qui ont ec6 ridigis en deux memoires, F'un pour
le Superieur, 'autre pour la maison, je vous les envoie
tous les deux. a
Voici quelques traits du premier mimoire. II est dit que
les pratiques communes, dont se sert la Congregation pour
la perfection de ses sujets, etant tres propres pour y maintenir en vigueur Iobservance des Regles et Pexercice des
vertus qui y sont recommandees, tous doivent s'etudier
d'en faire un bon usage. Entre les Regles dont Pobservance nous doit 6tre en singuliere recommandation, celle
qui prescrit 'obbissance.au Supirieur ient un des premiers rangs, etant la base et le fondement de toute Communautd, aussi bien que la voie assurie de la perfection et
du salut, et une des principales sources de la paix et du
repos d'esprit dont on peut jouir en cette vie. 11 faut empecher les aversions particulikres, contraires i la chariti et
A I'esprit de la Congrigation, de se glisser dans les maisons,
en faisant attention d'6viter les murmures, medisances et
autres discours contre la charit6, a quoi l'observance du
silence peut beaucoup servir.
On continue en disant que l'indivotion et la ndgligence
dans ravancement spirituel sont contraires a la principale
fin de l'Institut, tres indignes d'ailleurs de toutes personnes
consacrees a Dieu, et la source de plusieurs ddfauts tr6s
prdjudiciables dans des communautes, tels que la delicatesse et I'immortification de l'esprit, la sensualite du
corps, le soin immodedr de la santi; chacun doit s'efforcer
d'iviter ces vices et les autres qui s'ensuivent, etc. .
Ces reglements marquent visiblement une Compagnie

I. Ici, comme prc&-demment, nous supprimons une grande partie

de I'analyse des Mimoires; chacun peut les lire integralement aujeurd'hui.dans Ie Recueil des Circulaires, ainsi que nous Pavons fait
observer. Nous continuerons a observer la mime m6thode.
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dans la vigueur de son premier esprit et qui s'avise de tons
les expedients possibles pour privenir le relAchement qui
pent se glisser dans les Communautes.
68. Autres memoires pour le bon acquit des fonctions.
Les missions; la mani.re d'assisterles ev&ques dans leurs
visites. - Voici d'autres reglements sur les fonctions diffirentes de 'Institut, en commenant par les missions. On
indique d'abord quelques points de discipline. On ajoute
que les confesseurs, pour s'acquitter de leurs obligations
avec la capacite que demande cet empioi, en trouveront
les moyens dans les avis suivants : Faire exactement les
conferences des cas de conscience dans les maisons au
temps marqud par les Regles des Superieurs; faire lire et
apprendre les avis de saint Charles aux confesseurs; exercer les itudiants qui sont dans les Ordres sacres, comme
on le fait pour les seminaristes externes.
NN. SS. les Eveques ont assez pris la coutume de
mener quelques missionnaires pour les preceder dans les
lieux oi ils vont, et disposer les peuples A profiter de
leur visite et A recevoir le sacrement de Confirmation. Le
memoire sur ce sujet constate qu'il est malaise en cela
d'etre parfaitement uniforme, attendu que les eveques, auxquels on doit obeir, font leurs visites differemment; toutefois, que, autant que faire se pourra, il faudra observer ce
qui suit : Si le Prelat souhaite d'etre precdde en chaque
paroisse, selon l'usage, on fera en sorte que, dans le mandement envoy6 aux cures une quinzaine de jours avant la
visite, il soit marqu6 que, la veille de ladite visite, des
Missionnaires viendront pour disposer les peuples par des
instructions et des confessions. Le jour avant le dipart,
on recevra la benediction du Prelat. On fera en sorte de
garder toujours les Regles et les pratiques ordinaires, en
s'approchant tant qu'on pourra de 1'ordre et des fonctions
de la mission et arrivant, si on le peut, d6s la veille, dans
le lieu oh ii faudra travailler, pour pouvoir plus aisement,
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le lendemain, faire la meditation, dire la messe et reciter
I'office divin.
Tout ce qu'il y a k faire dans la visite, c'est de precher,
catichiser, confesser, accorder les differends et informer
M. ie card, au besoin, de ce qu'il doit faire A la riception
du Prelat. Les accommodements demandent beaucoup de
temps; on ne s'en chargera done pas entieremeut, mais
seulement on disposera, en public et en particulier, ceux
qui out des dimdles a les terminer en presence du Prdlat,
quand il sera arrive. Si on doit rester tout le jour dans la
paroisse, on y pourra faire trois actions comme dans les
missions, savoir : deux sermons, un le matin, I'autre le
soir, et le catichisme a midi; de quoi il faudra avertir le
peuple a midi. Mais si on ne demeure qu'un matin ou un
apr.s-diner, ce qui profiterait de peu, on melera differentes
matieres dans un meme sermon pour dire sur chacune,
c'est-a-dire sur la visite, la penitence, la confirmation,etc.,
ce qui est le plus necessaire, sans omettre le catechisme,
autant qu'on pourra.
Quelque muni qu'on soit de 'autoriti de 1'Eveque, il
faut porter beaucoup de respect aux cures et aux preires et
gagner leur affection, pour pouvoir, dans les occasions,
faire avec fruit des missions chez eux. Ainsi, jamais on ne
se charge d'informer sur leurs moeurs, sur la manidre
dont ils font leurs fonctions, on d'autres choses odieuses;
mais il faudra, s'il y a lieu, prier les evkques de confier cet
office a quelque autre, attendu que cela prejudicierait aux
succes des missions.
Si le Prelat desire qu'on aille avec lui, outre ce que
dessus, on etudiera les ceremonies de la visite et de la
confirmation, qu'il faut bien savoir pour cela. On fera en
sorte de conserver toujours pour sa personne sacrde un
profond respect, sans s'avancer aisement a lui donner des
avis, a moins qu'il ne le demande, ni &dire son sentiment
sur les matieres de doctrine et de discipline en presence
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de ses officiers. Allant a cheval, on arrivera si on peut,
avant l'ev&que, pour disposer le curi a le recevoir, s'etudiant dans tout le chemin a 6difier, de telle sorte qu'on
puisse dire des Missionnaires ce qui a etd dit du Fils du
Dieu : qu'a il est pass6 en faisant du bien * i tout le monde.
-Voila ce qui fut prescrit pour le cas des visites episcopales.
69. Les Cures. - On rdgla de mdme quelques articles
pour les cures unies a la Congrdgation, afin d'y garder
l'uniformiti et une exacte subordination. Le Supericur
seul prerdra la qualiti de curd dans la souscription des
actes qui regardent la paroisse. Les autres signent seulement : N., faisant les fonctions curiales dans une telle
paroisse *; A moins qu'un particulier ne fdt pourvu de la
cure et, pour lors, le Supirieur ne prendrait pas la qualitd
de curd. Tous les prdtres de la maison parleront du curd
avec honneur et estime, %outenantson autoritd de leur
mieux, surtout devant les externes. Le Supirieur fera,
quand bon lui semblera, les pr6nes et autres fonctions, en
qualitd de cure; toutefois, il fera bien de ne pas prendre
toujours sur lui tous les emplois honorables, mais de
les partager entre les prdtres de la maison aux jours solennels, sans pourtant quitter sa place. I1 doit prendre soin
lui-meme de l'assistance spirituelle des malades, ce qui est
un des devoirs les plus etroits d'un curd, les visitant, et
spdcialement les pauvres. Les autres pr4tres Iaideront volontiers en cela, aussi bien que pour les autres fonctions.
Le Sapdrieur visitera les petites dcoles de deux en deux
mois au moins, et, s'il en etait empdch6, il en chargerait
un autre de ses confreres, afin que les maitres et les mattresses soient de bonnes mceurs, les uns pocr les gargons
seuls, les autres pour les filles; il veillera & ce qu'on ne
leur fasse voir que de bons livres. II faut entretenir la
confrerie de la Charitd dans la ferveur, assemblant pour
cela les dames une fois le mois environ pour leur bien
spirituel et le soulagement des malades. 11 faut donner aux
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pritres externes habitues dans la paroisse, s'il y ea a, un
rang convenable a leur age et qualit6, les honorant toujours plut6t plus que moins. II faut se garder d'introduire
de nouvelles pratiques et devotions publiques, onoreuses,
difficiles a continuer; de mime pour les confrdries, se
contentant d'habitude de celles qui sont itablies. Quant
aux messes votives, solennelles et basses, suivre les rubriques, mais sans contrevenir a la volonti des veiques, s'ils
ordonnent d'en user autrement, etc.

70. Avis aux confesseurs des sujets de la Compagnie.
- D'autres m6moires pour le bien des membres de la Compagnie furent rediges. La confession des sujets de la Congregation parut trop importante A l'Assemblee gendrale de
1673, pour ne pas prendre des resolutions sur ce sujet.
M. Jolly, avec les autres m6moires, en envoya un qui
porte : a Que ceux qui entendent ces confessions doivent se
persuader que l'avancement des particuliers dans la vertu
et le bon ordre des maisons dependent encore plus de leurs
bons avis et de leur zele que du soin des Supdrieurs. A
ceux-ci, les seules fautes extirieures, qui sont souvent les
moindres, sont connues; tandis que les confesseurs ont
connaissance meme des fautes interieures et secretes. Ils
doivent done s'etudier, entre autres choses, A aider ceux
qu'ils entendent A se corriger des difauts notables, et ne rien
omeure de ce qui peut d6pendre d'eux et qui est propre A
les avancer dans leur perfection. ls doivent contribuer de
leur mieux A faire observer les Regles de lobeissance et
maintenir les maisons dans Pordre et Punion. Pour cela, il
leur faut etre eux-mdmes les plus exemplaires, donner
ainsi de la force A leurs paroles et les faire icouter avec
respect. Its joindront &rexemple une continuelie communication avec Dieu, oi ils puiseront des lumieres et exciteront en eux des sentiments de componction pour les communiquer aux autres, destines comme eux a diriger le
prochain. a
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Suivent d'autres details. - Ce sont la d'excellents avis
pour des confesseurs de gens de communautd, et on n'en
peut tirer que de merveilleux avantages pour le profit spirituel et le salut de tous les particuliers des maisons.
Aussi, c'est avec raison que ce m6moire conclut en disant
que ces avis doivent etre lus de temps en temps avec
attention, afin que si les confesseurs remarquent n'y avoir
pas &td fiddles, ils en demandent pardon a Dieu, et la
grace de les observer mieux A Favenir.
71. Les devoirs des Supdrieurs. - Un sixikme m&moire fut dressi par ordre de la meme Assemblde. 11 indique les moyens pour les Supdrieurs de remidier aux fautes
que les infdrieurs commettent ordinairement contre certaines Regles. On avertit done les Supdrieurs de considerer
souvent leurs obligations essentielles, d'avertir et de corriger d'une faron utile ceux qui n'observent pas les R6gles,
proposant de temps en temps pour sujets de conferences
spirituelles les vertus qui y sont recommandees, quand ils
observent du relachement. Ils doivent s'appliquer pareillement A se bien instruire de la maniere de rendre utile a
toute la famille la retraite annuelle, qui est un des principaux moyens pour la renouveler dans la vertu et 1'esprit
de rdtat; de meme a rendre frequente la pratique de se
faire avertir de ses difauts, avertissant ceux qui ne le font
que rarement, priant les infirieurs de les faire avertir euxmemes par leur admoniteur. Ils doivent surtout maintenir
robdissance comme f'me des communautes bien rigl.es,
et en donner Iexemple par une soumission parfaite an
General et au Visiteur; travailler continuellement A exprimer dans leur vie les venus de Jdsus-Christ, dont ilsreprdsentent la personne, et spicialement sa douceur, son affabilit6. De plus, ils doivent s'appliquer A connaitre les
diverses dispositions des sujets, leur tdmoigner de la bonti
pour ce qui regarde leurs besoins de l'Ame et du corps;
leur donner une liberte honndte dans leurs emplois, et
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veiller seulement qu'ils s'en acquittent bien, les avertir
quand ils manquent, sans vouloir faire, hors du besoin, ce
qui est de leur office. On leur recommande de faire lire de
temps en temps, a table, quelque traite de l'obissance, de
faire regner la charitd fraternelle dans la maison, etant
fort auentifs eux-memes A ne pas parler des defauts de
leurs infdrieurs, sauf a leurs consulteurs, en cas de ndcessiti, etc.

72. Regles de divers offices; catichisme de la Mission;
Archives. - Tous ces differents mimoires furent envoyis
aux maisons par M. Jolly, avec la lettre dont nous avons
parle. If y ajoute que plusieurs ont desird les Regles pour
quelques offices domestiques : du prefet de la bibliotheque,
du portier, etc. I1 prenait soin, disait-il, de les faire dresser exactement pour les communiquer ensuite a son premier loisir. Il y pourvut, en effet, quelque temps apris,
ayant deja fait tenir les Regles particulieres des offices
principaux, comme de Sup:riiur, d'Assistant, de Procureur
et de Consulteur; on obligea deles transcrire dans un livre
expres, en chaque maison, pour y avoir recours en cas de
besoin, outre les copies qu'on en donnait i ceux qui se
trouvent pourvus de ces offices.
Sur la representation que quelques changements, ou
mime des fautes, s'etaient glissdes dans plusieurs copies du
Catechisme de la Mission, il fut resolu de lexaminer et
de le corriger soigneusement avec f'abrege qui est a la fin,
pour en distribuer ensuite aux maisons des imprimis ou
des copies correctes, et eviter ainsi les changements dans la
suite. De mime, pour les predications de mission,qu'on avait
changees ou alterees en les transcrivant; 1'Assemblde desira
qu'on en donnit quelques-unes de solides et mdthodiques
aux jeunes pretres, afin de se former. Le Gdneral avoue
avec raison qu'il serait utile de donner un cours complet de
sermons pour les missions, promettant d'y faire travailler
sit4t que quelqu'un en aurait le temps; mais, dit-il, cet
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ouvrage pent aller loin. On ne Pa vu, en effet, que longtemps apres. * Je suis charge, disait sur le meme sujet
M. Jolly, de vous recommander de former de bonne heure,
les jeunes gens a la predication et de les y exercer. a
M. Jolly recommanda aussi que le Superieur tint la
main A deux choses, par raport au temporel des maisons; a
savoir, que les archives fussent pourvues de titres et papiers qui regardent chaque famille; qu'outre cela, il y en
eit des copies authentiques dans les archives de SaintLazare pour y recourir en css de besoin. A cet effet, il
prescrivait de faire des inventaires sommaires, contenant
la nature, date et signatures de chaque piece, et de ces
inventaires on devait faire un double; Pun des exemplaires
devait itre envoyd ASaint-Lazare, 'autre garde &la maison.
Nous aurons achevd de mentionner tout ce qui regarde
les resolutions de cette Assemblee, en disant que M. Jolly
envoya par icrit, a toutes les maisons, les reponses aux
demandes qui lui avaient ete adressees.
§ &6. Succks temporels; grAces spirituelles.

73. Vexations de la part des Chevaliers de S.-Lagare.On a pu remarquer, par tout ce qu'on vient de dire, qu'apres
le depart des d6putes de 'Assemblee, M. Jolly, nouveau
General, ne fut pas sans occupations, etant charge de faire.
dresser tous les memoires que nous venons de mentionner,
et de repondre aux doutes qui lui avaient et6 soumis.
II rencontra, presque aussit6t apres son election, une difficulti beaucoup plus epineuse an sujet de MM. les Chevaliers de Saint-Lazare, ce qui alarma toute la Compagnie;
et il fallait un homme aussi habile et aussi prudent dans
les affaires que r'tait M. Jolly, pour rendre inutiles, comme
il fit, les pretentions et les poursuites de ces messieurs.
Elles etaient des plus vives, du temps meme de rAssemble, et M. Jolly disait aux deputds, par humilite, que< c'tait li le fruit de leur belle election j.
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, 11 ne se dicouragea pourtant pas; il prit soin de dresser
un placet, qu'il fit recommander par M. le premier prisident de Lamoignon, en prisence de M. de Harlay, son
gendre, procureur general et depuis premier president, de
Plabb. Bonjamin, grand vicaire de I'archevaque de Paris, et
de Mme de Miramion; puis il le fit presenter au Roi, qui
avait it6 prevenu en faveur de la Congregation par la Reine
et par Mgr le duc d'Orleans. S. Em. Mgr le cardinal de
Bouillon, grand aum6nier de France, et pour lors en
faveur, se joignit i eux; 6tant A genoux prfs du prie-Dieu
du Roi, selon l'usage et le droit de sa charge quand il entendait la messe, il presenta ce placet au Roi, en lui
disant tres obligeamment que Sa Majest6 ferait une chose
aussi agreable a Dieu de lire pour lors ce papier que de
reciter son chapelet ou prier dans ses heures. Le Roi dit
qu'il avait ete tres idifii de rhumilit6 et de la modestie de
M. Jolly, et il conjut des lors une haute estime de sa sagesse et de sa conduite.
M. Jolly informa lui-meme toutes les maisons de la
Compagnie de cette affaire, par une lettre du 9 mars 1673,
oh il dit, au sujet des pritentions des Chevaliers de SaintLazare: [Ils nous ont inquiitds par trois differentes fois
pour une petite ferme qui appartient Acette maison, voulant d'abord commencer par peu de chose, pour avoir ensuite, peut-dtre, le reste s'ils pouvaient. Mais le Roi a en
la bont6 de faire cesser ces poursuites; il Pa fait encore
plus expressiment il y a un mois, ddfendant de nous inquieter; ce qui ne nous met pas tout a fait en assurance,
parce que nous n'avons point d'arret de d6charge, et les
choses ne sont pas dans un 6tat oit ron puisse 1'espdrer de
sit6t. To-tefois, nous avons sujet d'attendre la continuation de la protection du Roi. Sa Majesti ayant demande au
Pape la confirmation de son idit, - c'etait en faveur de
MM. les Chevaliers, pour la rdunion de leurs biens ali&nds, - et l'opinion etant qu'il se fera quelques exceptions
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dans la Bulle, nous espirons de nous y trouver compris. a
Cela est effectivement arrive, et on jouit maintenant en
paix des biens et de la maison de Saint-Lazare.
74. Toul. - Ces messieurs inquieterent aussi la maison
de Toul. M. Jolly fit venir a Paris M. de Monchy, qui en
6tait supirieur; ii mit M. Luchet Asa place. C'itait pour suivre l'usage de la Compagnie et observer la rdsolution prise
dans l'Assemblde generale, de changer plus souvent les Sup6rieurs, dit M. Jolly, dans une lettre du 23 novembre 1674.
75. Bref de Climent X. Nouvelles facultis aux confesseurs, etc. - Les Missionnaires avaient depuis longtemps,
par le Bref du pape Alexandre VII, le pouvoir d'absoudre
en mission des cas riserves aux Papes. Ils remarquaient
en avoir encore besoin dans les autres occasions oh ils

avaient des confessions a entendre; c'est pourquoi on fit
solliciter cette grace aupres du Saint-Siege. Le pape Clement X laccorda et en ajouta quelques autres, par un
nouveau Bref que M. Jolly enwoya aux maisons avec une
lettre. Le Bref est date de Rome du 26 septembre 1674. II
y est dit que, voulant faire des faveurs spdciales au Gdneral
et aux pretres de la Congrigation de la Mission, en vue
des fruits que procurent leurs fonctions, selon la coutume
du Saint-Siege de favoriser de tels Instituts, il accorde auxdits pretres dejA approuves par 'Ordinaire, la faculti d'entendre les confessions des fidles, mime des malades, et de
les absoudre de tous cas reserves au Siege apostolique, A
Pexception de tous ceux qui sont enonces dans la Bulle
In caena Domini; de meme de toutes censures ecclesiastiques, sans restreindre cela aux missions; de commuer toutes
sortes de vaeux, excepti les cinq communement reserves;
de dire la messe une demi-heure avant l'aurore et demiheure apres midi. -Voils, dit M. Jolly, dans sa lettre, un
nouveau moyen de servir les Ames et une nouvelle obligation de prier Dieu pour la conservation de notre Saint Pre
le Pape.
(A suiwre.)

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
83. Saint Vincent de Paul, par Emmanuel de Broglie.
Paris, Paris, Lecoffre, 1897. Un vol. in-12 de 234 pages.
Ce livre fait partie d'une serie de biographies qui paraissent sour
ce titre collectif a Les Saints s, sous la direction de M. Henri Joly,
qui a lui-meme dcrit, on pourrait dire le volume d'Introduction,
intituld: la Psychologie des Saints.
SLa Vie de saint Vincent, qui vient de paraitre, a 6te Zcrite avec un
veritable goOt littiraire et avec un profond sentiment religieux par
h. le prince Emmanuel de Broglie : ce sont desqualitds pr6cieuses et
qui ne se trouvent pas en tout hagiographe. Les dimensions du.
cadre - un volume in-it - ne permettaient de tracer que dans des
proportions restreintes le portrait de saint V'incent; mais ce portrait
est exact et vivant. On constate d'ailleurs que 1'auteur eat au courant
de tout ce que ies historiens recents du saint ont apporte de d6cou-;
sertes interessantes dans leurs ouvrages plus etendus sur les ocuvres"
et la personne de saint Vincent de Paul.

84. Peking, histoire et description, par Alph. Favier,
pretre de la Congrigation de la Mission, vicaire genaral de
Piking. Peking, Imprimerie des Lazaristes an Pitang,
1897. Un vol. in-fol. de xn-562 pages.
Ce trls beau livre de Mgr Favier a dt6 couronni par l'Academie.
Voici en quels termes en a parlM Mgr Gaston Boissier, dans son
rapport lu a la seance de l'Academie frangaise, le 18 novembre 1897.
a Messieurs... Le premier des deux ouvrages ausquels nous avons
accorde une r6compense particuliire nous vient de loin. Cest un
bel in-4* de plus de 5oo pages, orn6 de 660 gravures et de 124 phototypies. 11se presente si bien, il est de si belle apparence, qu'il
nous semble qu'il doit sortir des presses de quelque editeur important de Paris. C'est une erreur : il a etc imprimi a Pdking, par les
ouvriers du pays. Les photographies, les collographies, les gravures
en noir et en couleur, tout y est I'ceuvre d'artistes chinois. Mais le
lieu ou ce travail 6norme a 6te execute, quoique situe au milieu de
la province du Petchely est en r6aliti un coin de terre frangaiseC'est le Petang, c'est-A-dire la r6sidence des Lazaristes, oil avec un
zele qui ne se decourage jamais, its enseignent au moins mystique
et au plus indifferent des peuples it connaitre leur Dieu, a pratiquer
leur culte, i parler notre langue i aimer notre pays. Un de ces
missionnaires, le P. Alphonse Favier, a entrepris dans ce bel
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ouvrage de dicrire la capitale du Celeste Empire et de nous donner
une idde du peuple qui 1'habite.
r Cc n'est pas un de ces livres comme en publient tous les ans, au
retour des vacances, les touristes qui se sont contentis de voir un
pays par les fendtres de leur voiture et d'en etudier la socidti dans
les salons des casinos. Le P. Favier est resti trente-cinq ans en
Chine; il a frquent6 les grands personnages, ii vit familierement
avec les plus misdrables. Tout ce qu'il nous dit, il le salt par son
experience personnelle, ii I'a vu de ses yeux. Aussi, quand on lit son
livre, quand on regarde ces gravures qui ont pour nous f'avantage de
nous montrer la Chine comme 1'aperCoivent des yeux chinois, on se
croit vraiment transport6 a P6king. 11a peuple le nord de la Chine,
et Peking meme, d'eglises dont il est I'architecte, le constructeur, le
peintre et le decorateur. Nul missionnaire n'a fait davantage dans
ces contrees lointaines, oi ii a su faire aimer en meme temps le
nom et le genie de la France. Vous jugerez, messieurs, je 1'espire,
que le prix de 2 ooo francs, que l'Acadimie decerne au P. Favier,
a 6te bien donae. v

Le Gdrant : C. SCHMEYER.

i
Imp. D. Dumoulin er C , a Paris.
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L'ANNIVERSAIRE
DE L'INCENDIE DU BAZAR DE LA CHARITE
ET LA

NOTICE DE LA S(EUR ANNA GINOUX DE FERMON
L'UNE DES VICTIMES DE LA CATASTROPHE

Le 4 mai ramenait le douloureux anniversaire de la
catastrophe du Bazar de la Chariti, oil tant de saintes victimes perirent, et parmi elles trois Filles de la Chariti, les
soeurs Marie Sabatier, Vincent Dehondt et la sceur Anna
Ginoux de Fermon; nous donnons le portrait de celle-ci
en t&e de cet article.
Son Eminence le Cardinal Archeveque de Paris avait
fixr au jour anniversaire la pose de la premiere pierre de
la chapelle commemorative qui sera elevie sur le lieu de
iinccnaie.

Voici, d'apres le journal I'lniy.ers, le compte rendu de
la pieuse ceremonie, A laquelle etaient prisentes plusieurs
Filles de la Charit :
a Apres avoir mdil leurs larmes A leurs prieres, au pied
des autels, A Notre -Dame -des-Victoires et dans leurs

paroisses respectives, les parents et les amis des victimes de
la catastrophe du Bazar de la Charitd se sont rendus a
trois heures, rue Jean-Goujon, sur le terrain qui, 'an dernier, A pareil jour et presque A pareille heure, fut le
theatre de cet effroyable evenement. Et IA, dans un recueillement profond, cette foule en deuil a pris place sous une
vaste tente qui avait 6td dispos.e de faqon a delimiter P'em23
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placement de la chapelle commemorative dont S. Em. le
cardinal Richard, archevdque de Paris, etait venu benir la
premiere pierre.
c Environ six cents personnes etaient groupees sous
cette tente, oil 'on n'etait admis que sur la presentation
d'un billet d'invitation, et qui avait ted exclusivement riservie aux parents et aux amis des victimes de la catastrophe du 4 mai.
» Au dehors, la place Francois I* et la rue Jean-Goujon
etaient noires de monde. Toutes les fendtres etaient occupees. Mais aucun bruissement, aucune agitation dans cette
foule enorme. Cette masse humaine etait viritablement remarquable par la digniti de son attitude et le religieux
silence qu'elle n'a cess6 d'observer.
SA trois heures precises, S. Em. le cardinal Richard
fait son entree et prend place sous un dais i 'arriire-plan
de la tente. Un nombreux clergi6 Pescorte, ainsi que des
deldgations de plusieurs ordres religieux.
a Au pied de 'estrade reservie au clerge, nous remarquons aux premiers rangs : le duc d'Alencon; Mme la
comtesse d'Eu et ses enfants; Mme la comtesse de Trani,
soeur de la duchesse d'Alencon et de 'imperatrice d'Autriche; les families de plusieurs des victimes.
a Apres la benidiction de la premiere pierre, S. Em. le
cardinal Richard a asperg6 le terrain oit doit s'elever la
chapelle commemorative, en suivant les contours du futur
monument indiquds par les poteaux de la tente.
a Cette belle ceremonie a eu surtout une phase touchante. C'est le moment o6, se prosternant aux pieds d'un
grand christ en bronze, Son Eminence a recitd les Litanies
des Saints. Toute l'assistance rdpondait pieusement &
chaque invocation. Et au Sancti Martyres, le souvenir
des martyrs de la foi s'unissant A celui des heros et des
heroines de la charitd, bien des yeux s'emplirent de larmes.
a S. Em. le cardinal Richard a prononcd une courte
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allocution a la fin de la solenniti. Et, avec cette onction
pinitrante qui remue si profondiment les coeurs et y grave
les douces lemons de sa grande pietd, Son Eminence a commentd ces paroles des saintes Lettres : a Ne soyons pas
* dans l'ignorance A l'gard de ceux qui se sont endormis
* dans le Seigneur, et ne pleurons pas comme ceux qui
a n'ont point d'espirance. D
a En cet anniversaire od les larmes coulent encore, le
cardinal Richard invite la pieuse assembl&e A se souvenir
des espdrances de la foi qui ont grandi et se sont fortifides
dans nos coeurs depuis le terrible 6venement.
(c Puis, 'PEglise cel6brant le 4 mai la fete de SainteMonique, Son Eminence rappelle les admirables entretiens
de saint Augustin avec sa pieuse mere, sur les espdrances
chritiennes qui, seules, peuvent adoucir les larmes de Ia
terre.
a Son Eminence termine par une paraphrase du Stabat
Mater, et recommande la devotion A la sainte Vierge,
mere des douleurs.
,t Avant de se retirer, un grand nombre de personnes
tiennent A emporter un souvenir de la rue Jean-Goujon, et
cueillent des fleurs sur le terrain ot s'dlevait le Baqr de la
Chariti.
a La future chapelle commemorative n'occupera qu'une
partie de remplacement du Bazar. Elle sera de style
Louis XVI, A plan carri, avec coupole sur colonnade intdrieure.
t
Derriere Pddifice sera mdnag r'emplacement d'un
chemin de croix.
SC'est aux Auxiliatrices des Ames du purgatoire que
S. Em. le cardinal Richard a confid la garde de ce pieux
monument, ou la prifre pour les morts sera incessante et
ou les coeurs affliges aimeront i se recueillir et a pleurer
en silence.
a Le Prisident de la Republique, M. Felix Faure, a
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tenu A prendre part au deuil de la population parisienne,
en faisant celibrer le matin, dans Ja chapelle de l'Elysee,
pour les victimes de la catastrophe du 4 mai, une messe, i
laquelle ii assistait avec tous les membres de sa famille. a
LA SCEUR ANNA GINOUX DE FERMON
FILLS

DE LA CHARITi

Au ricit de la touchante creimonie qu'on vient de lire se
rattache le souvenir des soeurs qui, par un myst4rieux
dessein de Dieu, ont si cruellement piri dans la catastrophe. La biographie de 1'une d'elles, la sceur Anna
Ginoux de Fermon, a paru ricemment : elle est en grande
partie extraite de la circulaire du i" janvier X898, adressee
A toutes les maisons de Filles de la Chariti. C'est une el~gante brochure, qu'on peut se procurer a PEconomat de la
Communautd, et A laquelle nous avons emprunti le portrait de la sceur Anna Ginoux, place en tdte de ce numnro
des Annales.
Nous detachons quelques traits de cette tres &difiante
notice :
I
Par une pieuse et touchante fiction, la biographie pote
cette dedicace :
A MADAME GINOUX DE FERMON
CONSOLEZ-VOUS,

MERE BIEN-AIMKE,

LA FILLE QUE VOUS PLEUREZ
VITrrENCORE
VOUS

LA

ET VOUS AIME TOUJOURS.

RETROUVEREZ

DANS

CES PAGES

TELLE QUE VOUS L'AVEZ CONNUE

DEPUIS SON ENFANCE
JUSQU'A LA DERNIERE HEURE

OU DIEU LUI REDEMANDA SON AME
ET LUI FIT ]ECHANGER LA TERRE
POUR LE CIEL.

ANNA

II.-

337 L'ENFANCE

Anna-Marie-Nodmie-Jeanne Ginoux de Fermon naquit
au chateau de Neuvy - en - Saulme, dans I'Orne, le
2 juillet 1863. Elle eut pour pere M. le vicomte Ginoux de
Fermon, camdrier de cape et d'epee du pape Lion XIII,
conseiller gdenral de la Loire-Inferieure, homme d'une
foi antique, d'une loyauti parfaite, d'un admirable devouement pour toutes les ceuvres catholiques. Sa mere, nie de
Mamoury de Croisilles, foncierement chretienne, animee
du mime zele que son mari pour les interdts de 1'Eglise et
des pauvres, se consacra avec une sollicitude de tous les
instants a l'iducation de ses enfants. Sa famille habitait
Paris une partie de lannie; 1'dti se passait en Normandie,
chez les grands-parents maternels, ou en Bretagne, pays de
M. le vicomte Ginoux de Fermon.
Anna 6tait tres delicate et dut etre entouree de beaucoup
de soins pendant son enfance; sa mere voulut la nourrir
elle-mime et se chargea plus tard de son instruction et de
celle de ses trois freres, jusqu'au moment ot un vindrable
pretre vint, comme precepteur, prendre la direction des
itudes de la jeune fille et de son frere Raoul. Pendant trois
ans, elle travailla avec lui; tres docile et tres intelligente,
elle apprenait tout avec une grande facilitd, et deji sa pietd,
sa douceur, son esprit d'abnegation frappaient tous ceux
qui J'approchaient. Le bon cure de la paroisse, Pami
devoud de la famille, disait souvent A sa mere : t Je ne
connais pas de difaut a Mile Anna. a Elle entourait ses
freres de soins et d'affection. Plus tard, quand ils entrerent
chez les Peres Jesuites, rue de Madrid, a Paris, comme externes, leur precepteur quitta la maison, et Anna continua
ses etudes sous l'eil maternel, avec la meme ardeur et le
mime succes.
On peut se faire une idde de ce que fut l'ducation de
cette chdre enfant au sein d'une famille si chretienne, et des
impressions profondes qu'elle en conserva toute sa vie. Elle
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y puisa la notion du devoir, qui resta a jamais gravde dans
sa conscience droite, eclairie par la foi; elle y appritla pratique de la solide vertu, elle se penetra de cet esprit de chariti et d'exquise delicatesse qui ne spare jamais son propre
bonheur de celui des autres.
III.-

LA vOCATIOn

C'est en lisant, pendant une de ses retraites, la Vie de la
Venerable Louise de Marillac, qu'Anna se sentit appelde
de Dieu A entrer dans la Compagnie des Filles de la
Charit6.
Un pere, une mere, quelque pieux qu'ils soien, sentent
toujours vivement l'amertume du sacrifice, quand le moment
approche ol ils doivent se separer de leur enfant.
Comme dernirre consolation avant la s6paration definitive, M. et Mme Ginoux de Fermon voulurent faire le
voyage de Rome pour procurer i leur chre fille la bindiction de Notre Saint Pere le Pape; ils 6taient accompagnes du frdre aind et d'une tame d'Anna. Lion XIII, qui
connaissait particulierement M. Ginoux, accueillit toute la
famille avec une bonte paternelle, un matin, apris sa
messe, et s'entretint familierement de ce qui la concernait.
Dans le cours de Ientretien, M. Ginoux dit avec emotion :
a TrEs Saint Pere, ma fille que vous voyez veut nous
quitter. - Et o& veut-elle aller? - Elle vent entrer dans
la Communaut6 des Filles de la Charite. - Oh! laissez-la
partir, son choix est excellent, je la benis de tout mon
coeur; Dieu la veut la, ne vous y opposez pas. v Et, faisant
approcher la jeune fille, il la garda longtemps aupres de
lui et lui dit : a Ma fille, vous prierez pour moi; j'aime
beaucoup les sceurs de Saint-Vincent de Paul. *
La bdendiction du Pape fut vraiment une benediction de
Dieu: elie consola les parents, en leur donnant l'assurance
que leur fille itait appelee i la vie religieuse; elle inspira A
la future fille de la Charit6 un plus grand amour pour la
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Communaute qu'elle voyait appricide si favorablement
par le Vicaire de Jesus-Christ.
IV.-

LA VIE DE COMMUNAUTE

Anna entra au mois d'avril 1885 comme postulante dans
la maison d'Enghien, encore tout embaumee du parfum de
la pieuse vie de l'humble soeur Catherine Labouri, la confidente de la Tres Sainte Vierge, chargde par elle de faire
frapper la Medaille miraculeuse. Pendant son postulat,
puis au seminaire de la rue du Bac, enfin a la maison de
charite de la Trinite, a Paris, la jeune soeur se montra
pieuse, aimable, pleine de tact et de devouement. En 1888,
lorphelinat de la Trinite fut transferd au Raincy, pres de
Paris. Elle y suivit I'oeuvre; elle avait gagni tous les cceurs.
Pieuse comme un ange, ses meilleurs moments etaient
bien ceux qu'elle pouvait passer au pied du Tabernacle; et,
cependant, derangee souvent pendant Foraison pour une
chose ou pour une autre, on la voyait sortir de la chapelle
et parler &la personne qui la demandait avec la meme sirinitdque refletait sa figure pendant la priere.
En 1894, la supdrieure de la maison du Raincy etant
decede, elle fut choisie, malgrd sa jeunesse, pour prendre
la conduite de la maison.
M. Ginoux de Fermon, en apprenant que sa fille 4tait
nommie superieure de l'orphelinat du Raincy, fut sans
doute heureux de la confiance que lui temoignaient les
supirieurs de.la Communaute; mais, avec le sens chretien
dont il itait si profonddment pdentrd, il redouta pour elle
la responsabilit6 que sa jeunesse et son inexperience aggravaient encore. II lui icrivait, le 7 juillet, a qu'il ne voyait pas
sans un certain trouble les responsabilitis qui allaient maintenant lui incomber; il lui rappelait que le premier de ses
devoirs itait d'etre bonne et simple envers tous, comme
elle Favait etc jusque-la; de faire respecter la regle, mais
avec justice et douceur; de n'oublier jamais les soins dont

340 toutes les seurs l'avaient entource depuis qu'elle vivait au
milieu d'elles... * II ajoutait :
a J'ai la conscience de n'avoir rien fait ni rien dit qui ait
pu faire croire que je desirais pour toi cet honneur; nous
en sommes tres tiers; mais n'oublie jamais la bonne simplicit6 qui a fait le charme de ta jeunesse an milieu de nous,
et aussi, j'en suis certain, qui t'a miriti la confiance de tes
supdrieurs. ,
V.-

LA MORT AU BAZAR DE LA CHARIT6

En transfdrant leur orphelinat de la paroisse de la Triniti
au Raincy, les Filles de la Charitd ne pouvaient oublier les
pauvres, qui sont le premier objet de leur vocation; a peine
installdes, elles se mirent a les visiter et les assister, autant
que leurs ressources le permetaient. Sceur Marie Ginoux
- sceur Marie est le nom sous lequel on la designait en
Communauti - eut la pensee d'y intiresser les dames de
la paroisse, d'abord pour augmenter les secours, qui itaient
tres minimes, et puis pour initier les dames elles-memes a
la pratique de la chariti. D'accord avec M. le cure, elle
itablit un vestiaire, o& chaque semaine on devait se reunir
pour entendre une instruction on une lecture pieuse, et
confectionner des vetements pour les pauvres.
C'itait aussi afin de recueillir des ressources pour ses
pauvres, que la soeur Marie Ginoux dtait, le 4 mai 1897, au
Bazar de la Charite, avec une de ses compagnes, sceur
Vincent Dehondt, qui allait y pirir comme elle. Nous avons
racontd, 'an dernier, les details de cette epouvantable
catastrophe.
a Je n'oublierai jamais, disait a une dame un sergent de
ville prdsent au disastre, l'impression que me laissa cette
jeune sceur, morte au Bazar de la Charite : je la voyais aidant de toutes ses forces, avec un calme incroyable, A faire
sortir le plus grand nombre possible de personnes; et je
vous assure qu'elle en a sauve beaucoup qui auraient peri
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sans son secours divoud. Et lorsque tout a coup les flammes l'entourirent, sans qu'il y eat moyen de lui porter
aucun secours, elle se jeta a genoux et, tenant son chapelet,
les yeux levis, elle priait; I'expression de sa figure etait
vraiment cileste; on eit dit qu'elle etait dej& au ciel. * Un
jeune garcon qui fut blessd dans 'incendie, retenu dans
un h6pital pour y etre soigne, disait aux sceurs qui etaient
allies le voir : a Je pense toujours a la sceur que j'ai vue
tomber a genoux et prier, tenant son chapelet; je croyais
voir un ange au milieu des flammes. *
On aurait ete heureux de conserver au Raincy le corps
de soeur Marie Ginoux: c'dtait le vceu unanime de la paroisse. Mais la famille tenait a possider cette pricieuse
depouille dans le caveau ol etait deji depose le corps de
son ptre, que Dieu avait recemment rappeli a lui. II fallut
done se idsigner a laisser partir pour la Bretagne, apres sa
mort, celle qu'on avait tant aimee pendant sa vie.
Uri journal du pays rend ainsi compte de la touchante
cerimonie qui eut lieu dans la paroisse ott habitela famille
Ginoux de Fermon :
a Lundi dernier, le zo mai, la vieille gglise de Maisdonla-Riviere a vu reunie, a l'intirieur et au dehors de son
enceinte, une assemblee de plusieurs milliers de personnes
accourues pour rendre les derniers devoirs a la depouille
de sceur Anna Ginoux de Fermon, victime hdroique du
1'ipouvantable embrasement du Bazar de la Charite,a Paris.
a Parti de Paris dimanche soir par Pexpress de SaintNazaire, le cercueil avait iet transporti sur un char funebre,
qu'accompagnaient la noble mere de la difunte, sa jeune
seur, Mile Jeanne Ginoux de Fermon, et ses trois freres,
MM. Raoul, Charles et Joseph Ginoux de Fermon, et quelques parents on amis intimes. II arriva vers sept heures du
matin a destination.
a Les families les plus honorables de la societe des environs etaient reprdsentdes et entouraient, d'une douloureuse
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sympathie, la noble et pieuse mire, voilee entierement de
noir et prosternee devant l'autel.
a Vingt-cinq pritres occupaient les stalles du sanctuaire
et alternaient les pritres avec M. le doyen de Maisdon.
L'Uglise atait tellement remplie, que nombre d'arrivants de
la derniere heure firent d'infructueux efforts pour trouver
une place.
a Tout appareil somptueux se trouvait icart : point de
tentures, point de catafalque, point de fleurs, point de couronnes, sauf deux lis et un semis de roses blanches sur un
drap mortuaire tout blanc.
a La presence de plusieurs sceurs de Saint-Vincent de
Paul de Nantes, representant la Communaute des Filles
de la Chariti, au pied de la bidre de leur virginale compagne, accentuait I'Pmotion provoquee par le caractire de
ia cirimonie, dijk si pathltique en elle-meme, et tirait les
larmes des yeux. *
Au ciel, son Ame pure n'oublie aucun de ceux qu'7lle a
aimds sur la terre, et le tombeau oi repose son corps virginal attire souvent de pieux visiteurs, pleins de v6enration
pour ses vertus et de confiance en ses merites aupres de
Dieu.

LES PAN GYRIQUES
DE

SAINT

VINCENT

DE

PAUL

Pour ripondre au desir exprimd d'avoir dans les Annales
quelques-uns des plus beaux pandgyriques de saint Vincent
de Paul, nous avons publid, 1'an passe, celui prononce par
Mgr Freppel. Nous donnons aujourd'hui celui qui fut
preche, en 1785, A Saint-Lazare, par Maury, et dont l'abbd
Maynard a dit que c'itait a le plus beau qui ait eti fait a la
gloire de saint Vincent de Paul, celui qui est le plus marque
de 1'intelligence de son r61e providentiel v. (Saint Vincent
de Paul, par l'abbd Maynard, t. IV, p. 461, edit. de 186o.)

-343Ce panegyrique est regardi comme le chef-d'oeuvre de
1'abbd Maury. Le roi Louis XVI fit donner 'ordre a lorateur de pracher ce discours en sa presence.
PANEGYRIQUE DE S. VINCENT DE PAUL
PRONONCi

EM

PiSLENCE DE

LOUIS XVI,

PAR L'ABBR

A

VERSAILLES, LE

4

MARS

1785

MAURY t

Erit vas in honorem, utile Domino, ad
omne opus bonum Faratum.
11 sera un vase d'honneur, utileau TresHaut, prepart pour toutes sortes de bonnes
Seuvres. (II Tim., II.)

Beni soit A jamais ce jour consacri par notre ministare
a la gloire immortelle du sacerdoce de Jdsus-Christ; cet
heureux jour, oi la piete de Votre Majestd a voulu &treidifide par l'rloge de Pun des plus grands bienfaiteurs de
1'humanitd souffrante, et o6 nous nous glorifions de pouvoir cdlebrer un bon citoyen en presence d'un bon roil
Grace aux nouveaux honneurs qu'il va recevoir parmi nous,
du haut du tr6ne, il jouira done enfin de toute sa renommee, cet homme simple et vertueux, a qui Ia religion devait
des autels, et sur lequel un monarque cheri, et digne de
1'tre, appelle solennellement les regards de son siecle et de
la posteriti, en plaCant la statue du fils d'un laboureur.ans
le temple de la gloire nationale!
Mais est-ce, mes freres, le panegyrique de saint Vincent
de Paul, on P'eloge en action du christianisme, que vous
allez entendre? La tribune sacree doit acquitter aujourd'hui
la reconnaissance de tous les malheureux envers un indigent qui fut leur meilleur et leur plus magnifique ami.
I. blaury (Jean-Siffrein), nE6 Jaureas, dans le Comtat-Venaissin, le
26 juin 1746. Son talent dans les chaires de la capitale le rendit
celebre; il fut nomme en 1785 membre de I'Academie franqaise. A
l'6poque de la Rdvolution, ii defendit i la tribune de I'Assemb!6e
nationale, avec une grande eloquence et un grand courage, les droits
de I'Eglise et de la justice. Nommd cardinal et ev6que en 1794, Maury
mourut i Rome en 1817.
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Nous ne pouvons done vous annoncer trop t6t le grand
objet moral que se propose ici notre ministere. Nous venons
vous presenter, dans l'histoire d'un citoyen obscur, Ie consolant spectacle de tout Ie bien qu'un particulier peut faire
A ses semblables sans autre secours que sa vertu, et les
benedictions du ciel sur ses entreprises. Voila P'esprit de
cette belle vie, dont nous devons vous retracer Pimage.
Arrives au terme de sa carriere, vous reporterez des regards
d'admiration et d'attendrissement vers un demi-siecle
entier de bonnes oeuvres que vous aurez parcouru; et vous
mesurerez alors, avec la surprise du respect, I'espace que
la charite d'un homme peut remplir.
V')us jouirez ainsi, mes freres, de tout le bien que fit
Vincent de Paul, en voyant naitre sous vos yeux toutes ses
institutions charitables. II faut en effet, pour le louer dignement, que son iloge ressemble A son Ame, qui rtpandait
sans cesse le bonheur autour d'elle; et qu'A son exemple,
nous rendions heureux tous les coeurs sensibles, en le faisant revivre dans ce discours.
Mais en commencant l'loge de l'homme le plus riche en
bonnes oeuvres qui ait jamais paru dans le monde, de cet
homme que la main de la Providence conduisit, par des
voies si extraordinaires, a la singuliere gloire de devenir,
selon l'expression de 1'ap6tre, utile d Dieu lui-mrme, nous
ne saurions assez vous en prevenir, mes frres; ce n'est pas
A Vincent de Paul qu'appartiennent ici vos premiers hommages, c'est a la religion de Jesus-Christ, qui peut seule
porter 'homme a une si iminente vertu. Nous nous emparons done d'avance pour elle, de tous les mouvements
d'amour et de reconnaissance qui vont s'elever dans vos
Ames. Cest I'esprit de cette religion sainte que nous venons
approfondir; c'est sa gloire que nous allons cdlibrer, en
prouvant, par 1'exemple d. saint Vincent de Paul, qu'elle
forme de grands citoyens dans tous les pays et dans tous les
gouvernements.
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Pour nous borner dans un si vaste sujet, nous n'arriterons vos regards sur aucune des vertus qui ont ite communes a saint Vincent de Paul avec d'autres saints, quoiqu'il les ait possedees toutes au degre le plus hiroique.
Nous nous restreindrons aux seuls merites qui lui sont
propres et qui le distinguent. Nous ne vous demandons pas
d'dcouter son dloge avec intdrdt : tous les traits en sont de
nature a ne pouvoir etre inditferents aux ames sensibles. Ce
n'est pas non plus votre admiration pour lui que nous avons
besoin d'exciter par le faste de l'eloquence : vous ne la refuserez pas au simple ricit de ses actions. C'est votre seule
confiance qui nous est necessaire; et c'est contre le doute
qui accompagne Fltonnement que nous devons vous'premunir. L'art n'a rien a faire dans un pareil discours, que
de rendre la verite vraisemblable; de saisir la chaine qui lie
les dvenements historiques avec les desseins du ciel; de
rapprocher les dpreuves des institutions qu'elles amenent;
et c'est assez pour remplir notre attente, qu'on nous ecoute
et qu'on nous croie.
La vie de Vincent de Paul offre, en effet, un tissu et une
correspondance de faits si extraordinaires, que vous craindriez d'entendre une fiction, si cette chaire de la vdritd
n'etait pas le garant du ministre de la parole. C'est ici le
merveilleux de la charitd chretienne, portd au plus haut
degre ddvidence et d'hdroisme. Souvenez-vous done bien,
mes freres, que nous ne vous dirons rien dans ce discours,
qui ne soit garanti par les preuves les plus incontestables,
et que vos peres ont vu tout ce que vous allez entendre.
L'homme que nous voulons vous faire connaitre n'a point
vecu dans des temps recules, ni dans des regions etrangeres. II a existi au milieu du dernier siccle, au sein de la
capitale de cet empire, qui est encore, et puisse-t-elle etre A
jamais le principal theatre de ses bonnes oeuvres! Et tel a
dit Vincent de Paul, que cette solennitd n'est pas la fete
particuliere d'un habitant du ciel, mais la fdte universelle

de la Providence elle-mime, manifestie par les prodiges les
plus frappants, et, pour ainsi dire, imitei par les monuments les plus utiles.
Arretons-nous a ce double rapport si etonnamment glorieux pour un simple mortel. Nous verrons, avec une igale
admiration, dans Vincent de Paul, 'ouvrage de ]a Providence, premiere partie ; Pinstrument de la Providence, seconde partie. Erit vas in honorem, utile Domino, ad omne
opus bonum paratum. Implorons les lumieres de !Esprit
saint, par l'intercession de la sainte Vierge. Ave, Maria.
PREMIERE PARTIE

En parcourant la vie de saint Vincent de Paul, je crois
voir, mes fr&res, se soulever, de moments en moments, le
voile dont la Providence a couvert les desseins qu'elle avait
sur ses destindes. Suivez donc avec attention ce cours rapide d'ev6nements qu'elle a si miraculeusement prdparis,
et son action va devenir sensible.
Voyez d'abord naitre 1 cet homme qu'elle appelait a de si
grandes choses, voyez-le naitre, vers le milieu du seizi6me
siecle, dans le hameau de Pouy, au fond des landes de Bordeaux, dans la chaumiere d'un pauvre laboureur, dont il
est le sixie~e enfant, d'un laboureur qui, pour nous servir
ici de l'expression d'un ancien 2, tirera un jour son nom de
son fils, comme les autres enfants recoivent leur nom de
leur pfre, et qui l'emploie, des ses plus tendres ann6es,
comme autrefois David, a la garde de ses troupeaux.
Quel prelude, mes freres! la premiere page de son histoire pouvait-elle mieux nous le montrer dans les mains de
la Providence pour faire dclater ses prodiges I Dans l'ordre
commun, cette education grossiere, disons mieux, cete
privation absolue de toute education, semble marquer sans
i. Le 24 avril 1576.
2. Ciceron.
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retour les destinees d'un pauvre mercenaire, qui doit vivre
du travail de ses mains, et mourir dans l'obscuriti.
Comment la Providence va-t-elle done insensiblement
I'amener dans ses voies ? C'est par la seule vertu de son etat
et de son age, la bonte du coeur, que ce jeune berger
appelle sur lui les regards de sa famille. Par une vocation
anticipde et bien remarquable, mes freres, ce pauvre enfant
se montre deji si miricordieux, qu'il endure lui-meme la
faim pour nourrir les malheureux qu'il rencontre, et auxquels il distribue son pain quotidien au milieu des
champs. Son pere la surpris plus d'une fois dans 1'exercice
de cette charit6 prematuree : il prevoit que son fils aura
des entrailles compatissantes; il pense aussit6t, sur la foi
d'une sensibilite si fraternelle, que Dieu veur peut-eire en
faire un pasteur des Ames. II obeit A la Providence qui
semble expliquer ses desseins, par des penchants si vertueux; et lui, qui n'avait jamais fait instruire aucun de ses
autres enfants, croit devoir distinguer celui-ci par le bienfait de Piducation.
Vincent de Paul entre ainsi dans la carriere ecclesiastique par Pexercice anticip6 des bonnes aeuvres, qui sont la
dette comme la gloire de notre ministere. Dieu, impatient,
si j'ose ainsi parler, de se donner un tel ministre, binit
aussit6t cette vocation, dont il a lui-meme donn6 le signal,
et recueilli les primices dans ses images vivantes. Les progres de ce berger qui apprend a lire vers la fin de son troisieme lustre sont tellement rapides, qu'a sa vingt-cinquieme
annie, il est juge digne d'etre promu au sacerdoce, comme
s'il n'avait pas perdu, a garder les troupeaux de son pere,
la moiti6 de son premier age. Tulit me de ovibuspatris
mei, et unxit me... pascere gregem populi. (Reg., ix.)
Mais quelle influence le ciel va-t-il donner sur sa nation
et sur son siecle a ce jeune prdtre de Jesus-Christ, qui parait
condamni A vieillir A deux cents lieues de la capitale, dans
les plus obscures fonctions du ministire pastoral! Deja
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l'opinion meme qu'on prend de sa vertu est prete a le derober A ses destinies. Vincent de Paul est nommi & la
riche cure de Thil, dans le diocese de Dax, par son iveque;
mais heureusement it arrive qu'on lui en conteste aussit6t
la possession dans les tribunaux, et la ddlicatesse de sa
conscience ne saurait consentir A s'assurer d'un benefice
par un proces. II y renonce donc, persuade que la Providence ne Py appelle point, puisqu'elle lui suscite un competiteur. II ne se trompait pas, 6 mon Dieu! Vous aviez
en effet d'autres desseins sur lui. Je vous rends grAces en ce
moment, au nom de l'humanitd tout entiere, d'avoir ditournd ses premiers pas d'une solitude, o& son humiliti
l'edt enseveli pour toujours.
Cette faveur d'er haut est pour son siccle et non pour lui,
mes freres; et Dieu ne P'ecarte d'une terre d'oubli, qui eit
it Tchere a son coeur, que pour le livrer incessamment &
I'epreuve la plus terrible. Vincent de Paul part de la
Guyenne, a la prikre de ses pauvres parents, pour aller
recueillir en Provence une legere succession de famille; et
dans son trajet de Narbonne a Marseille, il tombe entre les
mains d'un pirate qui le mene esclave a Tunis. Vendu trois
fois dans un march6 public, a des hommes qu'il appelle
inergiqueiMent lui-meme les ennemis de la nature humaine; condamn6 tour A tour aux travaux les plus durs et
aux traitements les plus barbares, ii passe trois annees entieres dans cette affreuse captivit6 sans en privoir le terme,
sans 4tre connu de personne, sans qut l'on sache, dans sa
propre famille, ce qu'il est devenu. Dieu semble l'avoir
oublid, mes freres, sur le sable brulant de 1'Afrique; mais
ce sommeil apparent de la Providence va finir. En I'envoyant A cette rude icole de l'adversite, le ciel a ses vues qui
se manifesteront dans la suite. Quand l'Eternel daigne
s'allier ainsi avec le temps pour mdrir et deployer ses desseins, il faut bien, en effet, mortels ignorants et impatients
que nous sommes, lattendre au delA du moment ot il agit
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pour le comprendre et plus encore pour oser le juger.
Quel sera done le liberateur que la main du Tres-Haut
suscitera pour briser ses fers ? Des libdrateurs, mes freres!
II n'en est point d'autres pour lui que I'ascendant de sa
vertu, et le mobile cachi de la Providence. Le dernier de
ses maitres, et le plus cruel de tous, est un apostat qui ddteste la religion de Jesus-Christ, qu'il a abjuree. La patience
de Vincent de Paul, sa douceur, sa resignation, son ardeur
pour le travail qu'il adoucit par des prieres continuelles,
amollissent peu Apen cette ame dure. II converse avec son
esclave qui, par ses vertus, en fait bient6t un homme digne
de rdpandre des larmes, et, par ses lumieres, un chrdtien
capable des plus hdroiques sacrifices. La vdrit6, que Vincent
de Paul sait lui rendre aimable et sensible, dclaire et
trouble sa conscience. Cet homme, auparavant si intraitable et si farouche, devient tout a coup si docile A la voix
du jeune ap6tre charge de ses fers, et s'attache si intimement A Vincent de Paul, que non seulement il consent a
lui rendre sa liberti, mais qu'il demande A le suivre et A
s'echapper avec lui. Ils partent ensemble au milieu de la
nuit, sur un faible esquif Ala merci des flots, sans boussole,
sans pilote, sous la conduite de cette Providence ;aternelle
q ue Salvien appelle le grandpilotede l'univers i, traversent
la MWditerrande, et arrivent heureusement a Aigues-Mortes.
Oui, sans doute, c'est elle encore, 6 mon Dieu ! pouvonsnous dire ici littdralement'avec Salomon, c'est bien votre
seule providence qui gouverne cette barque dans sa route,
et ouvre a Vincent de Paul, ddnu6 des secours de l'art, un
chemin au milieu des mer.. Tua, pater, Providentia gubernat, quoniam dedisti ei in mari viam, etiamsi sine arte
adeat mare. (Sap., xiv, 3.)
A peine descendu sur le rivage de la France, Vincent de
Paul, impatient de soulager ses freres qu'il a laisses dans
x. De Providentia, lib. 2.
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les cachots de Tunis et d'Alger, ouvre les yeux autour de
lui, s'adresse a P'homme le plus puissant de la contrie, va
exposer aussit6t leurs maux au legat d'Avignon, et plaide
la cause de ces infortunis d'une manidre si eloquente, que
le prelat Montorio prend pour !ui-meme le plus tendre interdt. C'est ici, mes freres, que se renoue cette chaine de la
Providence que le malheur semblait avoir rompue. Mes
pensees ne sontpas vospensees', dit PEternel aux hommes
timeraires qui veulent sonder la profondeur de ses decrets.
Vincent de Paul ne cherchait dans Montorio qu'un bienfaiteur pour les compagnons de sa captivitd; il trouve pour
lui-mame un protecteur qui se l'attache, l'amene a Rome,
et parle de lui avec tant d'enthousiasme dans cette capitale
des nations, que les ambassadeurs de Henri IV, le meilleur
des grands hommes, veulent le voir et Pentretenir. Le cardinal d'Ossat, si profond dans Part de connaitre les hommes, et duquel Sixte V disait que, pour echapper a sa sagacitd, il ne suffisaitpas de se taire,mais qu'ilfallaitencore
s'abstenir de penser devant lui, le cardinal d'Ossat juge
bient6t ce jeune pritre franqais digne de sa confiance la
plus intime, Passocie a ses negociations, le rend a sa patrie
et le charge d'une commission importante aupres du bon
roi. Henri le Grand, apres avoir plusieurs fois converse
avec Vincent de Paul, concut pour lui tant d'estime, qu'il
avait annonc6 publiquement A sa cour la resolution de
l'lever a P'piscopat, quand le plus execrable des parricides rendit nos peres orphelins, et fit verser a toute la
France des larmes qu'une revolution de pres de deux
siecles n'a encore pu tarir.
Voila donc, mes freres, Vincent de Paul, apres un si lamentable d&sastre, au milieu de la capitale, sans appui a la
nouvelle cour, sans biens, sans parents, et livr6 A la seule
SProvidence qui se le rdserve sans partage pour lexdcution de
i. Non enim cogitationes mea cogitationes vestra. (Isaie, 55, 8.)
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ses desseins. Mais loin de recourir versces premieres lueurs
de prosperite qui auraient pu tenter son ambition et igarer
son inexpirience, ii se hite de se derober a la fortune,
rentre avec joie dans les routes les plus obscures, et se devoue a servir les pauvres infirmes dans le nouvel h6pital
de la Charit. C'est 1a que la Providence lui minage, dans
ces malades eux-memes, des mediateurs et des appuis. IL
les instruisait, les servait, les consolait du moins des maux
auxquels il ne pouvait remddier, etles assistait sans relache,
avec ce zdle d'un homme compatissant qui, en voyant souffrir ses semblables, partage leurs angoisses et sent le vertueux besoin de les soulager pour adoucir les tourments de
son propre coeur. Ces infortunes, tous les jours attendris
des soins paternels qu'il leur rendait, ne savaient comment
lui exprimer leur admiration et leur reconnaissance. Le
cardinal de Birulle, conduit par sa pidtd, ou plut6t par la
Providence elle-meme, va les visiter un jour '. Des qu'il
parait au milieu d'eux, comme I'ange de la chariti, de tous
ces lits de douleur s'eleve un concert de b6nedictions qui
lui recommandent ce pretre misdricordieux et secourable.
Le cardinal, saisi lui-meme d'un saint respect devant cet
homme vertueux qui s'humilie et se retire l'dcart, pour
se soustraire Atant d'hommages imprevus, recoit les vceux
de ces pauvres malades, re charge d'acquitter leur dette; et
le lendemain, d'aum6nier d'un h6pital, Vincent de Paul
devient aum6nier de la reine Marguerite de Valois, qui le
fait nommer aussit6t a l'abbaye de Chaume.
O mon Dieul je ne disespdrais pas de aes destindes
dans le malheur qui el6ve toujours I'ame, quand il ne parvient pas Al'avilir; mais votre Providence semble s'dloigner
de lui dans la prospirite, dpreuve si terrible pour la jeunesse et si redoutable a la vertu. S'il n'a que de l'ambition,
il peut disormais nourrir son oisivetd du pain du sanci. Deuxinme m6moire des pieces produites pour la canonisation, n.
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tuaire. Qu'attendre, en effet, pour l'Eglise de Jesus-Christ,
ou pour la soci6te, d'un esclave emporte par une si brusque
faveur dans la carricre de la fortune? Qu'attendre, mes
freres? Qu'il redevienne pauvre. Cest ce que veut la Providence, qui semble craindre de l'exposer a trop de dangers
en le laissant plus longtemps riche, tandis qu'elle travaille
ses vertus en silence; et sa volonte s'accomplit.
Vincent de Paul a su essuyer avec courage les plus accablants revers; mais ii ne salt pas endurer une oisive opulence, et il se dimet volontairement de sa charge et de son
abbaye. Voulez-vous connaitre le motif de ce double sacrifice? II a entendu dire au cardinal de Bdrulle, son digne
protecteur, que la cure de Chatillon, dans le diocese de
Lyon, etait si pauvre qu'apres avoir iti rdpudiie successivement par trois titulaires dans une seule annee, on ne pouvait plus trouver aucun pasteur pour la remplir. C'en est
assez pour la lui faire envier. C'est cette paroisse abandonnee qu'il demande, et qu'il prdfere a tout. II ne craint pas
qu'un proces vienne le troubler dans la cure de Chitillon,
oh il ne trouvera point d'avides competiteurs pour la lui
disputer. La Providence, qui le forme A son insu, vent lui
montrer de pres la misere des campagnes, l'influence des
bons pasteurs, les malheurs et les abus auxquels il doit remedier un jour; et il n'est pas encore mar, au gr6 du TrbsHaut, pour ses vastes destinies : mais il a beau fuir et se
cacher dans l'humilit6 de ses vertus; quand les moments
marques dans le ciel seront arrives, mes desseins subsisteront, dit l'ternel, et ma volo'ntZ s'accomplira tout
entiere. Consilium meum stabit, et omnis voluntas mea
fiet. (Isaie, XLVI, 10.)
Six mois se soat i peine icoulis depuis que Vincent de
Paul exerce ses fonctions pastorales a Chatillon, avec une
ardeur et un succ6s qui tiennent igalement du prodige. Dija
il a gagn6 la confiance des pauvres, par les secours qu'il a
obtenus en faveur de l'indigence; la confiance des riches,
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par cet amour dclaire, suivi et discret du bien, qui rallie
toutes les ames charitables au ministere d'un bon pasteur.
II a riegnerd les moeurs de son troupeau; il a termini
quarante-deux proces, et banni la discorde de l'enceinte de
sa paroisse. II a fait, pour toutes les classes de lhumaniti
souffrante, l'heureux essai des itablissements charitables
que nous verrons s'elever dans Ia suite. 11 s'est formn arx
plus grandes entreprises de bienfaisance, en observant avec
r'cil du zele les besoins des pauvres, les abus de la chariti,
les ressources du minist6re pastoral. II a montrd A la
Dombe dtonnee,. pour employer ici ses propres expressions,
combien un bonpretreest une grandechosc. II jouit du bien
qu'il a fait, du bien qu'il medite. 11 espere de vivre et de
mourir dans Pexercice de ses fonctions, d'autant plus precieuses A son Ame, qu'elles le placent sans cesse aupres des
maiheureux; enfin ii a donn6 une telle idWe de sa sainteti,
qu'apres sa mort, ses paroissiens ont juridiquement att-std
que des lors leur voix unanime prophitisait hautement sa
canonisation.
Tout a coup l'autoritd, sacree pour lui, du cardinal de
Brulle, qui se ddploie avec la plus ferme persiverance,
disons mieux, les decrets du ciel dont il se dit formeilement
linterprete, et qui se ddvoilent insensiblement, arrachent
Vincent de Paul aux larmes de son troupean cheri, l'enltvent a son ministere public, et le consacrent, malgr6 ses
alarmes et sa risistance, a Peducation des enfants du marquis de Gondi, general des galeres. Gdndral des Galres!
j'insiste sur ce mot : la Providence a ses desseins.
Vincent de Paul preside A l'ducation de ce fameux cardinal de Retz, qui profitera si tard des lemons et des exemples
d'un tel maitre. Mais quand le disciple viendra s'asseoir,
jeune encore, sur le siege de Paris, ii vous expliquera le
secret de Dieu, en autorisant, pendant son episcopat, tous
les etablissements de Vincent de Paul.
Ne.craignons done pas, mes freres, que Vincent de Paul
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s'carte de sa route, en acceptant un emploi que la destine
de ses eleves rend si important pour la religion. D'ailleurs,
ici mime, Finquidte vigilance de sa chariti lui decouvre de
nouveaux moyens de bienfaisance et de zele. 11 passe avec
ses disciples la plus grande partie de Fannee dans leur chateau de Montmirel. LA, les souvenirs de son enfance lui
inspirent, comme au bon prophete Amos, un attrait soudain de vocation pour enseigner la religion, seule morale
du peuple, aux habitants des campagnes, dont il avait partag6 les fatigues dans son premier Age. II lui sied sans doute
de devenir Pap6tre de ses freres; son coeur se retrouve avec
eux en famille. II consacre A leur instruction tous les loisirs qu'il peut dirober au sommeil. Ces longs sillons qu'il
parcourt piniblement avec eux pour ne pas les detourner
de leurs travaux, deviennent pour lui 1'dcole experimentale
de l'loquence apostolique, par laquelle nous le verrons
dominer dans la suite la capitale du royaume. C'est ainsi
que, docile aux inspirations du ciel, Vincent de Paul
conduit, a chaque pas de sa vie, par Pange de la Providence, qui ne lui ddvoilera son secret, comme au jeune
Tobie, que lorsque les desseins de Dieu seront remplis,
entre dans la carritre des missions; nouveau genre de bien
auquel la Providence veut le former, et qui prendra bient6t,
par son exemple et ses institutions, de si salutaires accroissements.
Mais, soit que son humilit6 s'alarme de la vindration que
lui temoign4 toute cette illustre famille; soit que le zile
brilant qui le devore se trouve trop A l'etroit dans l'enceinte de cette maison; soit que la haute fortune dont il est
menace Fepouvante; soit enfin qu'il cede au mouvement de
ces pensies profondes que le ciel envoie , selon le langage
de Bossuet, il fuit les grands dont il emporte les regrets; il
fuit le bruit de ses vertus, il fuit le danger des richesses, et
i. Oraison funebre du grend Conde.
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il fuit si loin que sa renomm6e ne pourra pas 1'atteindre.
Quelle retraite va-t-il choisir? Pendant les trois annies
qu'il vient de passer dans la maison du gendral des galeres,
Vincent de Paul visitait rdgulierement, dans cete capitale,
les malheureux condamnis a la chaine, que la Providence
semblait avoir rapproches de lui, pour les mettre sous la
garde de son zele. Ce spectacle a remui profonddment son
ame: il ne peut plus contenir sa pitid; il part sans communiquer son dessein, pour aller faire des missions dans les
chiourmes de Marseille. Nous savons de lui-meme, mes
freres, que, pour toucher ces hommes durs, il baisait leurs
fers, les assistait dans, tous leurs besoins, et qu'a force de
douceur, de tendresse et de charitd, il parvint bientvt, selon
le tdmoignage authentique de l'evdque de Marseille, dfaire
de ce repaire de tous les vices un temple ok I'on entendait
sans cesse les louanges de Dieu dans des bouches auparavant vouees au blaspheme'.
Cependant, parmi ces forcats qu'il soumet a la Providence, il en trouve un dont le disespoir lui risiste. C'est
un jeune homme condamnd, par des lois fiscales, a trois
annies de captivit6 sur les galeres, et inconsolable de la misere oi il a laissi sa femme et ses enfants. Vincent de Paul
ne peut tarir ses larmes, il va briser ses fers; il profite de
l'obscuritd dans laquelle il s'est cache pour deployer toute
la chariti qui Penflamme; il sollicite et obtient la liberte de
cet infortune par un moyen que 1'imagination n'oserait
privoir; et, a Pexemple de Pillustre 6veque de Nole, saint
Paulin, qui, pour rompre la chaine d'un esclave en Afrique,
se reduisit volontairement en esclavage, Vincent de Paul
se met lui-meme a la place de ce jeune forcat.
L'heroisme de la vertu a son invraisemblance, mes freres,
pour nous surtout qui ne vivons plus dans ces temps saintement hdroiques, ou de si sublimes sacrifice detaient com1. Recueil des pieces pour la canonisation, p. r 32.
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muns dans notre religion, fondie sur un pareil echange du
divin Redempteur, qui s'est fait homme pour racheter le
genre humain. Sainte et vraiment fraternelle chariti des
premiers ages du christianisme, qu'dtes-vous devenue? Nous
en connaissons plusieurs parmi nous, disait le pape saint
Clement; oui, nous en connaissons beaucoup qui se soot
devouds a la captivite pour briser les chaines de leurs freres,
et qui se sont condamnds A l'esclavage pour les sustenter
du prix de leur liberte : Multos inter vos cognovimus qui se
ipsos in vincula conjecerunt, ut alios redimerent. Multi se
ipsos in servitutem dederunt, et accepto pretiosui alios cibarant*. Vincent de Paul avait itd reserve pour recevoir de
Dieu, dans ces derniers temps, l'une de ces ames primitives
echappees aux premiers siecles de la religion chrdtienne.
Notre abject egoisme, etonne d'un clan si sublime de charitd, ne trouvant plus au fond de nos cceurs le persuasif
temoignage d'une emulation si ginreuse, n'estime plus
assez les hommes, et ne nous permet plus de nous estimer
assez nous-m6mes, pour s'elever aujourd'hui A la croyance
d'un pareil devouement. Les sacrifices d'un grand caractere
nous humilient trop pour pouvoir s'allier avec nos idees
retrdcies de la vertu, qui ne sont plus que la mesure honteuse de nos sentiments.
Mais la preuve de ce fait si dtrange, dont il ne faut pas
juger surtout par notre police actuelle, la preuve de ce fait
authentique, sans lequel vous verrez bient6t que tout le
reste de la vie de Vincent de Paul serait inexplicable, cette
preuve est discutie et rapportde dans le procks de sa canonisation. Ce n'est point dans 1'enthousiasme de la jeunesse,
c'est A sa quarantieme annee que Vincent de Paul descend
Acesublime exces de bienfaisance et d'avilissement. Le voili
donc, chrtiens, confondu avec les forqats, charge de chaines,
une rame A la main, sous les dehors humiliants d'une vici. Epist., ri, no 1o.
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time des lois, victime volontaire de la charite! Qu'il est
grand, qu'il est auguste dans son abjection I 0 mon Dieu I
contemplez, du haut du ciel, ce spectacle vraiment digne
de vos regards; et que tous les choeurs des anges vous bdnissent dans ce moment, d'avoir, dans les tresors de votre
misericorde, des recompenses eternelles pour payer un si
grand sacrifice! Fers honorables, sacres trophies de la charite, que n'etes-vous suspendus aux voites de ce temple,
comme l'un des plus beaux monuments de la gloire da
christianisme! Vous orneriez dignement les autels de Vincent de Paul, en rappelant a la societi les citoyens que lui
donne la religion de Jesus-Christ; et la vue de ces chaines,
justement revredes comme un cbjet de culte public, aiderait,
de siecle en siecle, notre ministere & lui en former encore
de pareils.
Peut-on ajouter quelque chose a la grandeur de cette
action? Oui, mes freres, c'est le soin que prit Vincent de
Pa:l, pendant toute sa vie, pour la cacher a ses contemporains. Jamais cet homme, dont les infirmites attesterent,
jusqu'a sa mort, cet heroique et cruel devouement; jamais
cet homme, qui repetait sans cesse, dans les cours des rois,
qu'il itait le fils d'un laboureur, et qu'il avait garde les
troupeaux dans son enfance; jamais il n'a parld de ce beau
trait de sa vie, qu'il n'osa pourtant jamais desavouer. II ne
rdpondait que par un doux sourire, et les yeux humblement
baisses, quand on lui en rappelait le souvenir, rougissant
de la joie involontaire qui echappait a son ame au seul
nom des forcats. Dans un premier epanchement de cceur,
il avait confid, par ecrit, ce secret a un ami. II apprend,
dans sa vieillesse, qu'en a conserve cette lettre. Des ce moment, il fait des efforts incroyables pour la recouvrer. II
n'aurait pu prendre plus de pr6cautions pour cacher le plus
grand des crimes. L'homme de confiance, qui 6crivait sous
sa dictee, rendit heureusement ses instances inutiles, en
ajoutant: Si la lettre qu'il vous demande est honorable
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pour lui, gardet-vous de la renvoyer, car ii la brflerait.
C'est ainsi qu'il a fallu, presque toujours, dirober sa gloire
a son inexorable humiliti qui s'efforcait de l'aniantir.
Le bruit d'un si itonnant sacrifice s'6tant ripandu, Vincent de Paul quitte Marseille, et, trop heureux de trouver
un refuge contre I'admiration publique qui le poursuit, cet
humble heros du christianisme court ensevelir avec joie
son importune reputation dans I'obscurit6 de la cure de
Clichy. Fugitif de la Providence, o6 vas-tu ? II se ditourne,
mes freres, de la voie oi le ciel 1'appelle; mais, Dieu, qui
le surveille, le ramenera bientbt dans sa route. Le gindral
de Gondi, instruit du divouement de ce vertueux transfuge,
se hate d'en informer le roi; et Louis XIII, pour faire
eclater le triomphe de Vincent de Paul, dans le lieu meme
de son humiliation, le nomme aum6nier gienral des galeres. Le sup.rieur de sa Congregation jouit encore aujourd'hui, a ce titre, de cette dignitd, comme du plus pricieux
heritage de sa gloire. !1 y a, dans cette recompense, je ne
sais quoi d'antique et de grand qui 6elve l'ime et I'attendrit.
Mais Vincent de Paul se bornera-t-il aux seules fonctions
decette place, qu'il a certes bien miritie? Non, mes freres,
elle ne suffit pas A l'activiti de son zele. La Providence a
d'autres vues sur lui; elle se hAte d'ouvrir une nouvelle
carriIre au genie de la charite, qui se manifeste en lui avec
tant d'aclat, par le don imprevu que lui attire alors sa renommde, de la riche maison de Saint-Lazare, don qu'il
refuse pendant une annde enti6re, pour mieux s'assurer,
dit-il, du vouloir de la Providence.
Aussit6t qu'il a ainsi dprouv las volonte divine, avant
d'accepter un si solide 6tablissement,-ce digne ministre de
Jesus-Christ, doue au plus haut degr6 du rare talent de
parler dignement de Dieu, regeinre les moeurs publiques
de la capitale, en y ouvrant gratuitement, chaque annie,
a plus de vingt mille hommes de tous les itats, ces retraites
si salutaires, dont l'usage subsiste encore dans les campa-
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ones et dans nos armies. Cet infatigable conquirant des
ames fait, en peu d'annies, jusqu'a trois cents missions.
Mais bient6t il s'apergoit que le bien qu'il opere dans le
royaume ne saurait y 6tre durable, s'il n'est soutenu par le
ministere des pasteurs. Le sanctuaire ne lui presente que
des scandales, qu'il disespere de reformer. II jette alors les
yeux sur la gendration naissante. II fait servir aux desseins
de la Providence I'intimite de ses liaisons avec la maison
de Gondi. II propose au cardinal archevdque de Paris de
ranimer l'esprit eccl6siastique dans ce vaste diocese, le
modele de toutes nos autres Eglises, et ce prilat ne croit
pouvoir mieux seconder une si haute entreprise qu'en prescrivant, comme une condition indispensable pour dtre promu
aux ordres sacres, l'obligation de faire une retraite sous les
yeux de Vincent de Paul. Ainsi prepos6 a l'instruction des
jeunes clercs, l'espirance du sanctuaire, il sent le besoin de
prolonger idiucation sacerdotale. Cette idde lumineuse,
dont tous les ordres de la societd doivent envier les avantages aux ministres de la religion, lui montre a la fois, et
le but, et la route. Aussit6t, par Pltablissement des s6minaires dans cette capitale et dans tout le royanme, Vincent
de Paul accomplit le voeu si ficond et si inquiet du concile
de Trente, et reginere le clergd de France, qui, grAce A
cette immortelle institution, devient le premier clerge de
l'Europe.
C'est alors que, deployant cet esprit du sacerdoce, dont
le cardinal de Berulle fut en France le premier moteur,
Vincent de Paul, environne d'une legion d'6mules, enflammis de son zele, sort de sa retraite avec ce cortege de saints
pretres, qui, en marchant sur ses traces, se rdpandirent
dans tout le royaume pour y propager ses bienfaits et sa
gloire, itonnerent tout a la fois le dernier sidcle par le ginie
createur des fondations, destinies, selon ses propres paroles,
a faire circuler abondamment dans le sanctuaireI'antique
seve sacerdotale, et se signalerent A Penvi par les monu-
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ments les plus utiles A la religion, comme A la societe, dont
les interdts sont inseparables: les d'Almeras, les Oiler, les
Troncon, les Bernard, les Eudes-Mezerai, les Bourdoise.
Je le vois lui-meme, a la tete de son seminaire, ayant
pour disciples Bossuet de Meaux, Abelli Jd Rodez, Pdrochel de Boulogne, Godeau de Vence, Pavilion d'Aleth,
Vialard de Chalons, et se formant une colonie de cooperateurs qui perpetueront i jamais ses travaux. Voila son ecole
et ses ouvrages!
C'est ainsi qu'en inspirant de tous les c6tds l'admiration
et la confiance, et ef s'associant, sans aucun dessein, pour
l'assistance du moment, une elite d'excellents pretres qu'il
anime de son esprit, Vincent de Paul etablit, presque a son
insu, sa Congregation de la Mission, egalement recommandable par le suffrage des pontifes, l'estime des rois, et
la veneration des peuples. Pour la rendre digne A jamais
d'un nom si apostolique, par un ministere sans cesse en
action, il en destine une colonie nombreuse aux missions
dtrangires, c'est-A-dire a etendre 1'empire de Jesus-Christ,
en bravant habituellement et obscurement toutes les horreurs de la proscription, de la captivite, de la faim, de la
peste et du martyre, dans les regions les plus iointaines et
les plus barbares du globe. Mais, saintement jaloux de se
survivre A lui-meme dans sa patrie, il lie par un voeu special tous les membres de I'association dont il est le chef, i
des missions continuelles dans I'interieur de la France, en
faveur de ces dernidres classes de la societd, oui la religion
seule est une puissance vraiment populaire pour la conscience, parce qu'elle seule donne des bases immuables et
un ressort tout-puissant A la morale publique. Vincent de
Paul est, sous tons les rapports, l'homme du peuple. Le
peuple est la famille de son coeur et Phi'riage de son zele.
II veut done que ses coopirateurs lui ressemblent, et soient
eminemment comme lui les pritres du peuple. 11 les
consacre ainsi A instruire d'abord, A consoler, a sanctifier
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ces pauvres habitants des campagnes au milieu desquels il
est nd. et a soutenir ensuite ses admirables institutions,
les unes par les autres, en formant, dans les siminaires,
des cures pour toute la France.
Le projet, qu'il a si heureusement exdcute, de donner a
cet empire le corps de ses pasteurs, je veux dire, ses quarante-cinq mille meilleurs citoyens, est l'une des plus
grandes pensdes que le zele du bien public ait jamais concues. Je lui rends avec confiance un pareil hommage sur la
foi de Louis XIV, qui, splcialement admirable par la connaissance et le choix des hommes, a voulu que la famille
spirituelle de Vincent de Paul vint faire respecter la religion a Versailles par son disintiressement, en y exergaat
seule et a jamais les fonctions si importantes du ministere
pastoral. Graces immortelles lui soient rendues! Les espirances du grand roi n'ont pas &t6 trompdes. Les enfants
n'ont point degindre, dans cette corruptrice region, du zele
apostolique et de la simpliciti de leur p$re. Etablis a la
cour depuis un sikcle et demi, ces vertueux missionnaires
s'y montrent constamment dignes, par leur primitive ferveur, de servir de modeles a tous les pasteurs du royaume.
Tant de travaux et de succes portaient ainsi, tous les
jours, la renommee de Vincent de Paul du sanctuaire a la
cour des rois, oh l'on affecte si souvent de louer le bien,
pour persuader qu'on I'aime. LouisXIII, parvenu au terine
de la decrdpitude, a la fleur de 'Pge,voit son tombeau prat
a s'ouvrir. II a le courage, naturel a son sang, de se ddtacher du tr6ne et de la vie : mais il sent le besoin, si pressant
pour un roi que la mort va traduire au tribunal supreme,
d'un mediateur puissant aupres de Dieu, pour ranimer sa
confiance dans un si terrible moment. Un mois avant sa
mort, seul avec les pensees iternelles, il se souvient, dans
son lit de douleur, de P'hdroisme chrdtien du missionnaire
forqat. C'est cet homme de Dieu, que sa vineration lui
designe alors pour I'assister a sa derniere heure. II dcarte
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aussit6t le depositaire ordinaire de sa conscience, et met
son Ame entre les mains de Vincent de Paul, qui la remplira d'espirance et de paix.
Voyez, mes freres, cet ap6tre des campagnes appele tout
a coup, comme l'ange de la misericorde, pour attendrir et
iclairer un roi mourant. Voyez-le lui presenter, en deqc
du tombeau, la religion consolatrice qui vient adoucir les
horreurs de sa longue agonie. A c6te d'un si touchant spectacle, voyez-le prendre le jeune hiritier du tr6ne dans ses
bras, instruire le fils de sa croyance et de ses devoirs, en
pleurant avec lui aupres de ce lit de mort, pour pendtrer
plus avant dans le coeur et dans la conscience du pere, et
au milieu de ces debris domestiques de toutes les grandeurs
humaines, oi Dieu seul reste debout, enseigner chaque
jour avec onction i Louis XIV, encore enfant, et qui s'en
souvint toujours, les premiers principes de I'Evangile, qui
sont aussi le vrai code de rhumanitd. Louis XIII ne verse
plus dans le sein de Pami de Dieu que des larmes de componction, de resignation et d'amour. Mais, avant de rendre
entre ses bras le dernier soupir, il faut que ce prince accomplisse les desseins qu'avait la Providence, en lui envoyant un tel ministre. Je Pentends, en effet, ranimer sa
voix mourante, pour attirer les benedictions du ciel sur les
premices du regne si glorieux de son successeur, en exbortant la reine a confier a ce saint pretre le choix des premiers
pasteurs qu'elle va donner aux peuples, pendant sa rigence. Anne d'Autriche n'hisite point d'obeir a cette volonti
sacrie. Elle nomme Vincent de Paul chef de son conseil de
conscience; elle lui confie, au grand itonnement de sa
cour, cet important minist&re des maeurs, des itudes, des
services, des ricompenses ecclesiastiques, et vent que ce
meme instituteur des seminaires, qui a si bien su former
les iveques, soit specialement charge du soin de les choisir.
O Vincent de Paul! tu t'es soumis a la Providence dans
les revers :
l.i rdsiste pas quand elle te condamne A la
!c
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prosperiti. Peux-tu douter que ton elevation ne soit son
ouvrage? Ton disinteressement subira cette epreuve sans
altiration. En t'amenant de si loin A une si grande place
dans la tribu levitique, afin que tu y mettes chacun a la
sienne, Dieu veut que ton ministere devienne une 6poque
immortelle de gloire pour le clerge de ta patrie. Tu en as
iet le modele, sois-en desormais le regulateur. Viens montrer a la France quelle emulation soudaine et toute-puissante y cree ou y ddveloppe les vertus et les talents propres
a chaque emploi, sous un gouvernement qui sait les appricier. Viens a la voix du ciel qui t'appelle. Viens, digne
favori de la Providence, viens te mesurer une seconde fois
avec la fortune. Viens done. Ce n'est pas une Ame comme
la tienne, que le pouvoir sera capable de corrompre. Eh !
qui sait, te dirons-nous comme Mardoche a Esther, si Dieu
ne te confie pas une si importante autoritd, pour t'opposer
seul aux dereglements de la minorite de Louis XIV? Quis
novit utrum idcirco ad regnum veneris, ut in tali tempore
parareris?(Esther., Iv, 14.)
Vincent de Paul obeit A Fimpulsion du zele qui l'anime;
mais l'ambition ne s'elevera pas jusqu'a lui. La premiere
fois qu'il parait devant la regente, il forme publiquement
le voeu solennel de n'accepter jamais, ni pour lui, ni pour
sa Congregation, aucune grace ecclesiastique. II.est fiddle
A son serment il continue de vivre dans son honorable indigence, tandis que par ses mains se repandent tous les
tresors du sanctuaire, et il se rend, pendant dix ans, au
conseil du souverain, avec autant de simplicitd qu'i ses
missions de village. Son pouvoir augmente l'autorit6 et
l'influence de ses vertueux exemples. C'est a lui que commencent la grave rdgularitd, les longues etudes, Lassociation prialable au gouvernement des ivqques pour parvenir
Al'ipiscopat, et Fesprit eccldsiastique, qui distinguent iiinemment l'lglise de France. Ses choix, dont le premier
clerge de Louis XIV fut compose, honoreront a jamais son
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ministrre; et ii suffit de se rappeler quels furent les prelats
de son temps pour juger de son discernement et de ses
principes.
Relegui a la cour par la Providence, Vincent de Paul
n'y fixe point son coeur. Au milieu des troubles de la
Fronde, o l'intrigue a cessi parmi nous de diginirer en
faction, il va, sans craindre le ressentiment du cardinal
Mazarin, demander et redemander la paix i Saint-Germainen-Laye, en faveur de cette capitale toujours non moins
facile a tromper que terrible dans ses egarements. Le bruit
de sa disgrace se repand aussit6t dans Paris. A peine est-il
dimenti par son retour, que ses amis accourent A SaintLazare pour Pen feliciter. Voulez-vous connaitre toute
l'inergie de 'humilitg chritienne ? Ecoutez sa rdponse.
Plht d Dieu, dit-il, que la nouvelle filt vraie! Mais un
miserable comme moi ne mdrite pas cette faveur.
Et quelle est done cette faveur qui lui parait si importante et si d6sirable? Est-ce de la fin de sa captiviti a
Tunis, est-ce du terme de son martyre sur les gal6res que
Vincent de Paul parle avec une si eloquente impatience?
Non, mes fr6res, c'est de 'humble et ardent 'ddsir qui le
tourmente de n'8tre plus A la tete du conseil des rois.
C'est ainsi que la Providence est sans cesse obligee de
faire violence A l'humilit6 de Vincent de Paul, et qu'elle
le conduit par la main, A travcrs les ddsastres les plus accablants, au premier de tous les minist&res eccldsiastiques.
Tous les moyens dont elle se sert pour l'elever, sont pour
lui autant d'actes de vertu. Elle le fait naitre d'abord dans
lindigence, et son education est une espece de prodige. A
peine l'a-t-elle arrachd A cette premi6re obscuritd, qu'elle
Penvoie en esclavage pendant trois ann6es enti6res. Elle le
place ensuite un moment sous les yeux de Henri IV, cinq
mois i l'hospice de ia Charitd, trois annies dans la maison
de Gondi, six mois i ChAtillon, plusieurs annies dans les
s6minaires ou dans les missions, un mois auprbs du lit de
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mort de Louis XIII. Tous les moments de sa vie sont marquds et comptis par la Providence, qui le prepare de loin,
par tant d'6preuves, a ses hautes destinies. Dieu commence
enfin a sortir de son secret, selon 1'expression des livres
saints, et Pappelle a la distribution de toutes les prilatures
du royaume. Changeons les noms, mes frres : ce n'est
plus Vincent de Paul que nous voyons ici; c'est Joseph
qui garde les troupeaux de son pere Jacob, est vendu aux
Ismaelites, mend en captivit6, d6livrd de la servitude par
l'assistance du ciel, et assis aupres du tr6ne de Pharaon,
pour repandre les graces du roi d'Egypte.
L'histoire d'un homme justement cdlebre finirait 1A, et
paraitrait dignement remplie. C'est ici que ctlle de saint
Vincent de Paul commence. Il est deji up vase d'honneur
prepari par le Tr&s-Haut A toutes les bonnes ceuvres. 11
faut que, par une lutte soutenue avec la Providence, il
oppose a present prodiges a prodiges, qu'il acquitte envers
les infortunds la dette que lui imposent, et des malheurs si
instructifs, et une elevation si imprevue; que ies merveilles
de la seconde moiti6 de sa vie fassent ressortir les intentions
admirables du ciel, dans les 6preuves de la premiere, et
que, deployant a la fois toute FactivitC d'une grande Ame,
tout le courage de famour patient du bien, toute la sagesse
du ginie de l'expirience, toutes les ressources du zile, tous
les prodiges de la charitd : ii acheve, par une glorieuse
ressemblance, de justifier 1'oracle de saint Paul, que nous
lui avons applique, en se rendant utile aux desseins du
Seigneur. Eritvas in honorem, utile Domino, ad omne opus
bonumparatum. C'est le sujet de la seconde pantie de son
dloge.
SECONDE PARTIE

Chantez un hymne, pouvons-nous dire ici avec Ie prophete Isale, chantez un hymne en Fhonneur de la Providence, pauvres et malheureux qui habitez dans la pous-
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sibre! Expergisciminiet laudate,qui habitatis in pulvere !
Nous vous annoncons un ami, un protecteur, un pare. Et
vous, mes freres, qui dans les premiers rangs de la socidet
croyez si difficile de faire du bien a vos semblables, descendez, et voyez sortir de la clas,se la plus obscure le modele
le plus accompli des bienfaiteurs de Ihumanitd. Heureuse
destinde de la France! Au milieu des orages de la Fronde,
Vincent de Paul foade dans sa capitale ses plus grands etablissements de chariti, comme, un siecle auparavant, au
milieu de l'anarchie des guerres civiles, Michel de l'H6pital
donnait A cet empire ses meilleures lois. Voici done un
pr&tre de Jesus-Christ, qui ne s'est signald par aucun
ouvrage eloquent en faveur des malheureux, et A qui le
mot mdme de bienfaisance fut inconnu, mais qui s'est montru tel, et par s&s bonnes oeuvres, et par I'influence de ses
verus, qu'on ne peut penser sans effroi a ce que s-rait
encore cette capitale, s'il n'eft jamais existd, ni sans attendrissement Ace qu'elle deviendrait bient6t, si Dieu lui donnait, chaque siecle, un citoyen de ce caractere. II a passe,
comme Jdsus-Christ, sur la terre, en yfaisant du bien aux
hommesL. II recula pour les indigents les bornes ordinaires
de la Providence. Ses sollicitudes paternelles en faveur des
malheureux eurent toute Fardeur et les rapides profusions
d'une passion violente, mais avec cette longue constance
qui n'appartient qu'a la vertu. I1 aima tellement ses semblables, qu'en lui ia charite fut ainsi plus active que ne 1'a
jamais &t6, dans aucun mortel, la cupiditi la plus effrenee.
11 devint le hdros immortel des chretiens citoyens, et il
parut destind du ciel A montrer a la terre cete religion
patriotique, gdnie du bien pour creer, comme l'impidtd est
le genie du mal pour detruire.
D'abord, sans entrer ici dans l'immense detail de ses
i. Isaie, xxvi, 19.
2. Pertransiit benefaciendo. (Act.apost., x, 38.)

-367aum6nes particulires, dont ii est impossible a la religion
de d6velopper le tableau, observez, mes frires, des son
premier itablissement, que Vincent de Paul veut imiter, en
quelque sorte, 4eternit6 de la Providence, par la stabilitd
des secours qu'il assure aux malheureux. Tout le bien qu'il
a fait subsiste encore, pouvons-nous dire de lui avec Salomon, et est indbranlablement affermi dans le Tres-Haut.
Stabilita sunt bona illius in Domino. (Eccles., xxxi, r .)
Durant le cours de sa vie pastorale a Chitillon, it avait
forme une association charitable de l'Elite de son troupeau,
pour veiller au soulagement des pauvres et A F1'conomie*
des aum6nes. Mais telles 6taient les benedictions dont le
ciel couronnait ses vertus, que chacune de ses bonnes ceuvres devenait pour la religion un dtablissement public. Ce
faible ruisseauforme, en effet, bient6t un grandfieuve,
selon 1'expression des livres saints'. La confrerie pour les
malades, que Vincent de Paul a fondee &Chitillon, sert de
berceau a cet admirable etablissement des filles de la Charitd, dont notre siecle respecte les services, comme 'un des
plus beaux titres de gloire de la religion, et dont l'Angleterre a demande, de nos jours, des colonies k la France.
Vincent de Paul, qui croyait, disait-il, aux bonnes et aux
mauvaises races, exige que I'on n'admette dans cet institut
que des aspirantes issues d'une famille irreprochable depuis
plusieurs gindrations, et qu'on ne se relAche jamais sur la
sdvdriti de ce nouvel ordre de preuves,depreuves de vertu.
I1 dcarte l'oisivete de ses filles cheries, en s'emparant de
tous leurs moments au nom des malheureux, et en remplissant leur vie tout entiere de cet ensemble de vertus
celestes qu'exige le service des malades. II ne leur impose
point d'autres devoirs que le soulagement continuel de
Phumaniti souffrante. Vous n'aureq, leur dit-il dans sa
regle, point d'autres monasteres que les maisons des paui. Foas parvus crevit in fluvium maximum. (Esther., xi, io.)
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vres, point d'autres cloitres que les rues des villes et les
salles des h6pitaux, point d'autre cl6ture que I'obdissance,
point d'autre voile qu'une sainte modestie. Mon intention,
ajoute-t-il, est que vous traitie; tout homme infirme, comme
une mere tendre qui soigne sonfils unique. II porte les tendres prevoyances de la chariti jusqu'i leur ordonner formellement d'dgayer et de rejouir les malades, s'ils sont
tropfrappes de leurs maux.
Pour prdmunir ces humbles servantes des pauvres contre
des regrets qui les rendraient inutiles, en les digotitant de
'leur tat, ce sage ligislateur, jaloux d'entretenirdans un institut si hiroique P'ardeur d'un zele toujours renaissant, ne les
admet a la profession qu'apres cinq ans entiers d'ipreuves,
ne leur permet alors de se lier par des voeux que pour une
seule annde, et veut que chaque annie, dcoulde en quelque
sorte dans la ferveur d'un noviciat continuel, renouvelle
ainsi, devant Dieu et devant les hommes, le mirite de leur
premiere consecration. Enhardi par leurs succ6s, Vincent
de Paul generalise les fonctions de ces anges visibles de la
Providence, leur demande des vertus aussi vastes que les
besoins publics, et les estime assez pour mettre en dep6t
dans leurs mains routes ses bonnes oeuvres. Ces dignes
filles d'un si bon pere, animdes de son esprit, servent de
mere aux orphelins, se ddvouent l'education des enfants,
assistent les malades, les veuvesi les vieillards, les prisonniers, les forqats, les pauvres honteux, les soldats blessis;
ipient tous les maux de 1'espce humaine, pout n'en laisser
aucun sans soulagement; luttent sans cesse contre tous les
desastres qui naissent de lindigence, ou de l'Pge, ou des
infirmitis, ou des accidents, on des revers, ou des vices, ou
des crimes de leurs semblables; comptent les vertus les
plus prdcieuses a Plhumanitd au nombre des fonctions ordinaires de leur etat, et remplissent avec une sainte joie le
ministere de la charit6, le plus rebutant pour la nature,
mais le plus honorable aux yeux de la religion, dans les
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villes comme dans les campagnes, sur les galeres comme
dans les prisons, dans les rdduits obscurs de la misere
comme dans les asiles publics.
Aussi, au milieu de la dicadence universelle des ordres
religieux, le ciel, qui protege visiblement les filles de Vincent de Paul pour mettre partout leur touchante innocence
entre sa justice et les miseres humaines, ne cesse de multiplier leurs dtablissements et leurs succes dans toute l'Europe.
C'estla famille officieuse de la Providence, qui se conserve
et se repand en tout lieu, pour justifier dans la bouche des
malheureux cette priere sublime, dont 'homme ne concoit
toute la profondeur que par sentiment, quand elle le rapproche de Dieu par une adoption tutdlaire, pour le consoler
dans ses angoisses : Notre pere, qui &tesaux cieux ! Oui,
sans doute, infortunds, vous avez bien veritablement un
pere dans le ciel, puisque tant de meres secourables vous le
reprisentent sur la terre. Binissez done A jamais celui qui
en vous lIguant leur charitable assistance, vous a tous reintigris dans votre filiation divine. C'est aux sollicitudes
maternelles des vertueuses filles de Vincent de Paul, qu'il
a si bien nommies les filles de la Charitdelle-meme, que
vous reconnaissez la paternitd de votre Dieu, en recueillant
tous les jours, de leurs mains, une portion de son heritage.
La vie active et laborieuse, qui est I'Ame de ce bel institut, s'offrait sans cesse aux regards de Vincent de Paul
comme l'essence de la charit6. Sa grande maxime fut toujours de placer la vertu dans les oeuvres de misericorde. 11
faut aimerDieu, disait-il souvent, a la sueur de sonfront.
Des que ses missions lui laissent quelque intervalle de
repos dans la capitale, un autre genre de bien A faire vient
l'occuper. Les pauvres sont toujours presents A son cceur.
Une continuelle douleur le presse de les soulager. Venez et
voyez: il a fait pendant quarante ans un long cours de tribulations, d'expiriences et d'ipreuves; il revient pendant
quarante ans a toutes ces instructives epoques, pour en
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mediter les lemons; et, les trsors de la charite a la main, il
va rechercher tous les genres d'infortune dont il a eti le
temoin ou la victime.
Vincent de Paul se souvient d'avoir vu autrefois, dans
l'upital de la Charite, le mod6le des soins que la religion
doit B l'humanitd souffrante; et, dans un coeur tel
que le sien, un pareil spectacle ne saurait etre ni sterile
pour la Providence, ni perdu pour les malheureux. 11 va
donc, pour se ddlasser au retour des missions, observer,
comme tuteur des pauvres de Jesus-Christ, ce qui se passe
dans les h6pitaux. Celui de tous ou son influence est le
plus necessaire, I'HOtel-Dieu de Paris, ouvre d'abord
une vaste carriere a son zele; mais ii sent le besoin d'en
moderer l'ardeur pour le rendre plus efficace. Je le vois
attentif A prendre, pendant plusieurs mois, toutes les prdcautions d'humilit6, de ddfirence, de respect, qui peuvent
lui faire pardonner le bien qu'il medite. Apres avoir ainsi
prepard les voies de la Providence, il entre enfin comme en
triomphe, avec son association, dans l'H6tel-Dieu de la
capitale, que 'on pent appeler l'h6pital de toute la France
et mime de 1'Europe entidre. Un court intervalle lui suffit
pour y etablir, au moins durant plusieurs annees, 1'esprit
d'ordre, de vigilance, d'6conomie, d'humanite, et de cette
pidti veritable qui est l'ame de toutes les bonnes ceuvres.
D'un c6td, il multiplie les secours; de 1'autre, il reforme
les abus. II remarque avec douleur qu'une ancienne loi de
cet hospice oblige indistinctement tous les malades qu'on
y regoit A se prisenter aussit6t au tribunal de la penitence.
Vincent de Paul, arimi d'un zele pur et eclaird, cet homme
vertueux dont la foi etait si vive, et i qui les int&rits du
ciel dtaient si chers, repousse, au nom de la religion, un
hommage qu'elle ddsavoue; il rend la confession libre et
volontaire, et fait cesser A jamais toute contrainte religieuse
dans un asile ouvert, par son institution, A toutes les religions comme A tous les peuples.
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De nouveaux souvenirs de sa vie passee sugg&rent AVincent de Paul de nouveaux desseins de bienfaisance. Ici, mes
freres, it ne se borne ni a la capitale, ni meme a nos pro.
vinces, pour rendre la Providence sensible a ses concitoyens. II a ted esclave en Barbarie: ce digne Israelite se souvient done de la servitude de Babylone, et travaille, comme
Zorobabel, a reparer les maux.de la captivitd. Apres avoir
consacrd d'abord douze cent mille livres au rachat de ses
successeurs d'infortune; apr6s avoir prevenu la plus desespirante de leurs privations en leur ouvrant un bureau g&geral et gratuit de correspondance avec leurs families, dans
sa maison de Saint-Lazare; apres avoir dote pour eux un
vaste h6pital dans les murs d'Alger, il fonde des secours
permanents pour la redemption des captifs, et leur destine a
jamais des colonies de missionnaires pour les consoler du
moins et cultiver leur foi, en attendant qu'il puisse payer
leur rangon. I1 a eti le martyr de la chariti sur les galeres :
il fonde dans cette capitale, a la porte Saint-Bernard, un
hospice particulier pour les forqats, qu'il ddlivre pour toujours des cachots de la Conciergerie, et il leur ouvre a Marseille, dans leurs infirmites, un h6pital de trois cents lits.
C'est ainsi que Vincent de Paul fait tourner ses anciens
malheurs au profit de I'humanite, et s'acquitte solennellement, dans la prospdritd, envers la Providence.
L'esprit du Seigneurs'est repose sur cet homme compatissant, pour consoler tous ceux qui pleurent. Spiritus Domini super me, ut consolareromnes lugentes'. Le spectacle
de la douleur est tout-puissant sur son ame. Cet homme,
qui a itd si malheureux et si dur pour lui-mime, n'en est
que plus sensible aux misdres et aux maux de ses freres.
Chaque infortune est pour luinon seulement son semblable,
mais encore un ancien compagnon de souffrance et un autre
lui-meme. Des qu'on lui expose les besoins des miserables,
i. Isaic, LX,

I et 2.
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son attention et son intiert s'eveillent. 11 n'eclate point en
cris soudains d'une factice et sterile sensibilitd; il ne s'excite
point a des larmes hypocrites, et n'affecte pas cette emotion
de calcul, qui mendie des applaudissements en exagerant
la pitie. Mais, quelque empire qu'il soit accoutumd A exercer
sur lui-meme, surtout pour cacher ses vertus, on decouvre dans tous les traits altires de son visage un homme
penetri de douleur, qui sent profondement tous les maux
qu'on lui raconte. La vue, le nom seul des pauvres lui
cause un fremissement soudain, et remue ces esprits de misericorde dont il est rempli. L'age n'emousse point une si
tendre sensibilite. La vieillesse, qui est ordinairement pour
les autres hommes le temps du repos et de 'indifference,
devient 'Ppoquela plus active de sa vie, et son coeur ne
vieillit point avec lui. Different de 1'homme du temps qui
se concentre en lui-meme quand ii touche Ala fin du court
periode de ses jours au dela duquel il n'dtendit jamais ses
destinies, I'homme de Pl'ternit6, Vincent de Paul est un
voyageur sur la terre, et, loin de se ralentir, il redouble
d'ardeur en s'approchant du terme de sa carriere.
Voyez-le se hater de remplir de bonnes oeuvres les restes
d'une vie prate a lui echapper. Ce n'est qu'a l'age de cinquante-cinq ans qu'il commence ses etablissements publics.
Par un nouveau prodige, tous les plus iclatants prodiges
de sa charite sont renfermds dans ses trente dernikres annees; et encore s'eclaire-t-il lentement par des essais rditeres, en soumettant tous ses projets a de longues experiences.
II a requ d'en haut cette patience des affaires qui en assure
le succes. S'il trouve des obstacles sur sa route, loin de vouloir les surmonter par le credit de sa renommie, il se
tourne du c6te du ciel dont il midite 'oeuvre en silence, il
se tait devant la contradiction, pour explorer si elle vient
de Dieu ou des hommes. II se confie si peu en ses lumikres
que son humilite prend sans effort I'attitude du doute. II
ne capitule pas, mais il differe. II cherche la verite, il
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cherche le bien dans 1'examen approfondi de ses plans, et
non pas la victoire. Toute espece de lutte repugne A son
coeur autant qu'A ses maximes. 11 charge le temps d'user
la resistance des esprits. 11 attend paisiblement, maigavec
toute 'obstination d'un saint zMle, les moments marquis
par 1'etre supreme. II ne combat rien, et il triomphe de
tout ; et, comme s'il marchait visiblement a la suite de
Dieu dans ses entreprises, il ne pricipite aucune bonne
oeuvre, de peur, disait-il souvent, d'anticiper sur la Providence. Un exemple particulier va vous rendre plus sensible, mes freres, cette m&thode de prudence dans le
bien.
Vincent de Paul aperCoit dans cette capitale quarante
mille mendiants sans foyers, sans pain, sans moeurs, multitude effrayante que Henry IV et Sully avaient igalement
desespiri de disperser ou de secourir. Mais Vincent de
Paul, qui disait sans cesse, sur la foi de son expirience,
que les trdsors de la Providence etaient indpuisables, et
que la defiance dishonorait Dieu, Vincent de Paul n'est
point intimid6 a la vue de ces quarante mille indigents.
Une faveur particuliere d'en haut est attachde A ses bonnes
oeuvres. Tout ce qu'il entreprend prospAre et subsiste Ajamais: Omnia quwcunque faciet prosperabuntur'. L'enthousiasme de ia charite enflamme son courage. II se sent
tout-puissant avec la protection de la Providence. C'est
elle qui le rassure, car c'est elle qui rinspire. Eh! le moyen
qu'une ame comme la sienne puisse douter de lassistance
et des benedictions du ciel, quand elle s'y confie en faveur
des malheureux ! Commenjons seulement le bien, dit-il, et
Dieufinira.Anim6 du gott antique pour les grandes entreprises, il propose done la fondation d'un hopital gineral
pour abolir la mendiciti dans cette capitale, en assignant
des ressources suffisantes aux veritables besoins. Vincent
I. Psalm. I, 3.
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de Paul est seul ici. II ose pourtant se mesurer avec une
conception si hardie. On baisse les yeux d'effroi autour de
lui, devant le courage de sa charitd. L'h6tel de ville de Paris, 4pouvante d'un tel fardeau, lui oppose que l'execution
de son projet est impossible, et que les pauvres sont trop
depraves pour vivre en paix dans un asile commun. A cette
difficult6 que 1'on croit insoluble, Vincent de Paul s'arrete,
mais il ne se rebute pas. I1 sait avec quelle deplorable facilitd les hommes pr6venus argumentent sur tout, et avec
quelle promptitude d'orgueil la contradiction les irrite. II
craint, dit-il, d'attirerdes ennemis aux malheureux en se
hdtant trop de les servir. II ne veut convaincre son siecle
que par 'evidence du bien. II change done de conduite,
sans changer de dessein. Pour mieux atteindre au but, il
appelle de l'opinion publique
l'ivenement, et ii va repondre a des conjectures par des faits.
Des longtemps, il etait pientre de compassion pour ces
pauvres artisans, que la caducite privait de la ressource du
travail, et livrait a tons les maux r6unis de la vieillesse et
de Pindigence. II imagine alors de se confier a l'autoritd de
leur exemple, pour hasarder une premiere epreuve dont le
succbs puisse rassurer ropinion publique. II rassemble
aussit6t, par forme d'essai, pour qu'une bon-e ceuvre en
appelle et en engendre une autre, il rassemble, dis-je, une
colonie de trois cents vieillards des deux sexes, dans I'h6pital du Nom de Jdsus, qu'il 6tablit. II les pinetre d'abord
profondement de ces principes religieux qui, au lieu d'un
seul timoin severe que chaque homme trouve dans sa
propre conscience, lui en dicouvrent dans le ciel un autre
non moins intime et plus inexorable encore qui doit 6tre
son juge. 11 leur declare done qu'il les rend responsables A
jamais du sort de tous les pauvres de la capitale, et qu'il
leur demandera compte, au tribunal de Dieu, de I'expirience charitable qu'il va tenter en leur faveur. L'h6pital
du Nom de Jisus, ainsi fonde par lui sous la garantie de
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leur conscience, devient bient6t, par la sagesse prevoyante
de ses reglements, un modele accompli d'union et de charite chritienne. L'exemple parle alors, et opere une rdvolution soudaine dans les esprits; l'humaniti a gagnd deux
fois sa cause, au tribunal de I'opinion et au fond de tous
les coeurs. La possibilite d'introduire l'ordre dans le r6ceptacle de toutes les miseres humaines est demontrde par le
fait qui dement tous ces sophistes pusillanimes. La police
s'itablit dans la capitale, et elle est delivree A jamais de
cette pauvrete errante et vagabonde dont elle dtait infestde
depuis I'origine de la monarchie. Tous les secours abondent; un concert universel de benddictions proclame le
succes du hdros du christianisme. Plus puissant que les
rois, Vincent de Paul, soutenu de l'ascendant de sa vertu
sur Popinion publique, et de toute lautoritd de ses bonnes
oeuvres, fonde Ih6pital general de la Salpdtriere, et assure
la dotation de ce vaste hospice de la Providence, dans
lequel il recoit . perpituitd six mille malheureux. Tout le
reste n'etait qu'un ramas de vagabonds, qui, en se voyant
privds des ressources immorales d'une oisive mendiciti, se
disperserent d'eux-memes, comme il 'avait prevu, et
comme il Pavait annoncd. 11 est doux de rappeler que, pour
executer cette haute entreprise, qui suffir-:t sz:k pour
rimmortaliser, Vincent de Paul transforma en quelque
sorte les pierres en pains. On lui avait donn6 six cent
mille livres pour batir son dglise de Saint-Lazare; il en
changea la destination, et cette somme fut employde A !a
construction de la Salpdtriire.
Apres le succes d'une si etonnante entreprise, cet ardent
sectateur des bonnes oeuvres ne laisse point ralentir son
zIle, et ne se dilasse de ses travaux que par de nouveaux
travaux. Paris ainsi secouru, il se tourne vers les provinces.
La Lorraine est divastie par vingt-cinq annies de guerre:
la famine et rlpiddmie y font les plus cruels ravages; les
campagnes y restent couvertes de cadavres qui propagent la
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mort de toutes parts, en attendant Fasile du tombeau. La
Picardie et la Champagne partagent les mimes disastres.
Les deputes de ces malheureuses provinces accourent a
Paris. Est-ce a un homme cilebre par son opulence, estce aux grands icrivains du siecle, est-ce a 1'un des administrateurs de 1'Etat, est-ce au Souverain lui-meme qu'ils
s'adressent? Non, mes freres ; ils ont recours a ce pauvre
pritre que la voix publique leur a design6 au fond de leurs
provinces, disent-ils dloquemment, comme Pintendantdes
afaires de Dieu.
La presence de cet homme vertueux, semblable aux autels du Tout-Puissant, rassure d'abord les infortunes qui
1'environnent. Aussit6t Vincent de Paul, qu'on aurait pu
croire epuise par ses 4tablissements publics, nourrit les h6pitaux, les monasteres, la noblesse, les laboureurs, les soldats. Sa chariti, selon Iimage des livres saints, est un
fleuve de benedictions qui repand partout labondancee'. I
ne se borne point a des secours momentands. Pendant dix
annees consecutives, il envoie a ces provinces desolees
trente mille livres par mois, des medicaments, des chariots
charges de pain, des semences, des socs, des charrues, du
bitail, des ornements d'6glise, des vetements pour vingt
nille hommes de tous les etats. Ses largesses sont tellement prodigieuses, qu'i la fin des calamitis la metropole
de Reims, jalouse d'acquitter la reconnaissance des peuples
par un hommage extraordinaire, ordonne une procession
gdnerale pour demander au ciel la conservation de Vincent
de Paul, et le conjurer de rdpandre sur lI sauveur de trois
provinces les benedictions les plus abondantes.
Ici, mes freres, en considerant cette immensitd de bonnes
oeuvres, je me represente saint Vincent de Paul comme
l'ange tutelaire de la France. Ah ! je reconnais avec la plus
tendre admiration, que le bel ideal de la charite chrdx. Benedictio illius quasi fluvius inundavit. (Eccles., xxxrx, 27
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tienne a 6et rdalisd parmi nous dans la vie de ce grand
homme. Loin de derober a sa gloire robscuritd de son origine, je me sens pressd de lui appliquer dans ce moment la
mime question que les Juifs s'adressaient mutuellement A
la vue des merveilles de Jdsus-Christ: Est-ce done le fils
d'un artisan qui fait de si grandes choses ? Nonne hic est
fabrifilius?(Matth., xur, 55.)
Est-ce le fils d'un laboureur qui, pendant la guerre de
la Fronde, sauve deux fois cette capitale du pillage, en y
livrant deux fois sa maison de Saint-Lazare, et en nourrissant pendant cinq mois deux mille pauvres tous les jours';
qui ouvre un asile aux victimes de la seduction, et etablit
pour elles la Madeleine du Temple; qui fonde 'h6pital si
utile des filles orphelines? Est-ce lui qui est le restaurateur
de toutes les communautis consacrees au soulagement des
malheureux, des hospitalidres de Notre-Dame, des filles de
Miramion, des filles de Sainte-Genevieve, des filles du BonPasteur, des filles de la Croix, des filles de la Providence ?
Nonne hic estfabrifilius?
Est-ce le fils d'un laboureur qui pourvoit, dans tout le
royaume, a toutes les mis&res humaines; qui, apres avoir
assuri dans un lieu le soulagement et la subsistance des
indigents, passe et xa secourir ailleurs des malheureux
qui iattendent, sans examiner si la renommee I'accompagne, sans laisser la moindre trace de vaniti dans ses
bonnes oeuvres, sans donner son nom i aucun de ces etablissements, sans demander aux hommes la gloire pour rdcompense de ses travaux ou de ses bienfaits? Nonne hic est
fabrifilius?
Est-ce le fils d'un laboureur qui, apr6s avoir efficacement
travaillde la rdforme conservatrice des abbayes de SainteGenevieve, de Grammont et de Prdmontrd, va driger en
x. Cum Parisiorum civitas ingenti annona penuriA gravissime vexaretur, domi sua ad duo millia pauperum sustentavit. (Bul. can. 25.)
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Bourgogne le fameux h6pital de Sainte-Reine, pour y raire
participer a jamais, et deux fois chaque annee, quatre cents
pauvre infirmes, a 1'usage de ces eaux salutaires qui n'avaient
could jusqu'alors que pour les malades opulents? Est-ce lui
qui, n'oubliant dans ses sollicitudes morales et compatissantes aucune espece de bien a faire, ouvre des maisons de
reclusion et de refuge a Pamendement d'une jeunesse dissolue, et des hospices salubres aux infortunds qui oat perdu
l'usage de la raison! Est-ce lui qui, mettant en reserve le
superflu de ses largesses, et qui etalant dans ce royaume,
par anticipation, tout le luxe de la charite, fonde des ressources annuelles et A jamais subsistantes, pour des ginerations et des calamitis qui n'existent point encore, pour les
greles, pour les inondations, pour les incendies? Nonnehic
estfabrifilius?
Est-ce le fils d'un laboureur qui, dans le cours.d'une vie
de pres d'un siecle, n'existe pas un seul jour pour lui-meme;
qui, en se consacrant tout entier an soulagement de ses
semblables, travaille sans relache au bien de sa patrie et au
bonheur du monde; qui, sans se borner a une classe unique
de malheureux, a une contree particuliere, A un seul age,
embrasse, dans son immense charit4, tous les infortunds,
toutes les gendrations, tous les ages, tous les pays, tous les
siecles; et qui, ne trouvant pas le prdsent assez vaste pour
contenir son cceur, s'empare d'avance de ravenir, appelle
devant sa charit6 toute la postiritd souffrante, et va, pour
ainsi dire, Pattendre au loin pour la devancer et la secourir
par les plus magnifiques largesses? Nonne hic est fabri
filius ?
Est-ce enfin le fils d'un laboureur, a qui cette capitale et
meme cet empire ne suffisent pas pour remplir le besoin
immense qu'il a de soulager les malheureux; pour qui tout
homme souffrant sur le globe devient un ami, un frere, un
fils chiri; qui envoie des aum6nes et des missionnaires en
Pologne, aux iles Hebrides, en Barbarie, a Madagascar; des
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secours continuels aux chretiens maronites opprimds par les
Turcs, aux catholiques anglais persecutes par Cromwell?
Est-ce le fils d'un laboureur, ou la Providence elle-meme?
Nonne hic est fabri filius ?
Je m'arrite, mes freres, et je vous entends poursuivre
aussit6t avec le peuple juif : Oh trouva-t-il done de si prodigieuses ressources? Nonne hic estfabrifilius?Unde ergo
huic omnia ista ? Je vous entends me demander avec etonnement comment il est possible qu'un homme obscur,
pauvre, isole, ait distribui des secours et dote des 6tablissements, qui surprendraient dans le ministre d'un roi puissant et dans un souverain lui-meme? Je vous entends me
demander dans quelle source intarissable il puisa tant de
tresors, ou s'il avait requ du ciel le don des miracles. Non,
mes freres, il n'y a rien de surnaturel dansses moyens. Nous
devons meme remarquer glorieusement pour lui, dans l'histoire de ses bonnes ceuvres, cette instructive st6rilit6 de miracles, comme PEvangile a eu soin de le relever dans la vie
de saint Jean-Baptiste : Quia Joannessignumfecit nullum2.
Nous n'avons done Avous presenter ici d'autre prodige que
Vincent de Paul lui-meme; mais un homme d'un si grand
caractere et d'une bienfaisance si agissante et si ficonde est
plus rare qu'un miracle dans lhistoire de la religion.
Quels ont 6td ses moyens? Ses moyens, mes freres, sont
d'abord dans la force irresistible de son exemple, qui, agissant sur 1'ame de tous ses proselytes, lui en fait autant de
coop6rateurs animds de son esprit. Pour concevoir cet ascendant continuel d'un homme simplement et sinc6rement
vertueux, qu'on trouvait toujours d'autant plus grand qu'on
I'approchait de plus pres, ii faut le voir dans lintirieur de
sa maison, itonnant, sans meme s'en apercevoir, tout ce
qui I'environne, par la naivet6 d'une Ame toujours grande
i. Matth., vim, 56
2. Joann., x 41
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et la familiariti d'une vertu toujours heroique, suffisant A
tous les besoins par une infatigable activitd, et entrainant
tous les esprits par la sublime simpliciti de ses actions et de
son caractire. 1I faut le voir, toujours inalterable dans la
serenite de son heureux naturel, ne se refuser et ne se borner
a aucune bonne euvre, constamment patient pour supporter
les infortunds, ce qui est souvent plus difficile et plus mdritoire que de les secourir, et sans cesse excite, par sa belle
ame et son excellent cceur, A rendre a ses semblables, avec
amour, tous les genres de services qui se trouvent sur la
ligne, ou dans I'analogie de la chariti. II faut le voir peu
satisfait de tant de largesses et de bons offices, qui ne laissent aucun relache & ses soins secourables, il faut le voir
allant inviter tous les jours, et deux fois chaque jour, pour
convives, les deux premiers pauvres qui se presentent a sa
porte, leur donnant a sa table les places d'honneur, et lesy
servant lui-mnme avec le plus tendre respect: usage digne
des plus beaux siecles de la charite chretienne, et qui, religieusement pratique par ses successeurs, se conserve encore
aujourd'hui dans sa maison de Saint-Lazare. II faut le voir,
avant tous ses repas, adresser au ciel, a haute voix, une
priere recohnaissante pour ces bons laboureurs dont le travail a produit le pain qui va le nourrir. II faut le voir
lorsque, dans sa vieillesse, ii est force par I'archevdque de
Paris d'accepter de la reine rdgente le don d'un carrosse, si
ndcessaire l'activiti de son zele et de ses travaux, et qu'il
appela toujours son ignominie, il faut le voir s'humilier
d'en faire usage, ne se consoler de la nicessitd de s'en servir,
qu'en l'employant a transporter tous les jours & ses c6tis,
on dans leurs reduits, on dans les h6pitaux, les vieillards
indigents et les pauvres malades qu'il rencontre sur son
passage.
Ses moyens sont dans l'opinion universelle que l'on a
conque de sa saintet6, seul ressort capable de produire le
grand mouvement qu'il voulait imprimer a toute la nation.
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En lui une bienfaisance philosophique n'aurait pu se signaler
que par des systemes, des projets ou des livres. 11 fallait qu'il
donnat le ciel pour point d'appui a ce levier puissant, que
sa chariti destinait a remuer la France entikre. I1 fallait que
cet amour du bien, dont il voulait animer son siecle, fat
une cbarite surnaturelle qui prit ses racines dans la foi,
pour en faire fructifier au centuple les germes sacres, sur le
sol fertile de la religion. II fallait qu'il eprouvat et qu'il
excitat toute l'energie des principes et des sentiments religieux, pour s'associer cette multitude de chretiens charitables qui liii fournirent d'autant plus de tresors que la
religion seule suggere a la bienfaisance combinee avec
1'eternitd, 'energie et m8me les calculs de l'goisme. Ses
etablissements, si justement comptis parmi les merveilles
de cette capitale, seront done le triomphe eternel de la religion, qui seule peut en expliquer l'origine et la multitude,
seule les a imagines, seule les a dotes, seule les a maintenus
sous sa garde tutdlaire, comme le patrimoine inepuisable
de l'humaniti souffrante, en les marquant tous du signe
sacrd de la croix, qui est le grand sceau createur et conservateur du christianisme.
Ses moyens sont dans la confiance universelle qu'il inspire a ses contemporains, et qui le rend le canal de toutes
les grandes aum6nes, dans un siecle ou le luxe n'a pas encore usurpi les sacrifices de la bienfaisance. Eh! qui aurait
craint de confier ses bonnes oeuvres a cet homme de la Providence, qui portait la ddlicatesse jusqu'a sacrifier les intdrdts memes des pauvres, plut6t que de les exposer a se
montrer ingrats envers leurs bienfaiteurs? Les enfants d'un
homme riche qui l'avait choisi pour depositaire de ses charitis tombent dans la misere. Vincent de Paul en est instruit. II va les trouver et leur remet, comme un patrimoine
qui leur appartient, un legs de huit mille livres de rente
qu'il avait recu, depuis douze ans, de leur pere. On lui demande s'il veut tout perdre en restituant des aum6nes si
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ndcessaires a ses etablissements: Oui, sans doute, rdpond-il,
je veux tout perdre,volontiers tout, plutut que la vertu de
reconnaissance.
Ses moyens sont dans Pempire de la persuasion avec laquelle cet ap6tre de la Providence expose les besoins des
pauvres aux grands de la terre, qui ne peuvent resister a ses
pathetiques supplications. Quand il fonde la Salpitridre,il
va solliciter la charitd de la regente. Elle s'excuse sur le
malheur des temps, et ilui dit qu'il ne lui reste plus rien A
donner. Et vos diamants, madame, lui dit-il; en a-t-on besoin quand on est reine? Anne d'Autriche d6tache ses diama its et les lui donne, en lui demandant le secret d'un tel
sacrifice. Non, s'ecrie Vincent de Paul, je nepuis le garder:
j'aidu bien dfaire. Ilfaut,pour l'intdretdespauvres,qu'un
si grand exemple de charitdsoit connu de tout le royaume.
Enfin ses moyens sont dans cette memorable Assemblie
de charite que Vincent de Paul forme insensiblement, et
entretient pendant ving: ans autour de lui, et qui prisente
encore a notre pieuse et reconnaissante admiration l'un
des spectacles les plus attendrissants que notre ministire
puisse offrir aux Ames sensibles. C'est ici, mes freres, le
plus ficond de ses moyens, et c'est son lioquence qui a
cred cette sainte confdderation en faveur de I'humanitd.
Vincent de Paul assemble done toutes les semaines, dans
son eglise de Saint-Lazare, les citoyens les plus opulents
de la capitale, pour l'unir, par un gindreux commerce de
charitd, a tout le royaume. L'objet de ces assemblies est
de dilibdrer avec eux sur les besoins de Paris, comme sur
les calamites des provinces, et de mettre dans un trdsor
commun l'immense superflu des plus grands propridtaires
de PEtat, pour subvenir aux miseres publiques. Tous ceux
qui veulent faire du bien aux hommes, sectatores bonorum
operum , pontifes, princes, magistrats, riches de tous les
i. Epist. B. Pauli ad Timot., x, i4.
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rangs, viennent se ranger a ses c6tis, pour suivre, disait
Pillustre premier president Mathieu Mole, les mouvements
d'un esprit si pur, comme les ordres de la Providence. Je
ne saurais donner place dans ce discours, & tant de nomr
immortels dcrits dans le livre de vie. Mais je ne puis passer
sous silence Anne d'Autriche, la reine de Pologne, la
princesse de Conti, la duchesse d'Aiguillon, le general de
Gondi, le marichal Faber, la vertueuse veuve Le Gras, nee
Marillac, que je cite avec honneur au milieu de tous ces
grands noms, et qui devint la premiere supirieure des Filles
de la Chariti, dont elle prit Phabit, apres avoir depose seule
dans les mains de Vincent de Paul plus de deux millions
d'aum6nes.
A la tite de ces protecteurs de I'humaniti souffrante, je
vois un homme qui a recu du ciel le don de l'elocution, et
la sensibiliti la plus profonde, eloquent a force d'ame et de
vertu, fecond en pensees du coeur, et par la m8me 6galement sublime et populaire dans ses discours, doue du plus
rare courage d'esprit, de la conception des grandes entreprises et de la patience des plus petits details, d'une imagination hardie et d'un jugement sage, d'une prudence
consommee pour discerner l'a-propos des moments opportuns, saisir le point de maturit6 des projets utiles, et s'attacher aux 6tablissements durables, enfin d'un zele ardent et
indbranlable, d'un attrait de persuasion qui rallie toutes les
opinions a ses sentiments, et du talent plus heureux encore
et plus rare, d'embraser les coeurs du feu divin, dont il est
consume lui-meme. Cet homme anime tout, propose les
bonnes oeuvres, discute les moyens, indique les ressources,
ecarte les obstacles, correspond i la fois avec le gouvernement, avec les riches, avec les malheureux. Son regard
embrasse toutes les provinces; il veille sans cesse pour la
patrie; il est present a toutes les calamites; ii atteint tous
les malheurs par sa bienfaisance; il transporte par son
eloquence tous ses auditeurs, au milieu des d6sastres
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publics; il les entraine dans ce tourbillon de charite qui
l'environne, les pinetre de terreur, les fait fondre en larmes,
les oppresse de sanglots, leur 6te leur ame pour leur donner
la sienne; et cet homme de la Providence est Vincent de
Paul, qui, du milieu de son assemblie de chariti, semble
dire, comme le fils de Dieu, d'une voix qui est entendue
jusqu'aux extrdmitis du royaume : Veneq d moi, 6 vous
tous qui souffre, et je vous soulagerai1. Voili ses moyens,
voilk ses prodigcs!
Vous regarderiez peut-etre, mes freres, cette fidele peinture comme un tableau d'imagination, si nous ne vous
presentions dans ce moment un exemple de ces assemblees
de chariti dont Vincent de Paul fut I'unique moteur. Mais,
helasI faut-il, pour vous rappeler 'un des plus beaux traits
de sa vie, reviler Pun des plus enormes scandales de 'humanite? On exposait, dans les places publiques de cette capitale, les enfants abandonnes en naissant; et les pauvres les
achetaient a vil prix, comme des instruments de pitii, pour
exciter la commiseration publique. II faut oser le dire, le
sort de ces innocentes creatures n'avait pas encore fixe les
regards du gouvernement, depuis la fondation de la monarchie. I1 fallait qu'un pauvre pritre vint parmi nous leur
servir de p.re, donner sa charite pour contre-poids A cet
immense fardeau de la debauche, et reintegrer dans les
droits de la nature tous ces enfants sans famille, recueillis
trop tard dans le sein maternel de la religion. Les anciens
idgislateurs avaient cru leur assurer une protection suffisante, en permettant de les clever i titre d'esclaves; comme
si 'on n'avait pu leur conserver la vie qu'en les privant de
la libert6 dans leur propre patrie I Voyons donc, mes freres,
si le zele sacerdotal sera ici plus secourable que le pouvoir
souverain.
i. Venite ad me, omnes qui laboratis et onerati estis, et ego refi-

clam vos. (Matth. xI,

28.)
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Au retour d'une de ses missions, Vincent de Paul, que
j'oserais presque nommer l'ange visible de la Providence,
trouve, sous les murs de Paris, un de ces .infants entre les
mains d'un mendiant, occup6 a d6former ses membres'.
Saisi d'horreur, il accourt avec l'intr6pide confiance de la
vertu, qui en impose toujours au crime : Eh! barbare,
s'ecrie-t-il, vous m'aviej bien trompe; je vous avaisprisde
loin pour un homme! II lui arrache sa victime, lemporte
dans ses bras, traverse Paris en invoquant la commiseration publique, assemble la foule autour de lui, raconte ce
qu'il vient de voir, appelle la religion au secours de la
nature, et, entoure de ce peuple frdmissant qui le suit sans
pinitrer son projet, ii se rend dans la rue Saint-Landry,
oii l'on entassait ces malheureuses victimes. LA, ce pare
des orphelins donne l'exemple : il en ramasse douze qu'il
met a part, et les benit en declarant qu'il se charge de les
nourrir; et c'est li sa premiere allocution en faveur de ces
infortunes. Aussit6t, il appelle ses fideles coopdratrices,
expose le pressant besoin de sauver ces enfants, et ils sont
secourus. Mais le nombre en augmeite au point que la
charite se d6courage, et qu'elle est prete a se rebuter. Toutes
ces grandes ames, qui l'ont si gindreusement secondi
jusqu'alors, viennent lui declarer qu'il faut absolument
renoncer a cette ceuvre de misericorde; mais, quand tout
semble rabandonner, sa foi en la Providence lui reste; il
regarde amoureusement le ciel, d'oi le desespoir ne descendit jamais dans son coeur. C'est precisement parce qu'il
est repoussi de toutes parts, que le tour du bon Dieu est
enfin venu, dit-il, que la Providence va s'en miler, et qu'il
espere, ou plut6t, pour parler comme David, qui a employe
cinq fois une expression bien plus rassurante dans un de
i. Septieme m6moire, troisieme recueil des actes pour la canonisation: KUn mendiant qui venait de d6pecer un enfant prat a expirer
et dont il voulait se servir pour demander I'aum6nc. a
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ses psaumes, qu'il surespere dans le Seigneur, in verbum
tuum supersperavi.
Rien ne le seconde et rien ne Fabat dans les solitaires
frayeurs de ses conceptions charitables. Nous Pavons vu
seul, ailleurs, contre l'opinion publique de la capitale; le
voici seul maintenant, au milieu de tant d'orphelins, contre
la mort, A qui cette pr&coce et immense proie semble assur&e. Tous les dangers de ces pauvres enfants p6sent sur son
coeur, et sa charitd les lui rend personnels. II eprouve, a
leur aspect, cette commisdration, ou plut6t cette communaut6 de souffrance qui faisait dire a I'ap6tre saint Paul :
Quis infirmatur,et ego non infirmor' ? La pitid qui l'emeut
le transforme en un homme nouveau, a qui Purgence du
besoin et du peril ne permet plus de condescendre, comme
autrefois, aux expidients dilatoires. Ce n'est plus ce promoteur patient du bien public, auparavant si timide et si
modird devant les difficultes qu'on opposait a ses fondations charitables : c'est Pange impetueux de la misiricorde,
qui s'elance au milieu des contradictions pour lutter contre
la pusillanimiti des riches, en les entourant d'une immensite de berceaux prdts A devenir des cercueils. Dien lui a
donnd, comme au proph6te Isaie, une langue savante pour
sustenter,par la puissance de la parole, toutes ces crdatures expirantes . Encore un jour, dit-il A ces femmes
timides, qui ont trop peu de foi, je ne vous demande plus
qu'un seul jour; la Providencenous suggereraquelque resolution salutaire3.
11 dit, et il convoque pour le lendemain une assemblee
extraordinaire. II fait placer dans le sanctuaire, entre les
bras des Filles de la Charitd, cinq cents de ces pauvres enI. Corinth., xr, 29.
2. Dominus dedit mihi linguam eruditam, ut sciam sustentare
verbo eum qui lassus est. (Isale, x, 4.)
3. Septieme memoire du troisi6me recueil des actes pour la canonisation.
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fants, dont il veut faire entendre les cris et plaider la cause
pour la derniere fois, monte en chaire, charge du plus touchant interit qu'un orateur ait jamais defendu, et le coeur
oppressd de cette charite, qui igalait, dans son Ame, toute
l'dnergie de I'amour maternel. Vous allez ici 1entendre luimime, mes freres. II va meler ses sanglots A leurs vagissements. 11 veut exciter et recueillir rapidement, parmi ses
auditeurs, ces ilans irresistibles de charite, ces premiers
mouvements de commiseration qui sont toujours nobles et
genereux; et, s'adressant aussit6t a ce sexe compatissant
qui l'environne, il lui parle en ces mots, auxquels je me
garderai bien, mes freres, de rien changer :
" Or, sus, mesdames, vous avez adoptd ces enfants; vous
etes devenues leurs meres selon la grace, depuis que leurs
meres selon la nature les ont abandonnis. Voyez si vous
voulez aussi les abandonner pour toujours. Cessez, dans
ce moment, d'etre leurs meres pour devenir leurs juges.
Leur vie et leur mort sont entre vos mains. Je m'en vais
prendre les voix et les suffrages. II est temps que vous prononciez leur arrdt. Les voila devant vous. Ils vivront, si
vous continuezd'en prendre un soin charitable, etils mourront tous demain, si vous les dilaissez. D
L'eloquence ne nous offre point de plus sublime mouvement; mais aussi n'a-t-elle jamais obtenu de plus beau
triomphe. On ne repond a Vincent de Paul que par des
pleurs et des cris de misericorde. Dans cette meme assemblee, o6 'on est venu avec la resolution d'abandonner pour
toujours les enfants trouves, la fondation de leur h6pital,
vot6e par acclamation, reqoit immediatement, pour premiere dotation, quarante mille livres de rente, et cet exemple d'humaniti est aussit6t imitd dans tout le royaume et
dans l'Europe entiere.
Eh! infortunes enfants, faible troupeau, deplorables
restes d'une si innombrable multitude, vous dont la vie est
un miracle de la Providence, et un bienfait continuel du
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hiros de la chariti, pauvres enfants, orphelins de naissance,
oiu tes-vous? Mon coeur vous cherche dans ce temple,
comme les plus 6loquents temoins de la gloire de saint
Vincent de Paul. Je voudrais, dans ce moment, vous voir
rdunis en foule autour d- moi, comme vous 1'6tiez autour
de lui, le jour ou il assura si glorieusement votre subsistance, et proclamer, au milieu de vos benedictions, Ie protecteur immortel de l'enfance abandonnie. Helas t si vous
retrouviez I'inconnu qui vous donna le jour, et si vous
l'entendiez, pour la premiere fois, vous appeler du doux
nom de hils, vos coeurs emus palpiteraient aussit6t sous ses
mains paternelles. Eh bien I enfants de la Providence, voila
votre pere sur nos autels. Ce n'est pas seulement votre culte
que vous lui devez, c'est toute la tendresse de la pi6ti filiale.
Ah! oi &tes-vous? Parlez a ma place, parlez. Votre langue
innocente le louera plus l6oquemment que mes paroles :
elle begaiera ce nom cheri, et achbvera dignement son iloge.
Ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem . Mais,
que dis-je ? Non, ce n'est point un homme qu'il faut louer:
c'est a Dieu seul qu'appartiennent ici la louange et le tribut
de nos actions de grices, pour le present inestimable qu'il
a fait a la France en lui donnant un berger, un esclave, un
pauvre pritre qui a concu et execute un si vaste dessein de
misericorde : GratiasDeo super inen4rrabilidono ejus 2.
Helas! ce don si pricieux de la Providence va nous 8tre
enieve. Le pere des pauvres va heriter dans le ciel de tout
le bien qu'il leur a fait sur la terre. Mais, que vois-je? sa
bienfaisance lui survit. 11 assiste encore les malheureux du
fond de sa tombe; et, selon l'expression de l'ap6tre, il parle
encore apres sa mort. Defunctus adhuc loquitur 3. Son
assemblie de charite se r6unit autour de son cercueil. Le
I. Psalm., vin, 3.
2. Ep. II, B. Pauli ad Cor., ix, 15.
3. Ep. B. Pauli ad Hebr., xa, 4.
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mouvement qu'il a imprim at toutes ces ames compatissantes subsiste encore, et semble emprunter de nouvelles
forces de la douleur et des regrets dont tous les coeurs sont
penetres. A la fin de ses obseques, la princesse de Conti
leur rappelle que cet homme vertueux n'a pas eu le temps
de consommer le projet qu'il avait forme d'ouvrir, dans
cette capitale, un asile aux enfants orphelins des pauvres
artisans, et leur demande si elles veulent lui laisser ce regret an dela du tombeau, regret, dit-elle bien Ieoquemment, capable d'empoisonner pour lui tout le bonheur du
ciel . A ces mots, sans ddlibdrer, toutes decident, d'une
voix unanime, qu'il faut lui rendre cet hommage. L'acte
de fondation de l'h6pital des orphelins est ridigi sur sa
tombe, comme la plus digne oraison funebre de Vincent
de Paul; et c'est ainsi qu'ach6ve de s'accomplir l'oracle de
PAp6tre : Erit vas in honorem, utile Domino, ad omne opus
bonum paratum.
Tous les contemporains de Vincent de Paul le louent et
le benissent a Penvi, lorsqu'a P'ge de quatre-vingt-cinq ans,
prcedd• d'une longue vie sans tache, et du trisor immense
de ses bonnes ceuvres, il va recevoir des mains du juge supreme la couronne de justice. Et quelle couronne! 0 mon
Dieu ! quand vous promettiez, dans votre amour, de ne paslaisser sans recompense un seul verre d'eau froide prisente
en votre nom a un malheureux, quelle filiciti, quel poids
dternel de gloire2 riserviez-vous donc, dans votre reconnaissance toute-puissante, a tant d'oeuvres dclatantes de
misdricorde? Le voilk devant vous, ce bienfaiteur de vos
enfants, cet homme que vous avez si admirablement cred A
votre ressemblance, ce digne hiritier de vos promesses, ce
riche crdancier de votre tresor c6leste, qui, dans vos memi. Neuvibme mimoire, quatriime recueil des actes pour la canonisation.
2. £Eternum glorie pondus. (Epist. B. Pauli ad Corinth., II, iv, 17.)
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bres vivants, vous a vitu, vous a nourri, vous a ouvert,
jusqu'ala consommation des sidcles, sans doute, un si grand
nombre d'asiles dans ce royaume; cet homme, enfin, qui, a
1'exemple du Sauveur du monde, a du subir lui-meme les
6preuves les plus terribles, et partager d'abord, selon la
doctrine de saint Paul, tous les maux de ses freres, pour
s'exercer, par sa propre experience, A une compatissante
misdricorde ! Debuitper omniafratribussimilari, ut misericorsfieret. (Heb., In, 17.)
Mais, s'il n'est pas donni A notre intelligence de comprendre quel est le degre de filicite dont jouit Vincent de
Paul dans le ciel, nous pouvons appricier du moins les
hommages que ses vertus lui ont meritis sur la terre.
DejA, en lui confiant le gouvernement de ses-monastires
de la Visitation, qu'il administra pendant quarante ans,
saint Franqois de Sales avait ddclare qu'il ne connaissait
pas dans I'Eglise de Dieu un prdtre plus sage et plus saint
que Vincent de Paul. Deji le cardinal de Richelieu, qui
n'honorait aisdment personne de sa jalousie, lui avait dit,
en presence de toute la cour: II n'est personne ici quiporte
autant d'envie a mon credit que fen porte a votre vertu.
Deji le grand Cond e6tait venu feliciter publiquement la
"regente de lui avoir confi6 la nomination des dignites eccl6siastiques. DejA, quand il fit reconstruire l'eglise cathedrale
de Dax, sa patrie, le chapitre de cette ville, persuadd d'avance, plus de dix ans avant sa, mort, de sa canonisation
future, avait deliberd, par un acte public, de reserver dans
1enceinte du nouveau temple un espace libre, pour en former, dans la suite, une chapelle en Phonneur de Vincent
de Paul, et ce monument lui a etd drigd.
Quarante-cinq ans apres sa mort, il s'dleve un cri universel d'amour et de reconnaissance pour lui dicerner des
autels. Le premier prince de Conti avait donnd le signal a
l'Europe, en s'ecriant, au milieu de ses funcrailles, que la
Franceet la religion venaient de perdre un grand homme
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quipossidaittoutes les vertus. A la tate de neuf souverains, Louis XIV demande sa canonisation, et la sollicite,
comme utile d toute I'Eglise, dit-il, et glorieuse a ses
Etats. Louis XV, en lobtenant, se hate de celebrer Faction
la plus hbroique de Vincent de Paul, en ordonnant au
chancelier d'Aguesseau de briser a Marseille les fers de
douze forqats, condamnds aux galeres perpdtuelles'. Le
premier prdsident de Lamoignon, P'honneur immortel du
senat franqais, ce magistrat qui, selon le tdmoignage sublime de Bourdaloue, s'ensevelit dans la binddiction des
peuples', dipose que Vincent de Paul s'est signald par une
sagesse et par une charitd dignes des ap6tres, et que, dans
les grandes affaires, les premiers genies du siecle ne le
trouverent jamais au-dessous d'eux. Le parlement et l'H6tel de Ville de Paris ajoutent aux plus glorieux eloges que
cette capitale renferme trente-cinq etablissements publics,
creds ou restaurds par son zele. Bossuet ecrit au souverain
pontife qu'il se souvient encore a Flge de soixante-douze
ans, qu'en assistant dans sa jeunesse aux instructions de
Vincent de Paul, son premiermaitre, il se sentait tellement imu, qu'il croyait entendre parler Dieu lui-mime.
Quel disciple, mes freres! quel juge et quel hommage!
Fenelon, Fldchier, plus de quatre-vingts evdques adressent
A Rome les mdmes tdmoignages et les mimes instances.
Tous les partis se reunissent en son honneur. Les gendraux d'Ordres, et spdcialement de saint Dominique, de
POratoire, de la Doctrine chretienne, des congrdgations de
Sainte-Genevieve et de Saint-Maur, conjurent le chef de
PEglise d'inscrire son nom dans les diptyques des saints.
Le peuple ne le loue pas, mais il l'invoque. Trois assemblies du clergd, prisiddes par le cardinal de Noailles, dei. Onzieme et dernier memoire des pieces du quatrieme recueil
des actes relatifs Ala canonisation.
2. Vol. II des Pandgyriques.
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clarent au pape qu'il n'est plus possible de contenir lapidt'
des fiddles, qui lui decerne un culte public.
Vincent de Paul est ainsi portn sur nos autels par les
mains de tous ces grands hommes. Je crois vous voir tons
dans ce moment, mes freres, tendre aussi les v6tres pour
ry ilever vous-mimes. Rome livre A I'impression ce recueil
d'&loges, pour ainsi dire juridiques, oi brille toute la
splendeur d'une si belle vie. Tout concourt A rehausser le
triomphe de la cause : le cardinal de Polignac en fait le
rapport; Benoit XIV, cet immortel Prosper Lambertini, si
lumineux et si classique en cette matiere, est alors promoteur de la foi; et ce juge redoutable de r'opinion devient
lui-mame le plus ardent zeiateur de son culte.
Au-dessus de ces temoignages, it ne reste plus sans doute
que celui d'un ange. Je me trompe, mes freres. I1 en est
encore un plus eloquent peut-etre: c'est celui d'un homme,
d'un vieillard, d'un forcat, qui avait vu Vincent de Paul
sur les galkres, et qui, interrogd dans l'h6pital de Marseille
sur les vertus de ce saint pretre, repondit avec surprise:
Quoi! vous voule le faire canoniser! II ne le soujfrirajamais; il etait trop humble'. Le ciel entendit ce defi sublime. Le Souverain Pontife fit fumer lencens devant
Pimage du hdros de la chariti, et la religion reconnaissante
lui rendit ainsi toute la gloire qu'elle en avait rejue 2.
11 reste donc encore de r'quitd sur la terre! I1 reste done
encore des coeurs reconnaissants envers les bienfaiteurs de
'humanit ! Ah! que notre patrie et notre siecle s'honorent
a jamais de ce concert solennel de justice! Mais, que dis-je?
Est-ce done a nous, mes freres, de nous approprier cette
gloire ? Ingrate posteriti d'une gnerxation plus iquitable,
nous n'avons pas partagi ces transports de reconnaissance;
r. Cinquiime mimoire du premier recusil des acres pour la canonisation.
2. Vincent de Paul avait 6t6 b6atifi6 par Benoit X111 le x3 aost 1727;
il fut canonise par Clement XII, le 16 juin 1737.
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nous n'avons pas r6pitd ces cris d'admiration et d'amour.
A peine ce meme peuple a-t-il montre tant d'enthousiasme
pour Vincent de Paul, qu'il a laissi tomber son nom dans
loubli. Oh! s'il m'dtait permis, dans cette solennite, de
miler des regrets amers a des souvenirs si doux, je me
plaindrais de ce qu'a la mime ipoque oa vivait Vincent de
Paul, la renommee a fait entendre toutes ses voix pour
exalter des hommes beaucoup moins dignes de radmiration publique, tandis qu'aucune bouche dloquente ne s'est
encore ouverte pour c6l6brer le meilleur citoyen de la
France. Je me plaindrais de ce que le Fran;ais qui a rendu
les plus grands services a la nation n'est presque plus connu
aujourd'hui dans son ingrate patrie ; de ce que la classe
mime des malheureux, qui lui doit tant de reconnaissance,
n'en a pas conserve une longue memoire ; de ce qu'il ne
jouit point parmi nous, comme Henri IV, d'une reputation populaire; de ce que j'dtonne une partie de cette assemblee en racontant des faits si r6cents et si sublimes. Je
me plaindrais enfin de voir si peu ripandu dans la capitale
un culte qui devrait y etre dominant, et spcialement cher
aux amis de la religion et de l'humanite; et, en g6missant
d'un tel exces d'injustice et d'ingratitude, je m'ecrierais :
Folie de l'opinion, gloire humaine, rdponds-moi: quels
sont done les hommes que tu celebres, et quels sont ceux
que tu oublies?
Mais, je me trompe, mes freres; la nation n'est point
coupable. Comment les grands 6crivains du sikcle de
Louis XIV ont-ils pu voir tant de monuments necessaires
s'elever autour d'eux, une police tutelaire s'6tablir dans
Paris, la bienfaisance inoule d'un homme rivaliser avec la
Providence, sans signaler un tel phenomene du ginie de la
charitd, sans participer a cette gloire en la cle6brant, sans
proferer dans leurs ecrits le nom du citoyen auquel sont
dus tant de prodiges? Helas! faut-il donc que la cendre des grands hommes soit froide depuis un siecle, pour
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que la voix de la viriti et de la justice se fasse entendre?
O Fenelon! Fenelon I toi qui lui rendis un si glorieux timoignage en sollicitant sa canonisation, toi dont la persuasive eloquence dtait si digne de le louer, tu atteignais h
peine ton second lustre quand il descendit dans la tombe.
Ah! si tu avais det le temoin de ses creations charitables,
ton ame aurait senti la sienne, ta voix se serait fait entendre
au milieu du'silence de l'ingratitude, et ton vertueux genie
edt acquitte la dette de tes concitoyens.
Mais, pardon! murs sacrds de ce temple, pardon! Vous
me desavoueriez an nom de Vincent de Paul lui-mime, si
j'taachais un trop haut prix a cette gloire, souvent trompeuse quand on la desire, plus trompeuse encore quand an
lobtient, en terminant 1'eloge d'un saint qui, en rapport
avec Dieu seul, ne chercha jamais les regards des hommes
dans ses bonnes ceuvres. Et pourquoi done regretterais-je
pou. lui cette fumee de reputation ? II avait placd plus haut
ses espirances, en confiant ses venus a une religion qui,
apres lavoir couronnd dans le ciel, est venue lui driger des
autels dans aos temples. Elle se glorifiera 6ternellement
d'avoir donne au monde le fils d'un laboureur, auquel
on ne peut opposer aucun rival de bienfaisance, parmi tous
les disciples du Portique ou du Lycee. II faut qu'au recit
de tant d'oeuvres de misiricorde, I'increduliti confuse et
humiliee rende hommage au christianisme. Cest a la religion de Jesus-Christ qu'appartient ce grand homme : c'est
de 1'ecole de Jesus-Christ qu'est sorti le plus magnifique
bienfaiteur de l'humanitd: c'est l'esprit de Jesus-Christ qui
a cred toutes ces merveilles, sans cesse presentes anos yeux,
pour l'honneur immortel de la charite chretienne; et c'est
au pied de la croix de Jesus-Christ, que nous deposons
tous ces titres de gloire, fondes sur la reconnaissance du
genre humain.
O Vincent de Paul! grand homme! grand saint! cherissez i jamais la nation qui vous a vu naitre, en faveur du
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zele que nos souverains ont toujours montrd pour votre
gloire. Je vois sur le tr6ne des Bourbons une succession
non interrompue d'amour et de veneration pour vous.
Henri IV voulut vous ulever a I'upiscopat. Louis XIII
vous fit confier la nomination des prdlatures. Louis XIV
demanda votre canonisation. Louis XV la poursuivit,
l'obtint, la consacra par un acte solennel de clemence ;
et le digne successeur de tant de bons rois, Louis XVI,
vous erige aujourd'hui une statue dans son palais.
Votre iloge est une rdparation publique et trop differie
que nous devons a votre memoire, ou plut6t c'est une
amende honorable que nous lui offrons en ce jour, au nom
de la France, au nom de notre siecle, au nom meme de
tous les siecles futurs. C'en est fait, le jour de la justice est
enfin arrive pour vous: aujourd'hui finit notre ingratitude,
aujourd'hui un souvenir universel et reconnaissant va se
riveiller, au sortir de ce temple, devant vos institutions
charitables. Depuis plus d'un siecle, les pierres de cette
citi ne cessaient de parler de vos itablissements publics,
et aujourd'hui seulement notre indiffirence dtonnie va
comprendre leur langue eloquente. Non, non, la religion,
qui seule a itd dquitable envers vous jusqu'a ce moment, n'aura pas appeld en vain nos regards sur l'auteur
de tant de merveilles, qui nous environnent et nous accusent. A Ia vue de ces vastes b6pitaux que vous avez crees,
de ces hospices de tout genre que vous avez ouverts aux
miseres humaines, de cet asile de I'enfance abandonnee,
temple cher et sacrd d'une charitd vraiment maternelle, od
la-religion remplace la nature, et oa chaque berceau est
pour vous un autel; enfin, a la vue de ces infatigables servantes des pauvres que nous rencontrons de toutes parts,
comme autant d'anges visibles de la Providence, dont elles
distribuent les miracles journaliers aux malheureux; tons
ces spectacles, auparavant muets pour la multitude, exciteront dans tous les cceurs le plus grand intcrat. Les rues et
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les places publiques de cette capi tale prendront ainsi tout
A coup un nouvel aspect, et seront pour nous un cours
instructif et touchant de morale et de bienfaisance, oti nous
retrouverons a chaque pas, avec 1'histoire de la chariti en
monuments augustes, votre belle vie en action, votre eloge
en benedictions universelles, et vos plus magnifiques titres
de gloire en fondations dignes de la Providence, qui nous
montreront, d'ddifice en edifice, quels biens immenses peut
opdrer, dans un grand Etat, la ficonde alliance de la religion avec Fhumanitd. Nous n'aurons done plus a rougir
d'ignorer le nom de l'homme prodigieux a qui la socidtd
doit tant de bienfaits; et peut-etre en le proclamant avec
amour, admiration et reconnaissance, ferons-nous assez
envier I'hommage de notre culte et de nos pleurs aux ames
gendreuses, pour lui crier parmi nous, de siecle en siecle,
des imitateurs et des 6mules.
Oui, grand saint, hdros immortel de la chariti, p&re
commun des malheureux, je 1'annonce avec confiance au
pied de vos autels : la sensibiliti de la nation me rdpond de
votre renommee. Tous les Francais qui naitront dans les
Ages suivants, avertis desormais de la reconnaissance que
vous doit cet empire, ne profdreront plus votre nom chdri
sans rdpandre des larmes. J'entends deja les bdnedictions
de la postdritd autour de vos statues, et bient6t renthousiasme de vos pandgyristes deviendra l'opinion publique.
Influez done a jamais, par votre intercession dans le ciel,
sur le bonheur du peuple francais que vous avez taut aimi
durant votre vie: Montrez-vous encore, aprbs votre mort,
I'ange tutelaire de la Providence. Protigez, du haut des
demeures iternelles, les itablissements que vous avez form6s, et qui sont si ndcessaires dans un empire oil lesprit
pubiic est si rare. Suscitez-vous, par votre cridit aupres de
Dieu, des successeurs qui vous fassent revivre. Allumez
dans nos Ames une ktincelle de cette charite dont vous fates
embrasi. Pretez-nous cette voix qui pinitrait dans le coeur
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du riche endurci, pour y porter la commiseration; qui repetait dans les palais des rois les gimissements de la mis.re
abandonnee; qui appelait autour de vous tous les hommes
sensibles et compatissant, et rendait la Providence visible
et agissante dans toute l'etendue de la France ; afin
qu'ap;ks avoir rempli, A votre exemple, chacun dans notre
itat, la mesure du bien que nous pouvons operer en faveur
des malheureux, nous allions en partager avec vous la recompense dans le sein de I'eternelle misericorde. Ainsi
soit-il !

ANGLETERRE
QUELQUES NOTES
SUR LE COMMENCEMENT DES (EUVRES
DES FILLES DE LA CHARITE A LONDRES
A Poccasion de la mort de la si estimde et si regrett6e seur Marie
Chatelain, suplrieure de la premiere maison de Filles de la Charite
6tablie i Londres, nous avons pense qu'il etait opportun de recueillir
quelques souvenirs sur I'origine des muvres des Socurs dans la capitale de 1'Angleterre. Voici les interessants details qui nous ont ete
communiquis :

Le cardinal Wiseman itant venu A Londres en i85o,
ipoque oi il a plu & Dieu de retablir Ia hierarchie catholique en Angleterrece grand prilat disirait beaucoup ameliorer I'tat deplorable, surtout au point de vue spirituel,
oiG les pauvres se trouvaient en certains quartiers de cette
immence cite. II chercha des ordres religieux pour raider
dans cetic graude entreprise; mas plusieurs, pour nme rai-

son ou une autre, s'excuserent. Quelques dames pieuses,
qui s'occupaient des bonnes oeuvres, lui suggerdrent de faire
appel aux Filles de la Chariti; et le Rdverend Pere (plus
27
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tard cardinal) Manning, qui venait de Londer sa Congregation des Oblates de Saint-Charles, appuya beaucoup ce
projet.
On se demandait s'il serait possible pour les soeurs de
sortir dans les rues de Londres avec leur habit. Une loi
interdisait de pornr publiquement l'habit ecclesiastique;
et, quoiqu'elle ne s'etendit pas aux religieuses, celles-ci
n'osaient guere paraitre, de peur de s'exposer aux injures
des protestants, car l'esprit public 6tait alors presque partout
tres monte contre le catholicisme. Cependant, on avait
Pdussi a dtablir les Filles de la Charit6 a Sheffield; et alors,
pourquoi, se disait-on, ne pas essayer aussi A Londres?
Le Cardinal donna son consentement, et les dames,
principalement lady Georgiana Fullerton, demanderent a
M. le Sup&rieur general, alors M. Etienne, trois Filles de
la Charit6, pour commencer A Londres les ceuvres de leur
institut. Apres quelques negociations 'oeuvre fut acceptee,
et, le 22 juin 1859, deux soeurs, soeurs Marie ChAtelain et
soeur Vincent Farrell, arriverent a Londres. Lady Georgiana, toute contente et toute fiere, mais peut-etre non pas
sans quelqaes apprehensions de leffet que cette apparition
causerait, vint les chercher elle-meme a la gare et les conduisit dans sa voiture Asa maison.
Or, il parait que les bonnes dames n'avaient pas encore
rdussi Atrouver une habitation convenable pour les soeurs;
et 'une d'elles, ricemment convertie, leur offrit une maison
qu'elle avait louse dans une petite rue de Westminster, dans
un quartier tres pauvre et tr6s misdrable.
Elle avait etabli, dans une partie de cette maison, une
buanderie pour donner du travail aux pauvres femmes du
voisinage; et les soeurs pouvaient pour le moment habiter
le reste de cette demeure. Le soir meme de leur arrivde, les
deux seurs y etaient com'pletement installees. Une jeune
fille, qui 6tait la maitresse de la petite dcole catholique
de la paroisse, s'offrit pour les conduire a I'glise, afin d'y
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assister au salut; mais a peine les deux cornettes avaientelles paru dans la rue, qu'une foule s'assemblait avec des
cris menagants. Heureusement quelques soldats se prdsenzerent et firent une escorte aux sceurs jusqu'a l'iglise; ils
attendirent leur sortie, pour les reconduire en sQretd a leur
pauvre petite maison. Pendant quelque temps, ces braves
soldats (ils avaient, parait-il, connu les Filles de la Charit6
en Crimie) se firent un devoir de les garder; souvent un
sergent de ville, qui avait plus d'autoriti, itait oblig6 de les
aider pour empacher les gamins de jeter des pierres et de la
boue aux soeurs, qui etaient poursuivies au cri de a Papist
Nuns a (Nonnes papistes), etc. Peu i peu cependant ces
pauvres gens trouverent que, si les sceurs 6taient catholiques, elles ne faisaient du mal a personne; qu'au contraire,
elles faisaient meme du bien &tout le monde; les prijugis
tomb&rent et les sceurs purent circuler librement.
II est touchant de penser que la soeur Chatelain, qui
avait brave les cris, les pierres et la boue, ii y a pris de quarante ans, et qui avait eu la mission de poser les fondements
des (Euvres de Saint-Vincent a Londres, a eu la consolation de voir ces ceuvres developpdes, les maisons de nos
soeurs multiplides et les Filles de la Charitd respectees partout. Ces pensdes faisaient une grande impression sur plusieurs, le jour de son enterrement: une longue procession
detilait dans ces memes rues de Westminster, suivant le cercueil blanc qui contenait ce qui restait d'elle sur la terre;
les sceurs marchaient quatre a quatre suivies des orphelines,
des enfants des classes et d'une foule de pauvres, dont beaucoup pleuraient. Quelle difference avec ce jour ci les deux
pauvres sceurs regagnerent presque en tremblant leur
miserable demeure, et se demanderent sans doute comment elles oseraient paraitre encore dans les rues de ce
Londres qui leur avait fait un accueil si peu encourageant!
Une troisi6me sceur vint bient6t augmenter la petite
famille, et, peu de jours apres l'installation, la premiere

-

400 -

postulante se presenta. Cete jeune postulante, actuellement
seur servante d'une maison consid.rable, nous a dound
quelques details sur ces premiers jours de la vie de communauti.
II parait que la maison du numero 22 de York street etait
tout ce qu'on peut, ou plur6tce qu'on ne pent pas imaginer
d'incommoditi, de pauvretd et meme de salete. Probable.:
ment les dames n'avaient pas eu l'intention d'y mettre les
seurs; mais, etant deques dans leurs recherches d'une maison
convenable, elles l'avaient prise faute de mieux; et pensant qu'il ne valait pas la peine d'y faire des reparations, on
avait simplement mis le mobilier le plus essentiel: quelques
pauvres lits, une ou deux tables et quelques chaises, lesquelles devaient etre transportees d'une chambre a Iautre.
L'amenagement de 'la cuisine etait des plus simples. Dans
une vieille casserole emprunt6e on plaqait un morceau de
viande qu'on laissait cuire ou non, selon les caprices du
feu, sans que personne s'en occupit, car les soeurs avaient
bien trop a faire par ailleurs. Pour le souper, on se contentait souvent d'une soupe faite d'avoine. Les dames venaient
souvent visiter les soeurs; elles leur temoignaient beaucoup
d'intret et d'affection, tAchaient d'itablir les oeuvres et de
procurer des ressources pour les pauvres; mais personne
ne paraissait penser que, pour le moment, elles pourraient
avoir des besoins personnels. La faute en etait sans doute
aux seurs elle-mdmes, puisqu'elles itaient toujours contentes et gaies et ne demandaient rien pour elles; probablement personne ne se doutait de leurs privations.
I1 y avait aussi d'autres incommodits : les pauvres
femmes, qui venaient travailler a la buanderie et sur lesquelles elles n'avaient aucune autorite, passaient et repassaient continuellement dans rintdrieur de la maison,
puisqu'il n'y avait qu'une seule porte d'entre. Hilas I it y
avait aussi d'autres habitants : la maison etait infectde de
legions de punaises, lesquelles avaient &tetrop longtemps
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maitresses du terrain pour cader aux efforts des sceurs pour
les xtirper.
Malgri toutes ces difficultis, les soeurs se mirent au
travail avec courage. On commenqa tout de suite la visite
des pauvres, et les instructions religieuses aux enfants et
aux converties. La patente de 1'Association des Enfants de
Marie porte la date du 16 septenbre 1859, ce qui montre
qu'on s'est hit6 de l'taibr aussi bien que celles des SaintsAnges pour les enfacts plus jeunes. On avait loue une.
assez grande piece au-dessus d'une ecurie; on y montait par
une espece d'dchelle, et une -crchefut 4tablie; des les premiers jours les m6res y apportirent leurs bebds pour y etre
soignds toute la journie. Bient6t apres les sceurs prirent la
charge entiere de quelques pauvres petits etres delaissis.
La meme postulante, temoin de ces debuts, se souvient
encore de la premiere fite de Saint-Vincent, en x859.
S. Em. le cardinal Wiseman daigna venir cildbrer le
saint sacrifice dans le petit oratoire de la maison, oi NotreSeigneur partageait la pauvrert de ses 6pouses. Dans I'apresmidi, lady Georgiana et Mile Taylor, qui a depuis fonde
une communaute religieuse, vinrent congratuler les seurs,
et, pour s'associer a la tete, elles prirent une tasse de th6 sons
un pauvre arbre bien noir et fand, sent ornement de la
petite cour de la maison. La postulante dtait toute fiare
de porter dans ses bras le premier beb6 de la creche, qui
etait sans doute l'objet de l'admiration des bonnes dames.
Un des premiers amis de nos soeurs etait le R. P. Manning, alors superieur des Oblates de Saint-Charles, qu'il
venait de fonder a Londres. Ce saint pretre, depuis si connu
et si viener sous le titre de cardinal Manning, venait souvent dire la messe pour nos soeurs, et fut aussi leur confesseur. L'oratoire etait si petit, que pour se confesser,
les sceurs attendaient leur tour sur l'escalier. Jusqu'a la fin
de sa longue vie, le cardinal s'est toujours montr l'ami
des Filles de la Charite. Pendant plus de vingt ans, il n'a
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jamais manque de venir les binir a chaque fete de SaintVincent, alors que, au lieu de deux dames, la chapelle
recevait la foule pressee des amis de nos sceurs, et que le premier bebi etait remplace par quelques centaines d'enfants.
Mais it faut revenir a x859. Une seconde postulante
s'&tait presente: c'eait une jeune fille de vingt-quatre ans,
accoutumee a toutes les commoditis d'une vie aisde et
ayant routes les qualitrs pour plaire au monde; mais elle
etait tellement gaie et avait taut d'entrain au milieu des privations et de la pauvret6 rdelle de nos soeurs, que le bon
P. Manning, la trouvant un peu trop bruyante, demandait a
ma seur Chatelain avec quelque inquidtude, si elle pensait
la garder. Heureusement, la bonne soeur Chatelain sut
'apprkcier; car la jeune postulante etait notre bonne sceur
Robinson, qui a 6td pendant bien des annies une excellente
soeur servante; elle est morte le jour de la fdte de I'Immaculde-Conception 1896, laissant le souvenir de la plus douce
edification.
Enfin, les soeurs quittirent York street, les dames ayant
loud une maison convenable dont on prit possession le
11 juillet i86o. Des lors, leur nombre montait a cinq ou
six, et les euvres avaient pris quelques developpements. On
commencait A recevoir quelques orphelines, et une petite
classe fut ouverte pour les jeunes filles de moyenne condition qui itaient exposees a frdquenter les dcoles protestantes. Une autre ceuvre bien intrressante commenqa aussi
vers ce temps: c'tait une classe du soir pour les garqons et
meme pour les hommes de la classe la plus inferieure; ils
venaient volontiers passer la soirie a apprendre A lire et
ecrire, et surtout ils recevaient 1'instruction religieuse;
beaucoup de ces hommes ne savaient absolument rien. On
s'itonnait de voir comment ces pauvres gens, les plus grossiers qu'on puisse imaginer, itaient dociles comv e des enfants avec les sceurs. Cette ceuvre, qui a toujours continue,
a fait et fait encore beaucoup de bien.
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Des son arrivie a Londres, ma seur Chitelain fut tres
estimee, non seulement des dames, mais aussi des eccldsiastiques et de tous ceux qui avaient des rapports avec
elle. A cette ipoque, elle ne pouvait dire que quelques
mots d'anglais; mais son air de recueillement, son humilit6, et surtout sa charitd et son devouement aux pauvres,
avaient gagn6 le respect de tout le monde.
Cependant, la position de nos soeurs a Londres dtait encore trbs precaire; rien n'etait solidement dtabli. La maison
de Park street avait etd loude par les dames pour trois
ans; mais le local etant tres etroit, les euvres ne pouvaient
pas s'y developper et les ressources etaient tout a fait incertaines. Le bon Dieu a voulu binir les oeuvres de saint Vincent, et il avait choisi son instrument, lequel est toujours
reste si humble et si cache qu'il est encore presque inconnu.
Si les oeuvres de nos soeurs ont ete vraiment etablies sur
un bon pied a Londres, on le doit en grande partie A
Mile Catherine Eyston, qui, sous le nom de soeur Augustine, a passi bien des anndes en communautd; humble,
simple et divouie, elle a rdussi A si bien cacher ses
bonnes ceuvres que presque personne n'en a eu connaissance.
Au moment ot les dames se demandaient comment
trouver les moyens d'6tendre les oeuvres des sceurs et
d'assuier I'avenir, cette bonne demoiselle offrit non seulement sa fortune, mais sa personne. Elle n'etait plus jeune,
et avait passe sa vie jusqu'a trente-quatre ans dans toutes
les aises de cette vie tranquille et confortable des families
distingudes d'Angleterre; pendant bien des anndes, elle
avait dirigi le chAteau de son frbre et faisait du bien autour
d'elle; mais elle sentait que Notre-Seigneur demandait
quelque chose de plus, et, poussee par la grace, elle entra
au postulat.
Elle trouva la maison encore si pauvre qu'il n'y avait pas
de chaise pour la postulante. Pour s'asseoir, elle devait
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transporter une bCche de bois de la chambre de communauti an rifectoire.
Elk donna, de suite, non seulement le necessaire pour
la maison de Park street, mais encore une somme considerable pour acheter un terrain; et on commenqa la construction d'une maison. Le 3 mai 1863, les sceurs, avec leurs
quelques enfants, en prenaient possession, quoique I'ddifice
ne fit pas entierement acheve. Bient6t le nombre des orphelines mronta a plus de cent, et les ceuvres de saint Vincent s'organiserent, c'est-a-dire la visite des pauvres de
deux grandes paroisses, une creche, I'orphelinat, les classes
de jour et du soil, l'instruction religieuse pour les convertis,
diverses associations. Un pen plus tard, un fourneau fut
ouvert pendant les mois d'hiver de chaque annie, et des
centaines de pauvres, hommes, femmes et enfants, y reCoivent la soupe et du pain. Sceur Eyston, ayant pris l'habit,
fut placie d'abord A Boulogne; puis elle revint a Londres,
a la maison de Charit6 de

£

Carlisle Place a, ol elle se

devoua au service des pauvres. Son humilite .galait sa charitd; elle prenait comme lui revenant de droit tout travail
dur on rdpugnant; enfin, elle etait entierement divoude
aux pauvres. Elle est morte en fivrier I895, laissant un
grand vide dans la petite famille de Carlisle Place.
Quoique les oeuvres qui avaient commenc6 si humblement se soutinssent, ce n'6tait pas sans peine; la maison de
Carlisle Place a toujours et6 vraiment la maison de la Providence, puisqu'elle n'etait pas fondie et subsistait au
jour le jour. Le cardinal Manning avait bien dit A ma
seur Chatelain : K N'ayez pas peur; vous ites trts riches,
votre banque c'est la Providence, et le Bon Dieu ne vous
laissera pas manquer. a
Le bon plre Etienne a toujours pris un intdret particulier a la fondation de Londres. DIja, en 1863, il vint visiter
nos soeurs. On peut imaginer le bonheur avec lequel elles
recurent sa visite, surtout ma seur Chitelain, qui avait
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une ven6ration profonde pour ce bon Pere, dont les lettres et
les encouragements la soutenaient dans toutes ses difficultis. Par humiliti et par detachement, toutes ces prdcieuses lettres avaient &td detruites avant sa mort; une setde
a dt6 trouvie, dans laquelle nous lisons ces lignes : a Oui,
ma cbhre fille, une belle mission s'offre i vous dans la
Grande-Bretagne, ob la Compagnie est destinde a operer
un bien immense; mais, c'est a la condition de proclder
avec prudence et sagesse, et surtout de tout bien etablir
et de tout faire selon I'esprit de saint Vincent. a
Ces lignes, crites en 1867, se sont admirablement
rialisdes, puisque, depuis ce temps, pros de cinquante maisons ont it itablies dans les Trois-Royaumes; et il a plu a
Dieu de se servir d'instruments faibles en eux-mdmes, pour
faire des ceavres qui procurent sa gloire et le salut de bien
des Ames.
Maintenant que celle qui avait &tC choisie par lui pour
poser les fondements de ces ceuvres dans ce pays, la digne
s5eur ChAtelain, a etC admise an repos eternel, il n'est que
justede lui rendre le timoignage qu'ellea exactementsuivi les
conseils qui lui dtaient donnis par le bon pere Etienne;
par son humiliti, son eloignement de l'esprit du monde et
surtout par son amour pour les pauvres, elle a tout fait
selon l'esprit de saint Vincent.
Sewr N...

AUTRICHE
Lettre de M. MUNGERSDORF, pretre de la Mission, Visiteur,

A M. A. FIAT, Supdrieur gendral.
Esztergern (Graz), a5 avril 1898.

MoN TRmS HONORi

PERE,

Votre bdnediction, s'il vous plait!
Apr6s avoir assiste bier A 1'installation de nos confreres a
Pilis-Czaba, la premiere maison de la Mission qui soit
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itablie en Hongrie, je m'empresse, monsieur et tres honore
Pere, de vous donner quelques details.
Nos confreres, M. Medits, M. Lollok, M. Galambos et
M. Szabari, avec trois freres coadjuteurs y itaient deja
depuis quelques jours, et tout marchait en toute regularite.
S. A. I'archiduc Joseph, fondateur de la maison, qui
m'avait dit qu'ii voulait assister a l'inauguration, en fut
empache par la visite du roi de Roumanie; mais il tilegraphia qu'il assistait en esprit et prenait part a toutes les
ceremonies et prikres de ce jour.
Je suis arrive samedi dans I'apris-midi. Hier vers huit
heures du matin, Monseigneur l'Evdque est venu, ainsi
qu'un grand nombre de prdtres du voisinage. Apres les
premieres salutations a la gare et au presbytere, nous
sommes alles en procession a l'eglise paroissiale, ot le prelat
prit les vitements 6piscopaux, et la procession s'achemina
vers la nouvelle petite eglise des Missionnaires, dediee a la
Vierge immaculee de la Midaille miraculeuse. Devant cette
dglise, Monseigneura prechie un nombre immense de fid~les
sur ce qu'il a appeld les trois fetes de ce jour : i1 La fete de
la b6endiction de la nouvelle eglise pour les Missionnaires;
20 La fete de Pentrde des fils du grand Ap6tre des Missionnaires, saint Vincent de Paul; 3" La fete de la reconnaissance ASon Altesse, dont la main bienfaisante a tout donne.
I1 a exhortd les fideles A venir souvent dans le nouveau
palais du Roi des rois, pour y prier et s'y sanctifier; et a avoir
un coeur docile a l'egard des Missionnaires qui sortiraient
de ce sanctuaire pour prdcher I'Evangile, surtout parmi les
pauvres. Ensuite il a binit Figlise et chanti la messe pontificale, aprks laquelle il a benit toute la maison.
Monseigneur a priside au diner et il a exprimd sa joie de
ce que les Missionnaires ont une maison dans son diocese, ob
les Filles de la Charite avaient djai trois itablissements. J'ai
dd A mon tour exprimer notre reconnaissance pour la bienveillance de Monseigneur a l'dgard des deux families.
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L'apr6s-midi, j'ai prechi dans L'eglise, qui est assez grande
et ornee d'une fleche avec des cloches.
La maison est assez spacieuse et bien organisee. Toutes
nos r6gles et nos pieux usages y sont deja en pratique. Pour
I'entretien de la maison et pour les Missionnaires, c'est Son
Altesse qui pourvoit a tout. Nous pouvons avoir confiance
que de grandes bdnidictions sortiront de ce sanctuaire pour
le diocese et pour tout le pays.
Daignez nous binir, et me croire, au nom de nous tous,
monsieur et tres honore Pere, votre tr6s humble et tres
obeissant fils.
G. MUNGERSDORF, i. p. d. 1. m.
S. A. 'archiduc Joseph avait adressde M. Medits, supdrieur de la
nouvelle maison de Pilis-Czaba, la lettre suivante, pleine de sentiments religieux et elevis, et timoignage de sa bienveillance tres
particulierc envers les Missionnaires. Nous en donnons la traduction:
Fiume, le 22 avril 1898.

MON T~Rs RVjREN'D PARE,

Je regrette infiniment de ne pouvoir &trepresent Ala belle
fete de Pilis-Czaba, le 24 avril, alors que l'eglise nouvelle
et la maison des Missionnaires seront offertes au bon Dieu,
et que les ap6tres de la foi de Notre Seigneur Jesus-Christ
prendront leur demeure pour jamais dans la maison, d'oib
ils iront ensuite vers tous les villages du royaume consacrd
a saint Etienne et a la sainte Vierge. J'implore d'en haut la
bindiction la plus abondante sur toutes les oeuvres qui se
feront par les fils de saint Vincent en ce vaste royaume, et
je prie Dieu que cette benediction vous reste etvousaccompagne pour jamais. Je joindrai, le 24 de ce mois, mes prieres
a celles de tous ceux qui, ce jour-la, seront presents &
Pilis-Czaba, et aussit6t que je pourrai m'absenter d'ici, mes
ch'rs missionnaires seront les premiers que je visiterai. Je
JOSEPH.
suis pour jamais, etc.
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BELGIQUE
Lettre de la swr DESTOOP, Fille de la Charitd,
a la trfs honorde Mhre LAuxrrsm.
Etterbeck (Bruxelles), maison S.-Vincent, 17 janvier 1898.

MA TRis HONOnRE Mi•E,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je sais, ma tres honorde Mere, que vous vous interessez a
toutes nos ceuvres, meme aux plus humbles. Je puis vous
dire que le bon Maitre nous soutient de sa grace. Dernikrement nous avons eu la visite de la princesse Clementine,
fille du roi, qui a bien voulu, i la priere des Dames patronnesses de la Crche, accepter la prCsidence d'honneur de
cette oeuvre; elle s'y est vivement interessde et a voulu
s'informer des plus petits ditails.
Son Altesse a visite d'abord la salle des berceaux: vingtquatre petits enfants de quinze jours Adix-huit mois ataient
la, souriants et joyeux; on aurait dit qu'ils comprenaient
qu'ils devaient etre gracieux et sages. Une petite fille lui a
offert un bouquet, et la princesse paraissait heureuse de
cette attention.
Ensuite nous nous sommes dirigdes vers la salle des
ainds de la Creche; lA, trente-six enfants de dix-hait mois
A trois ans, en leur petit uniforme, Pont accueillie comme
les petits avec leur bon sourire. La princesse jouissait de
les voir tous si bien portants. Elle a voulu temoigner dgalement de l'intdret A lasile; les quatre classes itaient bien
fournies de petits elives, au nombre de trois cents; elle a tenu
A les voir i l'euvre et a loud leur adresse.
Dans la derniere classe qu'elle a visitee, les enfants ont
chantm un couplet de circonstance sur Fair national, et
une petite fille lui a rdcitd un compliment; elle a diti mue.
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et m'a dit en partant qu'elle dtait heureuse d'avoir fait la

connaissance des Filles de la Charite, et qu'elle partait
heureuse et idifiie de lordre qu'elle a remarqu6 dans toute
la maison.
J'espere que cette visite fera du bien a l'oeuvre; nous en
avons bien remerci le bon Maitre.
J'ai l'honneur d'etre, ma tres honorie Mere, votre tres
humble et tres obeissante fille,
Sawur DESTOOP, i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

ESPAGNE
MAISON PROVINCIALE DE MADRID
UN DES PREMIERS MISSIONNAIRES

DE LA RESTAURATION

DE LA CONGREGATION EN ESPAGNE

M. MARCELIN DEL RIO
I
Dans la maison de Leganitos, berceau de notre restauration, voyez-vous ce pretre de taille moyenne, ia tdte douctment inclinee, avec une pauvre calotte, les cheveux un pea
crepus et chatains, le teint assez blanc? Sa voix est tremblante, ses yeux sont modestes, bien qu'observateurs; sa
ddmarche est mesuree, son parler lent, son caractare pacifique, son extirieur humble; il est tour a tour jovial, serieux
ou recueilli. Le voyez-vous maintenant entrant dans la
salle du seminaire pour se rendre Asa chambre, et jetant un
regard plein de douceur sur son petit peuple tout prdoccup6
des travaux proportionnds Ason Age ? Le voyez-vous ensuite
a la chapelle, donnant sa confdrence avec une grande pitde;
ou au milieu des siminaristes en soutane, occup6s aux
exercices corporels; ou bien encore, en promenade, s'entretenant avec quelques-uns d'entre eux, et charmant la
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conversation par quelque saillie, ou quelque trait gracieux,
mais toujours opportun et idifiant? C'est, me diront quelques-uns de mes anciens compagnons, M. Marcelin del
Rio, directeur des novices ou seminaristes A notre maison
de Osuna, de l'annie 1862 a 1866, avant les malheureuses
journdes de septembre.
Cet homme de Dieu 4tait nd au village de Lodoso, province de Burgos, de parents chritiens et vivant dans une honnate aisance. Jusqu'a ces derniers temps vivait encore un
de ses freres, bien connu par sa piet6, son esprit d'oraison
et sa vertu. Marcelin fut toujours un jeune homme pieux,
tres judicieux, ami de la retraite, surtout depuis que celui
qui devait plus tard etre notre P. Diez l'attira, ainsi que
d'autres, A la vie de communaute.
II avait environ vingt-trois ans, quand il commenqa ses
etudes pour la carriere ecclisiastique; il 6tudia le latin, une
partie de la philosophie, et fit deux annees de morale au
siminaire de Burgos. II y vivait en compagnie de deux
PNres carmes, epaves de Pexpulsion des religieux en 1833,
et ensuite avec M. le chanoine Pampliega, tres connu et
tres respectd pour son eminente vertu. Par cette voie et par
I'exemple de M. Velasco, le premier seminariste de notre
restauration, le Seigneur 'attira au sein de la renaissante
famille de saint Vincent en Espagne, dans laquelle il fut
admis en 1855.
II
Au sdminaire, il idifiait grandement par sa pidtd, son
recueillement, sa mortification et la fiddlit• l'observance
des regles. II se faisait aussi remarquer par sa vie intirieure,
son union continuclle avec Dieu, son humiliti et sa simplicite.
Ii reprit le cours de ses etudes de theologie, qu'il poursuivit pendant trois annies avec une grande application et
un grand profit. Ordonna pritre en 1857, il fut pen apres
destind aux missions de l'archidiocese de Tolede.
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II etait dans la joie de se voir occup6 a lF~vangdlisation
des pauvres gens de la campagne, quand on risolut de Pappeler pour succdder A M. Diez, lequel, depuis une demiannie, avait remplace M. Borja dans la direction du seminaire. - Le saint M. Borjia, epave du naufrage de
1'expulsion, etait ddji vieux, et sa vue avait toujours
et6 plus ou moins faible; depuis peu, il 6tait presque
compl6tement aveugle. Pour cela, on lui donna successivement plusieurs aides; M. Velasco l'avait it6 pendant un
temps assez considerable, et l'avait secondd de toutes manitres.
III
M. del Rio, quitta done le ministere des missions, et fut
charge de 'important emploi de maitre des novices ou directeur du s6minaire, qu'il remplit pendant cinq annies.
Dans cette charge, il appliqua ses remarquables talents,
naturels et surnaturels, a la formation de la jeunesse, espoir
alors de nos provinces futures, et aujourd'hui consolation
et fondement de celles qui, heureusement, existent ddja.
- II se donna avec la plus grande ferveur et assiduitd a
1'oraison, persuadd que la direction du s6minaire est une
ceuvre plus divine qu'humaine; il s'efforca detre dans sa
conduite un modele de regularite; il s'appliqua tout entier
a la pratique des vertus les plus solides, en particulier a la
mortification et A l'humilit6; il se familiarisa avec des livres
choisis pour la direction des imes, et en particulier avec
ceux qui traitent de la perfection, n'oubliant pas que, selon
saint Grdgoire, Ars artium regimen animarum, la conduite
des ames est la premiere des sciences.
Bien qu'il ne flt pas sivere dans sa direction, il etait
cependant tr6s ze6i pour la regularite; et quand il le fallait,
il savait parler avec autorite et reprendre publiquement.
Il inspirait le respect et la crainte, en mime temps que
l'affection et la confiance; rare secret, connu d'un petit
nombre. Dans les doutes, les tentations, les craintes et les
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difficults, on allait toujours i lui avec la certitude de trouver lumiere, sagesse et prudence; et, en effet, on sortait
toujours de chez lui tres console.
Comme ii etait tout particulierement divot a la riformatrice du Carmel, et qu'il godtait ses icrits, il recommandait beaucoup la vertu d'obdissance, citant les paroles de
la Sainte, et rapportant d'elle quelques faits, au moyen
desquels il insinuait efficacement Pamour et une haute
idde de cette vertu, si necessaire pour la vie spirituelle et la
vie de communaute.
Un pretre d'un certain age, r6cemment entre dans la
Congr6gation, itait dispensi des travaux manuels ou exercices corporels, pendant lesquels il devait rester dans sa
chambre, occupe a prier, i lire, etc.; tourmente par le froid,
et voulant se rechauffer, il alla trouver le siminariste qui
lui servait d' - ange v, c'est-a-dire de guide dans la maison
pendant les premiers jours. Celui-ci etait un jeune homme
de quinze ans,vraimentange par soninnocence, son extirieur
et son bon coeur. Le bon pr&tre demanda donc s'il ne ferait
pas bien de prendre part aux exercices corporels comme les
autres seminaristes; le novice repondit que oui, et qu'il
ferait tris bien. Le nouveau Tobie, tranquilliss, mais non
pas suffisamment protegd par la parole de son ange, va
prendre un balai et se met a balayer comme les antres.
M. del Rio vient a passer par li, et le voyant manier habilement le balai, ii lui dit a voix basse et sechemeut : a Vous
seriez bien mieux dans votre chambre A pratiquer la sainte
obeissance. z Le bon pretre baissa la tete et, silencieusement, retourna & sa chambre, en souriant dans son interieur. Ce pretre vit encore, et il raconte volontiers cette
petite anecdote.
Une des fonctions que M. del Rio affectionnait le plus,
et qu'il exerqait assez frequemment, dtant directeur du seminaire, itait celle de cerdmoniaire. 11 6tait bien an courant
de toutes les cerimonies et les executait avec exactitude et
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devotion; quand il remplissait cette fonction, il reprenait
les ministres et les acolytes d'une maniere perceptible pour
eux seuls; il les observait avec attention, et, a la fin des
offices solennels, il leur faisait remarquer, d'une maniere
affable, jusqu'aux moindres defauts. C'est ainsi que, par
son exemple et ses observations, il enseignait aux jeunes
gens la liturgie, particuli6rement ch6re A notre Institut,
fonde en partie ad cleri disciplinam, a pour la formation
du clerg6 n, et qui a toujours professi beaucoup d'amour et
de zele pour l'honneur de la maison du Seigneur.
Le nombre des seminaristes, a cette ipoque, etait en
moyenne d'environ dix-huit. Des raisons d'administration
et d'economie s'opposaient a son augmentation. M. del Rio
ne se hitait pas pour former son jugement sur les sujets
appeles a la Congregation; mais il n'itait pas non plus
lent a prendre une resolution et A informer les superieurs. C'est ainsi que sa petite pipinire s'est toujours conservie bien tenue, choisie, offrant de belles espirances, qui,
A vrai dire, n'ont pas ete trompies.
IV
En 1866, il laissa la charge de directeur du seminaire,
dans laquelle il fut remplacd par M. Sanz, ancien maitre
des novices de la province de Naples, et qui, pour lors,
venait de resigner les fonctions de visiteur et de directeur
des Filles de la Chariti entre les mains de M. Mailer, ricemment arrive.
Comme M. Sanz dtait deja bien Age, on lui donna pour
l'aider en certains exercices le judicieux et imperturbable
M. Pla. M. del Rio descendit donc A la petite maison de
Jesus; il s'y employa en differents ministeres, jusqu'a la
pretendue a glorieuse v, mais en rdalite fatale revolution
du 29 septembre 1868.

Depuis cette dpoque, jusqu'a l'annde 1876, M. Marcelin
del Rio demeura a Valence dans une residence voisine de
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PH6pital provincial, en compagnie du digne M. Estebaa.
II confessait et dirigeait les sceurs, et prachait en diffirentes
6glises, faisant beaucoup de bien par son exemple et ses
paroles. M. Salazar, qui mourut archeveque de Burgos,
faisait 'Peloge de ces deux vertueux missionnaires, qu'il
avait connus lorsqu'il itait superieur au seminaire de SaintVincent Ferrier, et cette connaissance contribua puissamment A la fondation de notre regrettee maison de Sigiienza,
pen de temps apres sa nomination a r'evche de ce diocese.
Apres la restauration de 1876, il passa avec MM. Gomez
(Innocent), Burgos (Ldon), Garcia, etc., a Teruel,
pour y retablir notre maison de mission, avec la charge
de superieur.
(A suivre.)

ITALIE
LA MAISON INTERNATIONALE D'ETUDES
A ROME

RECEPTION DE S. EM. LE CARDINAL LABOURE
Nous publions avec plaisir les details suivants, qui nous sont adresses sur notre maison internationale d'itudes 6tablis a Rome.
Les lecteurs des Annales y verront avec plaisir, sans doute, un r6sum6
de ce que sont les ceremonies qui oat lieu a Rome pour la remise du
chapeau aux cardinaux. Ces ceremonies sont r6sumdes a I'occasion
de ia reception de S. Em. le cardinal Labourd, archeveque de Rennes,
qui nous avait fait Phonneur de descendre i notre maison de la rue
S. Nicolas de Tolentino.

I
Ouvrir a Rome, centre de la catholicite, une maison
internationale destinde a recevoir les scolastiques envoyis
des diverses provinces de la Congregation pour recevoir les
grades acadimiques dans les sciences sacries, etait un projet form6 depuis plusieurs anndes. Venir puiser les doctrines
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romaines aux sources mimes est une consolation; c'est
aussi une necessiti pour une Congregation appliquee comme
A une de ses fins essentielles, a la formation du clergd.
Ce projet a 6et realise au commencement de Pannee 1893.
L'4rection decette maison date, a vrai dire, du 25 janvier
de cette ann6e-la, jour auquel S. S. Lion XIII en a reconnu
solennellement 1'existence dans la solennelle audience qu'il
voulut bien donner a la double famille de saint Vincent
(Annales, t. LVIII, p. 161).
C'est dans une maison de louage, via della Croce, 34,
que I'ceuvre ddbuta et que se pass6rent les deux premieres
annies, apres lesquelles la Congregation acheta 1'H6tel de
Paris (Albergo di Parigi), qu'on put transformer assez
facilement pour les besoins de la petite communaut6. On
s'y installa en juillet 1895. Cet h6tel dtait un des plus appriciks de Rome; il est situ6 via San Nicol6 da Tolentino,
67, dans un quartier tr&s sain, pres de la gare aussi bien
que du centre de la ville; la maison est vaste et spacieuse,
apte A recevoir le personnel nombreux qui viendra des
diverses provinces.
Depuis cinq ans que la maison internationale existe, elle
a ddjA requ 38 missionnaires, dont 27 6tudiants, prdtres pour
la plupart, venus de France, d'Allemagne, d'Autriche,
d'Espagne, d'Irlande et de Pologne, et mime d'Amarique,
pour suivre pendant deux ans environ les cours des universites, soit a la Minerve oh professent les Dominicains, soit
au College Romain ou Universitd Grdgorienne oi professent
les Jesuites, soit a l'Apollinaire, et y recevoir les grades de
licenciis ou de docteurs en philosophic, en thdologie ou en
droit canonique.
A Mgr Thomas, qui a itC le premier superieur de la
maison, a succed6 depuis une annie M. Flavien Dimiautte,
ancien supirieur du grand seminaire de Tours.
Des appartements ont ite meubls et installes pour recevoir ceux de NN. SS. les Eveques qui ddsirent descendre
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chez nous quand its viennent A Rome; on peut ainsi leur
offrir convenablement rhospitaliti.
II
S. Em. le cardinal Labourd, archeveque. de Rennes,
priconisi le 19 avril 1897, est venu a Rome pour recevoir
]e chapeau cardinalice dans le consistoire du 24 mars 1898.
11 a bien voulu nous faire rhonneur de descendre dans
notre maison internationale. C'est le mercredi matin,
t6 mars, que Son Eminence est arrivie, accompagnie de
son secretaire, M. 1'abb6 Charost. M. le supdrieur Pattendait a la gare avec M. I'abbi de Durfort, arrive quelques
jours auparavant.
DWs ce moment, c'est le ceremonial le plus minutieux qui
regle tous les instants que le nouveau cardinal passe i
Rome. La premiere chose a faire, c'est d'envoyer au Vatican pour avertir le Pape de son arrivde, et il lui est defendu
de sortir de sa demeure avant le consistoire. En attendant,
on vient le saluer chez lui. Ce sont des cardinaux, des
archevdques et des ivaques, des monsignori, des supdrieurs
de communautes religieuses, qui tour A tour se succddent
dans le salon de Son Eminence; dans le monde ecclesiastique, chacun tient A lui faire sa visite, et toute la journee
c'est un va-et-vient continuel, auquel depuis longtemps
notre palazo n'dtait plus habitud.
Des le samedi 19 mars, fete de saint Joseph, le cardinal
Labouri fut reSu en audience particuliere par le Souverain
Pontife. a Durant rentretien, qui a duri pres d'une heure,
dit la Semaine religieuse de Rennes, A qui.nous empruntons une partie de ces details, Lion XIII n'a cesse d'exprimer sa vive satisfaction en entendant le premier pasteur du
diocese louer la piedt des fiddles et le devouement du clerg6.
c Je suis heureux, a-t-il dit, trts heureux que tous, selon
* mon ddsir, soient bien unis sous la direction de leur
* archev6que. Je benis tous les prEcres et les fideles du dio-
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case
ý de Rennes. a Puis M. de Durfort et M. Charost ont
6tB introduits aupres de Sa Saintetd.
En sortant des appartements du Saint-Pere, Son Eminence a Cte rendre visite au cardinal secretaire d'Etat.
Les rdceptions cardinalices, gli ricevimenti, P'occasion
de la remise du chapeau rouge, ne sont plus aujourd'hui
ce qu'elles itaient autrefois. II n'y a plus d'illuminations
des palais, plus de corps de musique sur les places publiques, comme a 1'epoque oi le peuple avait sa part & la
solennitd.
C'est mardi 22 mars, de dix heures Amidi et demi, qu'ont
eu lieu A l'ambassade les visites de fdlicitations dites di
calore. La rdception a dti des plus brillantes. Les presentations ont dte faites tr6s gracieusement par M. Poubelle,
ambassadeur de France auprds du Saint-Siege; M. de
Navenne, conseiller, et M. le baron du Terrage, secrdtaire
de lambassade, tous en grand uniforme. Les trois cardinaux francais, NN. SS. les archeveques de Lyon, de Rennes
et de Rouen, ont vu defiler devant eux tout ce que Rome
compte de plus illustre et de plus distingud. Des princes
romains, des patriarches, archevdques et dvdques, tous les
ambassadeurs et les ministres accrdditis aupr6s du SaintSiege, les prdlats de la maison du Pape, les chefs des etablissements francais, les principaux membres de la colonie
franqaise, sont venus successivement presenter leurs hommages aux nouveaux princes de 'Eglise. Grande 6tait
l'animation des 6quipages entre dix heures et midi devant
le palais Rospigliosi, demeure de l'ambassade. Comme it
est d'usage, les autres cardinaux presents A Rome ont envoyd leurs filicitations par des gentilshommes.
Les riceptions finies, les nouveaux cardinaux, avec les
autres invites, resterent a ddjeuner chez I'ambassadeur.
Enfin, le jeudi 24 mars, se sont tenus les deux consistoires public et secret dans lesquels les Cardinaux archeveques de Lyon, Rennes, Rouen et Compostelle, ont pret6
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le serment et repu le chapeau des mains du Saint-Pere.
Les cardinaux, vituS de la cappa violette, font leur
entrie a to heures dans la chapelle Sixtine, pr6cedis d'un
d6tachement des Gardes suisses. La chapelle pontificale
les salue d'un chant d'allegresse.
Tous les quatre moment sur une meme ligne P'autel. Le
cardinal Labourd, en son nom et au nom de ses coll6gues,
lit A haute voix la formule du serment, en presence des
doyens de chaque ordre cardinalice et du camerlingue du
Sacr6-College.
A cc moment, des acclamations enihousiastes iclatent
dans la salle Ducale, dite Salle de passage, qui est comme
le prolongement de la chapelle Sixtine. C'est LIon XIII
qui fait son entree, porte sur la Sedia Gestatoria,revetu de
MPtole et de la chape rouge, couvert de la mitre, et s'avancant entre les deux flabelli. (Les flabelli sont de grands
6ventails, faits avec des plumes de paon et de cygne.) De
la pone ouverte de la Sixtine, nous le voyons venir. Le
spectacle est plein de grandeur. Le Pape, la main itendue,
benit la foule immense des assistants qui s'agenouille, pendant que retentissent sans cesse les applaudissements et les
cris de: Vive Lion XIII! Evviva iI PapaRel Vive le Paperoil
Le Saint-Pere arrive dans la Sala Regia et monte Ason
tr6ne. Les cardinaux qui Pavaient escortn se pr6sentent
successivement devant lui pour faire leur obedience. Puis
l'avocat consistorial prononce en latin un discours oil il
supplie le Souverain Pontife de declarer ouverte la cause
de beatification de Jeanne d'Arc. II fait ressortir la surnaturelle grandeur du r61e que remplit la grande libdratrice du
royaume de France. Le promoteur de la foi, Mgr Lugari,
demande le renvoi de la proposition A la Congregation des
Rites. Leon XIII dicide qu'il sera ainsi fait. Nous pouvons
done espdrer que Jeanne d'Arc sera bient6t proclamee bienheureuse. C'est une grande joie annonc6e A la France.
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Les nouveaux cardinaux sortent alors de la Sixtine et
sont introduits dans la salle Royale. Chacun d'eux est
assist6 de deux membres du Sacri-College, de rordre des
diacres. Le cardinal Labouri avait A ses c6tes les eminentissimes seigneurs Prisco, le nouvel archeveque de Naples,
et Cretoni, ancien nonce &Madrid.
L'un apres l'autre, ils montent au tr6ne du Saint-P&re,
baisent sa mule et son anneau, recoivent de lui 'accolade,
et s'inclinent pour l'imposition du chapeau, que SaSaintet6
place elle-mime sur leur tete en les binissant, et en prononqant les paroles suivantes :
En I'honneur du Dieu Tout-Puissant et pour rehausser
I'eclat du Siege Apostolique, receveT ce chapeau rouge,
insigne eminent de la dignitd cardinalice.1I signifie que
jusques et y compris la mort et l'effusion du sang, vous
deve; travailler sans peur a Pexaltation de notre foi
sainte, a la paix et au repos du peuple chritien, l'accroissement et au maintien de la Sainte Eglise romaine. Au nom
du Pere, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Revenus A leur place, ils ichangent avec leurs collgues
le baiser de paix. La benediction solennelle, donnee par le
Souverain Pontife, termine le consistoire public.
Lion XIII precedd de toute sa cour, est reconduit an
milieu d'acclamations nouvelles, jusqu' la salle dei Paramenti. Puis le Sacre-College se rend proce.sionnellement A
la chapelle Sixtine an chant du Te Deum. Les nouveaux
cardinaux restent itendus sur les marches de Fautel, jusqu'A la fin de l'hymne. Le doyen de rassemblde cardinalice
recite sur eux l'oraison Super creatos cardinales. Ils se
placent enfin sur une meme ligne a la sortie de la chapelle,
et les anciens cardinaux d6filent devaat leurs nouveaux
collegues, prisentant a chacun d'eux leurs felicitations et
leur donnant I'accolade. Tous alors se rendent dans la salle
du consistoire secret, oi arrive en mime temps Leon XIII,
porte dans la petite Sedia fermee et vitrie, et couvert de la
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clmentine (petit bonnet de velours rouge, borde d'hermine).
Le consistoire secret a durd pres de deux heures. Le
Souverain Pontife y ferme la bouche aux nouveaux cardinaux, pour indiquer qu'ils ne peuvent encore prendre part
aux ddliberations, et fait une allocution au Sacrd-Coll6ge. II
preconise les archevdques et dvdques nouvellement nommes.
II ouvre la bouche aux nouveaux cardinaux, qui desormais
ont part aux ddlibdrations, leur remet I'anneau et leur
assigne leurs titres presbyteraux.
Quand le consistoire secret a pris fin, Leon XIII, qui ne
semble pas connaitre la fatigue, se rend a la salle du Tr6ne.
Les nombreux eveques italiens qui viennent d'dtre prdconis6s y arrivent pour l'imposition du rochet. Le Saint-Pere
leur adresse en latin un discours que, pendant vingt minutes,
il d6veloppe avec une delvation et une clartd d'iddes admirables, avec une 6nergie dans I'accent et dans le geste, qui
penetre les assistants d'une •niotion et d'une admiration
inexprimables. Les deux pensees maitresses de cette grande
allocution sont que le Saint-Esprit dtablit lui-mdme les eveques dans leur charge et leur gouvernement, et qu'ils doivent
se montrer a leurs peuples comme les anges de la terre.
II est trois heures de 1'apres-midi. Ldon XIII est aussi
vaillant, aussi dispos que le matin. I1 descend de son
tr6ne; tous les assistants se pressent en deux longues files,
pour baiser au passage la main du Saint-Pere. II se laisse
arreter a tout instant, souriant a la pidt6 et a la foi de ses
enfants, qui voient en lui le vicaire du Christ sur la terre.
Le Pape qiuitte ainsi lentement la salle.
Le lendemain, 25 mars, Son Eminence est allie dire la
sainte messe A Santa Maria in Cappella, desservie par les
Filles de la Chariti, et dont la supdrieure, la soeur Lequette,
soeur des deux superieures ginerales de ce nom, est sa compatriote.
Le soir de ce mime jour, Mgr Merry del Val, ddlegud de
Sa Saintet6, est venu a notre maison, accompagnd du maitre
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des ciermonies et du gentilhomme affecti Ala personne du
cardinal Labour6, remettre A celui-ci son chapeau et ses
insignes. Mgr Merry del Val a prononce une allocution des
plus gracieuses et des plus ddlicates pour le Cardinal archevdque de Rennes.
Enfin le lendemain, dimanche, a trois heures et demie,
S. Em. le cardinal Laboure a pris possession de l'iglise
dont il porte le titre : Sainte-Frangoise, an Forum romain.
En Phonneur des nouveaux cardinaux eurent lieu, le
soir, un diner officiel B P'ambassade de France, pres le
Saint-Siege, et le lendemain un diner diplomatique chez le
cardinal Rampolla, secretaire d'Etat.
Le mercredi, 30 mars, le cardinal Laboure donnait A son
tour son grand diner officiel dans notre maison. Quarantecinq invites 4taient presents, parmi lesquels les Eminentissismes cardinaux Macchi, Ferrata, Vincent Vanuttelli,
Coullid et Sourrieu; M. Poubelle, ambassadeur de France;
M. de Varenne, secretaire de l'ambassade; plusieurs archevdques et devques; Mgr Mourey, auditeur de rote; Mgr de
Croy; Mgr Guthlin, canoniste de l'ambassade; Mgr Celli,
ancien auditeur de la nonciature A Paris; PabbW Duchesne,
directeur de PEcole francaise de Rome; le P. Eschbach,
supdrieur du sdminaire franqais; M. Hertzog, superieur de
la maison de Saint-Sulpice, etc., etc.
Jamais, j'en suis str, notre maison n'avait vu rien de
pareil, meme au temps oU P c H6tel de Paris z recevait des
h6tes tres distingues. Maintenant elle a retrouve son calme
habituel.
Le soir meme de ce jour, 3o mars, le cardinal Laboure
eut une audience priv&e du Pape, I'audience d'adieu, et le
lendemain soir Son Eminence, dont la presence avait et6
pour notre maison un grand honneur et pour nous tous un
sujet de joie et d'edification, quittait Rome pour retourner
vers le peuple bien-aimi de son diocese de Rennes.
J. PAR•RNG, i.p.d. 1.m.
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PEKIN
C'est le 20 fevrier de cette annee qu'a 6et sacrd 6vdque, a
Pekin, Mgr Alphonse Favier, promu par Sa Saintetd coadjuteur avec future succession du vicaire apostolique du
Tchely septentrional, Mgr Sarthou dont la santd est epuis6e
par les travaux apostoliques.
Cette cdremonie, ecrit un des missionnaires de Pekin, a
dtd une v6ritable manifestation A la gloire de notre sainte
religion. Non seulement les douze ministres qui reprisentent A Pekin leurs pays respectifs y assistaient avec
presque tous les Europdens de la capitale, mais encore le
vice-roi, gouverneur de la ville, les membres du Tsoung-liYamen, et douze princes mongols de la famille impdriale.
Plus de trois mille chretiens, venus de tout le vicariat,
remplissaient la cathedrale du Saint-Sauveur, au Pei-Tang.
Un nombre egal de paiens se tenaient en dehors de 1'ddifice.
Mgr Brugiere, lazariste, eveque cons6crateur; Mgr Bulte,
de la Compagnie de Jdsus et Mgr Abels, des missions belges,
proceddrent au sacre. Mgr Sarthou, vicaire apostolique de
Pekin, malgr6 ses infirmites, assistait a la cerdmonie. Au
dijeuner qui suivit, le nouvel 6vdque remercia les assistants
en souhaitant qu'un jour r la meme foi et la mime chariti
les reunissent tous z.
L'empereur ayant appris l'elevation de Mgr Favier A
Pdpiscopat, lui avait confere, quelques jours auparavant, le
globule rouge de premier rang, deuxi6me degrd, motivant
cette distinction sur ce que Mgr Favier avait, depuis de
longues anndes prdchi la religion catholique et traiti les
affaires religieuses a la satisfaction commune dans tout le
nord de l'empire.
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SYRIE
S(EUR GELAS, FILLE DE LA CHARITE
Nous nous proposons de donner plus tard une biographie de la
respectable sceur Gelas qui a tenu une si grande place dans les ceuvres catholiques en Orient, et que Dieu a rappelde a lui au mois
d'octobre dernier.
Aujourd'hui nous emprunterons a un journal cathc'ique quelques
traits qui reproduisent la physionomie si charitable et si populaire
de la seur Gelas. Ce n'etaient que quelques lignes de circonstance
inspiries par I'admiration et la sympathie; elles sont devenues un
hommage funebre.

11 y a quelque trois mois, la nef du Salut debarquaita
Beyrouth le pElerinage francais de Terre-Sainte, et le
guide, qui devait le conduire a la glorieuse universite, se
trompant, nous introduisait tout d'abord dans une maison
oh saint Vincent de Paul preside, chez les filles de la Charite.
C'tait le lendemain d'une fete d'actions de graces de
trois jours; un banquet de trois cents couverts avait etd servi
aux pauvres par des dames riches, et les oriflammes se d6roulaient encore qa et li et A la chapelle, pour cilebrer le
cinquantieme anniversaire du debarquement & Beyrouth
de celle qu'on a surnommee la a perle de l'Orient n :
Sour Gilas.
Les annees ont fait plier son corps sons les coups des
quatre-vingt-six hivers et de soixante-quatre ites de Syrie,
mais n'ont rien eteint, ni en son coeur, ni en son esprit.
Elle recoit elle-mdme ses h6tes inattendus venus d'Europe

et de Jirusalem, et d'une voix forte nous raconte ses ddbuts, ses epreuves, ses victoires; et puis, par enchantement
les bonnes soeurs de Charite ont prepared ce peuple de
pklerins, cafi et rafraichissements. La mere souriait, heureuse d'un bienfait.....
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Les nombreux orphelins s'alignaient bient6t dans les
cours, faisant resonner leurs fanfares en notre honneur.
(< Quand je suis venue, disait soeur Gelas, les parents,
avaient coutume, selon le droit du pays, de noyer la dans
la mer une foule d'enfants, notamment tous ceux nes hors
mariage. Un jour, je demandais A un musulman de me
donner l'enfant au lieu de le noyer. 11 consentit. Nous
efmes bien soin de ce petit echappd de la mort; mais on
chercha a me dishonorer; on s'dtonna de ma tendresse
pour un enfant etranger; j'dtais disespdrie ! Oh ! comme
j'ai pleurd! et je disais: a Mon Dieu, voila que j'ai agi
pour vous, et voyez ce qui arrive..... D
Aujourd'hui on ne noie plus d'enfants A Beyrouth;
nous en avons recueilli plusieurs milliers depuis cinquante ans, et il est arrivd que tel pare qui nous avait
apporte autrefois le petit en un panier est venu le reclamer
quand il a eti en age de travailler; mais l'enfant refusait
de nous quitter : a Je ne vous connais pas; voila ma
mere! I
Oh! qu'il y en avait sous nos yeux de ces petits orphelins
(garcons et filles) de soeur Gelas dans ces deux maisons de
Beyrouth, pour nous saluer et crier : - Vive la France ! •
a qui ils doivent une mere, le baptame et la vie.
Ce n'dtait pas la premiere fois que nous rencontrions ce
petit peuple en cette ville o& la religion nous vaut tant de
sympathie! Il y a trois ou quatre ans dedj que, passant
une premidre fois A Beyrouth avec des pelerins, nous
etions tombes aussi au moment d'une fdte; on cdelbrait
alors le soixantieme anniversaire de la venue de sceur Gilas
en Orient. Mais en 1897, le cinquantenaire de la venue A
Beyrouth sera la derniare fate: nous recevons ce matin de
la-bas le billet suivant :
* Ma sceur Guese, Visitatrice des Filles de la Charii, et
les soeurs de la Maison centrale ont la douleur de vous faire
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part de la perte cruelle qu'elles viennent de faire en la
personne de !eur bien-aimee mere,
a S(EUR CLAuDINE GfLAs,
« Fondatrice de toutes les (Euvres des Filles de la Charite
en Syrie, saintement diecdde le 4 octobre, a onze heures dn
matin, Agee de quatre-vingt-six ans et soixante-quatre ans
de vocation. Les funerailles auront lieu demain 5 octobre,
A dix heures du matin.
£ Vous etes prii d'y assister. Priez pour elle !

Le 5 octobre, tout Beyrouth se pressait sur le passage
du cortege. Toutes les fenetres, tous les balcons, toutes les
terrasses regorgaient de curieux !
Notre sympathique consul, M. Bobot-Descoutures, qui
gere, avec une haute distinction et une amabilitd qui lui
ont conquis tous les coeurs, le consulat pendant le conge
du consul general M. Sounart, suivait I'humble cercueil
en grand uniforme, ayant A ses c6tis tous les membres du
consulat en costume officiel.
La colonie franqaise au complet suivait avec une centaine de Filles de la Charite, ayant a leur tete la soeur
Guese, Visitatrice des Maisons de Syrie, les congregations
des deux sexes et une foule immense que n'a pu contenir
l'eglise de la mission des RR. PP. Lazaristes, si populaires
et si aimes ici comme partout ofion les rencontre faisant le
bien, ces modestes fils de saint Vincent de Paul.
*

Aucune oraison funebre n'a &t6 prononc6e; les ceuvres
fonddes parlaient plus eloquemment que n'eussent fait les
plus eloquents discours; d'ailleurs, comme l'crit notre
correspondant, la seule inumbration des ceuvres de la sceur
G6las emplirait toues les colonnes de notre journal.
a A peine d6barquie, il y a cinquante ans, nous dit-il,
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son crucifix et son chapelet a la main, on la vit s'ilancer
au-devant de toutes les infortunes. Ses amis de pridilection sont, comme ceux du Christ-Jesus, les pauvres, les
humbles, les petits, !es pecheurs : tout ce qui est vil aux
yeux du monde, tout ce qui est miprisi et repoussi de tous.
Elle visite les prisonniers (car elle a bient6t conquis toutes
les sympathies et tous les respects, et toutes les portes s'ouvrent devant elle), les malades, les affligis. Elle a pour
tous une bonne parole, une aum6ne, un mot d'espoir, une
priere.
c Le gouvernement francais s'honora grandement en attachant, il y a quelques annees, la croix de la Legion d'honneur sur ce coeur si francais, si patriote, si chretien. a
Le m4me journal catholique publiait les pages suivantes, dues A
la plume d'un de nos officiers gdndraux les plus distingues et les
plus chr6tiens de la marine frangaise.

II vient de s'eteindre, a I'ge de quatre-vingt-six ans, une
belle existence.
La Croix lui a d6ji rendu un glorieux tdmoignage.
Peut-etre nous sera-t-il permis d'y ajouter quelque chose
puisque les circonstances nous ont mis souvent en rapport
avec cette fille de la Charit6, si grande aux yeux de Dieu et
de la France.
En i85o, la division navale du Levant, supprimbe apr6s
1848, se reconstitua sous les ordres du contre-amiral
Trehotiart; nous y occupions les fonctions de chef d'etatmajor.
Les rapports des capitaines venant au Pirie de la c6te
de Syrie, nous parlaient deja des merveilles qui s'y opiraient et du changement tres profond qui se manifestait
dans la population, au point de vue de la civilisation et des
habitudes franqaises. Tous parlaient avec admiration des
soeurs qui s'dtablissaient A Beyrouth.
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II y avait &peine trois ans cependant que les sceurs de
Saint-Vincent de Paul y avaient debarque.
Elles s'etaient etablies hors de la ville, tout pres des anciennes murailles. Elles avaient cred une ecole de jeunes
filles, un petit h6pital, un dispensaire, oi des malheureua,
qui n'avaient jamais vu panser leurs plaies, venaient italer
leurs miseres.
Plus tard, a la fin de 1853, nous edmes nous-meme la
mission d'aller, avec un navire que nous commandions
sur cette c6te, au debut de la guerre de Crimee.
D'Alexandrette a Jaffa, nous eumes sous les yeux un tableau qui nous est restd dans la mdmoire. Les filles de nos
agents consulaires, de nos vice-consuls, 'air digne et modeste, portaient toutes au cou unruban bleu et une medaille de la sainte Vierge, rappelant qu'elles avaient termind
leur education chez les soeurs de Beyrouth.
D'ailleurs, toutes les classes de la population, toutes les
religions se pressaient d'y faire elever leurs filles. Le pacha
de Beyrouth, du grade equivalent A celui de marichal de
France, proposait de faire preceder d'un cavas les sceurs
de Saint-Vincent de Paul qui traversaient la foule et les
bazars. A quoi la sceur G4las repondait en le remerciant
c que leurs cornettes blanches leur suffisaient pour etre
reconnues a.

Pendant que chacun s'empressait d'envoyer ses enfants
a Beyrouth, elle n'oublia pas les disheritds de la fortune.
Elle faisait elever des maitresses, qui retournaient dans le
Liban y creaient des 6coles pour les jeunes filles Maronites. Elles rdpandaient notre langue et notre religion de
tous les c6tis. Les habitudes de negligence dans les vdtements, qui n'etaient jamais repares, se perdaient; la couture, le travail itaient enseignds, avec l'ordre et 1'Pconomie. La m&re de famille se refaisait dans ces populations
indolentes, grAce a P'ducation que leur donnaient les sceurs
de Chariti.
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La maison de Beyrouth prcnait chaque jour plus de d.veloppement. C'dtait toute une region plus grande que la
France qu'il fallait christianiser, civiliser, et soeur Gelas ne
faiblissait pas i la tAche.
En 1855, avant de revenir en France, nous voulQmes
voir Jerusalem et retablir les pelerinages interrompus par
la guerre. Nous partimes du Pirie et nous fimes voile
directement pour Jaffa. Quel ne fut pas notre d:onnement
de retrouver dans la ville sainte les soeurs de Beyrouth,
avec la soeur Gelas en tete I
Jerusalem n'6tait pas alors ce qu'il est aujourd'hui. On y
allait de Jaffa sur de mauvaises montures; un seul couvent recevait les hommes, celui des Franciscains de TerreSainte. Les Sceurs de Saint-Vincent de Paul itaient descendues dans le seul Ordre de femmes existant alors : les
Soeurs de Saint-Joseph de I'Apparition, je crois.
Visitant les memes sanctuaires, nous nous retrouvions
dans 1'eglise du Saint-S~pulcre, dans celle de l'Ascension,
etc. Nous assistdmes a la messe ensemble dans cette dernitre; apres nous y etre rendus, les sceurs marchant d'un
c6ti de la route, les marins de I'autre.
La soeur Gelas venait voir comment il serait possible
d'etablir les sceurs a Jerusalem. Depuis lors, elles y sont
florissantes. Elles vont de droite, de gauche, porter leurs
rem6des aux malades de la Palestine, sur de mauvais Anes
mal equipls. Les maiheureux les connaissent et les appellent les a grands oiseaux blancs ».
*

... Du reste, la prudence comme le zele inspirait toutes
ses actions. On sait que la conversion d'un musulman an
catholicisme est presque impossible, et toujours extremement dangereuse. Celui qui abandonne le mahomitisme
ne peut le faire qu'en quittant le pays et en se cachant de
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ses anciens coreligionnaires. Une fois cependant, le consul general lui recommanda de ne ne pas s'engager dans
cette voie. La soeur Gelas, qui sentait combien un pareil
acte compromettrait la mission importante qu'elle remplissait, lui ripondit par un seul mot: ccAh I monsieur le
consul giniral! , Celui-ci le comprit et ne revint pas a la
charge.
Un jour, nous causions ensemble, il me dit: a Est-ce
que vous croyez que je fais quelque chose avec mes protocoles et vous avec vos canons ?..... La vraie diplomatie
franqaise est celle de la soeur Gilas. N Et mon avis itait
conforme au sien.
Plusieurs annees s'ecoulerent.,En 186r, nous revinmes
sur cette c6te de Syrie que nous avions quittde six ans
auparavant. Les massacres de 186o avaient eu lieu; les
orphelins abondaient & Beyrouth. De Damas, de toute la
Syrie, ils etaient arrives, les uns conduits par Abd-elKader, les autres par les sceurs, dpouvanties, se jetant sur
le seul point od rignait la sicurite.
La soeur Gelas pourvut tout. Elleloua des immeubles,
installa les enfants et les instruisit de son mieux, ne pouvant se consoler de voir L'argent depensi par l'Angleterre
pour lui ravir des Ames.Il y avait bient6t un an queles immeubles itaient lous ; les proprietaires, abusant du malheur des orphelins, menacaient d'en dlever le prix au deli
de toute proportion. On dut aviser; on acheta des terrains
et 1'on se mit & bAtir. I1 fallait, a tout prix, ne pas renouveler un bail qui devenait aussi onereux.
L'escadre frangaise venait de remplacer I'armie. La
sceur Gelas vint trouver l'amiral de Tinan, qui la commandait, et lui demanda Paide de tous ses ouvriers. Elle
savait A quel noble caractere elle s'adressait. L'amiral les
lui donna. Vainement les commandants de vaisseau trouvaient parfois, malgrd leur bonne volont4, lNobligation un
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peu lourde, et r6clamaient contre l'envoi A tcrre de tout
homme sachant un. mtier; lamiral fut inflexible: a Nous
ne pouvons faire ici de bonne besogne, ripondait-il, a
moins que nous soyons utiles a quelque chose! o Les locaux furent occupes a la date voulue.
,Lorsque, vers le milieu d'octobre, la rade de Beyrouth
ne fut plus tenable pour les vaisseaux, l'ordre fut envoy a&
l'escadre de la quitter. Nous dumes partir le lendemain;
mais la seur Gdlas, au milieu du Liban, avait Ite informie de ce depart. A deux heures du matin, elle et ses
sceurs monterent a ane et, voyageant toute la nuit dans
des montagnes sans routes et sans chemins traces, elles
parvinrent, avant huit heures du matin, au quai de Beyrouth. La, elles se jetqrent dans de veritables barques,
arriverent le long des vaisseaux qui, deja, viraient sur
leurs chaines et, allant de navire en navire, la bonne soeur
dit adieu sans pouvoir monter A bord, faute d'dchelle, a
tous les etats-majors. La houle agitait les frdles embarcations, le mal de mer atteignait les plus jeunes soeurs, mais
la reconnaissance Femportait; et nous voyions ces pauvres
femmes balancies par la mer, nous faire, avec leurs
mouchoirs, les plus touchants adieux.

Vingt annies plus tard, nous passions A Paris dans la
rue du Bac, devant la Maison-mere des Filles de la Charit6.
Une vieille sceur en sortait; deji courbde par l'&ge, elle
cherchait son chemin dans une ville dont les souvenirs
pour elle 6taient devenus lointains.
nons dcriames-nous. Etonnie tout
% Sceur Gelas I
d'abord, elle ne nous reconnaissait pas; mais les premiers mots de notre part evoquerent aussit6t le passe i sa
memoire.
Rentres dans la loge de la sceur touriere, nous edmes
racontd rapidement les annees icoulees depuis notre der-
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niere entrevue. Que de vieux amis dont les noms revinrent
et qui n'etaient plus
Nous nous retrouvions quelques jours apres pres de la
rue de Rennes : elle repartait pour la c6te de Syrie; un
serrement de coeur nous disait a 1'une et a l'autre que nous
nous revoyions pour la derniere fois ici-bas.
Depuis lors, nous ne sommes pas reste sans entendre
parler de la soeur Gelas. Un ami, qui avait survdcu a tant
de piripeties, ne m'dcrivait jamais sans me redire les bienfaits grandissants de l'ceuvre qu'elle avait fondee. Elle
meurt un demi-siecle apres son dibarquement sur cette
c6te qu'elle a vivifiee par sa foi et son intelligence. La
Syrie d'aujourd'hui n'est plus, grace a elle, ce qu'elle itait
il y a cinquante ans. L'influence frangaise y domine, malgre nos fautes de tout genre, et c'est a elle et a ses filles que
nous le devons.
Quel est celui de nos hommes d'Etat pouvant dire qu'il a
donne a la France un empire plus grand qu'elle ? La,
notre langue est en faveur, le nom frangais prononcd avec
respect. Que d'ames, au ciel, ont accueilli sceur Gelas, bnissant le jour ot elle a mis le pied sur cette terre de
Syrie pour rdpandre des torrents de. lumiere et de virite.
(La Croix, 27 octobre et 2 novembre 1897.)

LE MARIN.

AMERIQUE
tTATS-UNIS
LA FIEVRE JAUNE A LA NOUVELLE-ORLEANS
Resumd des lettres des seurs du xi" octobre
aa 15 novembre 1897.
La fi&vre jaune, si redout6e dans notre pays, surtout
depuis les terribles ravages qu'elle fit en 1878, fit son apparition cette annee vers le milieu du mois de septembre,
dans une petite station de bains de mer, situde sur le golfe
du Mexique, non loin de la Nouvelle-Orlans. Comme
toujours, elle avait &td apportie par un navire venant des
Antilles, car cette maladie n'est pas enddmique A la Louisiane. D6s que la premidre nouvelle en arriva, ce iat an
sauve-qui-peut gdenral; chacun ne pensait qu'a sa sdcurit6
personnelle, et, a chaque heure du jour, le chemin de fer
emportait des centaines de personnes, fuyant un danger
plut6t imaginaire que reel.
Cependant, le mal existait; au bout de quelques jours, il
fallut se rendre i F'vidence et avouer que le fliau, quoique
revetu d'un caractere assez benin, avait penetrd nianmoins
dans la ville. Aussitrt, les mesures les plus rigoureuses
furent prises par les autorites, pour empecher la contagion
de se rdpandre; toutes les dcoles furent licencides, une
severe quarantaine fut etablie et une ambulance fut organisee, hors la ville, pour recevoir tous les malades, soup5onnis d'avoir la fievre.
Mais la panique qui, d&s le ddbut, avait envahi les
esprits, ne faisait qu'augmenter de jour en jour; aveugles
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par la frayeur, les hommes arrachaient les rails des chemins de fer, ditruisaient les provisions qu'on cherchait
A faire entrer dans la ville, et se livraient a d'autres excis,
non moins diraisonnables.
Les administrateurs du Grand H6pital de la Chariti,
voyant que la maladie devenait 6pidimique, et qu'elle
sivissait surtout parmi la population indigente, reconnurent la necessiti d'ztablir une ambulance speciale, afin de
ne pas introduire la contagion parmi les neuf cents malades
de cet itablissement, ce que l'expirience du passe avait
prouve etre fatal. Apres s'etre entendus avec M. le maire et
le Comiti des Ecoles communales, ces messieurs mirent A
leur disposition I'Ecole Beauregard, dont les proportions
et l'isolement presque complet, Pans un quartier pauvre,
itaient tout i fait favorables au but qu'on avait en vue.
Naturellement cette ambulance devait etre entiarement
sous la dependance de PAdministration, et desservie par
des membres de son personnel, tant saeurs que mddecins et
employes.
Les prdparatifs pour la reception des malades commencerent le 23 septembre; tout marchait bien, sous la direction du medecin en chef et de trois ou quatre soeurs, quand
'attention des gens du quartier fut attiree par les grandes
voitures qui transportaient le mobilier scolaire, et apportalent les fournitures d'h6pital. II n'en fallait pas tant pour
soulever leur indignation; ils commencerent a se rassembier autour de I'ecole,.qui fut bient6t entouree d'une foule
compacte et menacante. Apres que!ques harangues et
autres ddmonstrations, ils se choisirent des ddligu6s pour
porter leurs plaintes au medecin en chef, qui se trouvait
sur les lieux; celui-ci ayant consenti A les recevoir, ils lui
d6clarerent qu'ils n'avaient pas l'intention de faire du mal
A qui que ce soit, mais qu'il ne permettraient pas a un seul
malade de franchir le seuil de la porte; qu'ils feraient la
garde eux-memes, et que, si on ne tenait pas compte de

-

437 -

leur volonte, ils useraient de la force. Tout raisonnement
itait inutile avec des gens aussi surexcites; il fallut leur
ceder pour le moment, et meme consentir a ivacuer completement l'cole pour la nuit. Avant de partir, les sceurs
repandirent de feau binite dans tous les appartements, et
g!isserent des mddailles miraculeuses partout ou ce fut possible. 11 etait huit heures du soir, quand medecins, soeurs
et employes, ne laissant derriere eux que quelques officiers
de police comme gardiens, sortirent de I'cole. La foule
itait si compacte qu'ils eurent de la peine a se frayer un
passage. Soeur Agnes, supirieure de rh6pital, qui marchait
Ala tete des soeurs, entendant quelques propos insensis, ne
put s'empdcher de leur dire, avec un ton emu par la pitie :
SMes pauvres amis, demain, peut-etre, vous aurez besoin
de nous; mais a Dieu ne plaise qu'il en soit ainsi! a
La foule, apparemment apaisde, se dispersa peu a peu;
'obscurite et le silence regnaient autour de l'cole, quand,
vers minuit, deux malheureux, trompant la vigilance des
gardiens trop peu nombreux, pindtrerent dans 1'enceinte,
rdpandirent un grand bidon de petrole dans la loge du portier, et y mirent le feu. Tout Pldifice serait devenu la proie
des flammes, sans la promptitude avec laquelle les pompiers rdpondirent au signal d'incendie; mais leur tache ne
fut pas facile; A peine le feu eut-il commence que les insurges de la veille reparurent, non pour aider les pompiers,
mais pour entraver leurs manoeuvres, poussant la mechancete, ou, pour mieux dire, la folie, jusqu'a couper en
pieces les tuyaux qui alimentaient les pompes. II fallut appeler la police armee, et, avec ce secours, on parvint A maitriser le feu, avant qu'il ait ateint le bAtiment principal. Le
lendemain, un officier voyant une bouteille vide sur une
cheminde, s'ecria : c Bien sir qu'il y a eu de l'eau binite
IAdedans; voila pourquoi ces miserables n'ont pas ou tout
brller. a Mais, si a ces miserables a croyaient avoir gagn6
la victoire, ils se trompaient grandement : le maire de la
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Nouvelle-Orleans n'est pas un homme h se laisser intimider
par des 6meutiers; d6s le lendemain matin, il donna des
ordres pour qu'on commenqAt immediatement a rdparer les
ddgats; proteg6s par une forte escouade de police, les ouvriers se mirent A Poeuvre, travaillant jour et nuit avec une
telle activiti qu'en peu de jours I'ambulance put ouvrir ses
pones aux malades. M. le Maire vint lui-meme voir 'installation et en parut tres satisfait. Nos pauvres saeurs furent
l'objet d'attentions particuliures, de sa part, au point qu'elles
en furent toutes confuses; rencontrant lune d'elles qui
portait des couvertures, ii s'empressa d'aller au-devant d'elle
et se chargea lui-mdme de son fardeau. a Les Sceurs de
Charite, dit-il, sont toujours pretes a accepter un poste pdrilleux; et toujours et partout, elles sont Ala hauteur de leur
tache. ,
La fermetd du maire et des autoritis mit fin a toute
opposition; les malades furent amends A1'ambulance, sans
que persoane dans le quartier osat imettre la moindre
plainte, et nos soeurs purent se livrer paisiblement au soin
de leurs chers malades.
Quoique ayant beaucoup de fatigue, elles y sont aussi
bien que possible, et I'administration de Ph6pital pourvoic
largement a tous les besoins.
M. Byrne, le digne supedreur de la maison de SaintJoseph et cure de la paroisse, vint benir 1'itablissement; et
(ce qui, du reste, n'etonnera pas ceux qui le connaissent)
il offrit mime d'aller dire la messe tous les jours pour nos
seurs.
Les soeurs des differentes maisons de la ville, celles de
classe, en particulier, briilaient du disir de se d6penser
aussi, pour les victimes de l'dpidemie; toutes s'offraient i
I'envi; mais, grace A Dieu, on n'eut pas besoin de leurs
services. Quelques-unes, cependant, se rendirent tr6s utiles,
en remplacant A l'h6pital celles qui etaient i l'ambulance.
Un des rdsultats les plus tristes de cette malheureuse dpi-
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demie, c'est la cessation presque complete du commerce et
du travail. Des centaines d'ouvriers sont sans pain, avec
leurs femmes et leurs enfants; toute la population souffre
plus ou moins de ce ch6mage prolongd; les autoritis cherchent A y remddier en faisant faire des travaux publics,
mais cela est insuffisant; et, quoique la maladie commence
a diminuer, la ddtresse continuera jusqu'A ce qu'il plaise &
Dieu de la faire enti6-sment disparaitre, ce qui ne pourra
arriver que lorsqu'il y aura eu une forte gelee.
Nous Le prions que cela ne tarde pas trop, Le remerciant, en meme temps, de ce que la mortalitd est relativement peu considdrable, et surtout de la protection signalde
accorde aux membres de nos deux families. Aucun des
missionnaires n'a 6te aueint, bien qu'ils soient continuellement exposes en remplissant les fonctions de leur saint
ministere. Ce n'est qu'a I'h6pital de Molile que nos soeurs
ont eu A dIplorer la perte d'une jeune compagne nouvellement arrivee et predisposde, d'ailleurs, par I'etat habituel
de sa santm a contracter la maladie. Deux autres soeurs de
la Nouvelle-Orlians, atteintes du m4me mal, se rdtablirent.
Dieu mit enfin un terme au fldau en envoyant de fortes
geldes les premiers jours de ddcembre; en consdquence,
vers le milieu du mois, les ambulances furent fermies, et
les sceurs rentrerent dans leurs maisons respectives.

COLOMBIE
POPAYAN
Mgr Emmanuel-Joseph de Cayzedo, 6veque de Popayan, a bien
voulu adresser i M. le Supdrieur gen6ral la lettre suivante, pleine
de delicatesse et de bienveillance. Nous la publions comme un encouragement pour les Missionnaires et les Filles de la Charite qui travaillent en ce diocese, et pour la consolation de tous.
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MONSIEUR LE SiUPRIEUR GENERAL,

Connaissant, par ma propre expirience, combien grandes
sont les peines d'un superieur, j'ai d6sir6 vous donner, par
la prisente, de bonnes nouvelles des Enfants de SaintVincent 6tablis dans mon dioc6se, par une faveur de la
divine Providence. En vous donnant cette consolation, je
ne suis md que par la justice et la gratitude : la premiere,
parce qu'il est juste de rendre A chacun ce qui lui appartient; la seconde, parce que les bienfaits que recoit mon
troupeau de la part des Pretres de la Mission et des Filles
de la Charit6, sont grands.
Leur premiere oeuvre est celle des grands et petits siminaires, etablis dans cette ville, et auxquels MM. Pron et
Maldzieux, consacrent, en qualite de recteurs, leurs soins et
leurs fatigues aves un grand zele et une attention toute spdciale. Les deux sdminaires marchent avec r6gularitd;
runique chose qui laisse a desirer, ce sont les vocations sacerdotales, qui sont tres rares; de telle sone que j'ai des
parties tres considdrables de mon immense diocese abandonnies, faute de prdtre qui puisse y etre place comme
cure; les autres pretres sont trbs surcharges tant A cause de
l'6tendue de leurs paroisses que du nombre de leurs ouailles.
C'est 1a le grand mal du jour.
Ici mime, dans la ville 6piscopale, le nombre des pretres
est tres rdduit; c'est pourquoi j'ai une tres vive reconnaissance pour les pretres du petit seminaire et en particulier
pour MM. Gaujon et Ruiz, qui, avec la permission de leur
superieur et sans manquer en rien & leurs autres devoirs,
aident beaucoup dans le minist6re sacerdotal du confessionnal et de la predication, faisant le bien avec une louable
prudence et s'efforcant de suivre le conseil dvangdlique de
faire les choses sans bruit et sans manifestations inutiles :
ce ze6e et cette prudence me causent beaucoup de satisfaction, et je ne sais comment leur tdmoigner ma reconnais-
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sance pour tout le bien qu'ils font a mes enfants en JesusChrist. Pendant les vacances, sans laisser de prendre le
repos necessaire, ils tAchent de faire du bien A la campagne.
Deux pretres de la Mission, en vqrtu d'un contrat passe
avec le visiteur, M. Rivelliere, donnent des missions dans
les parties du diocese qui en ont le plus besoin, et ils le font
avec un resultat incroyable. Comme je voudrais que vous
connaissiez tous les details de ces missions si conformes A
la fin - ou a l'une des fins - qu'a eue saint Vincent en
itablissant sa Congregation L'unique peineque je ressente
c'est que les revenus diocesains ne me permettent pas d'augmenter le nombre des Missionnaires, et d'en etablir au
moins un autre groupe.
Les supirieurs me satisfont beaucoup, et j'ai de bonnes
relations avec eux - avec M. Revelliere a Call, et M. Malezieux ici; - a ce dernier, si aim6 en ville, je dois de la
reconnaissance, A cause aussi des services qu'il me rend au
college de Saint-Joseph (ce coll&ge, je l'ai fondd pour repondre a un grand besoin de Popayan). Il y confesse les
soeurs de Saint-Joseph, comme le faisaient les Lazaristes A
Guayaquil.
Je ne vous parle pas des deux maisons de Cali et de Santa
Rosa de Cabal; vous les connaissez mieux que moi; ni des
services que rendent aux pauvres les Filles de la Charit6
dans les h6pitaux et les icoles; il suffit de vous dire qu'elles
remplissent tr6s bien leur mission providentielle.
Les seminaires de Popayan furent la premiere maison
des Enfants de Saint-Vincent en Colombie quand, A une
epoque dont le souvenir ne s'effacera jamais et A un moment propice, ils furent amends par S. G. Mgr Bermudez,
de sainte et imperissable memoire; c'est pourquoi ces seminaires mdritent I'attention constante de la Congregation.
Oh! Dieu seul sait les biens qu'ils ont produits!
Je termine cette longue lettre en vous renouvelant ma
gratitude, 6 Pere d'enfants si bons; en vous priant de ne
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pas oublier d'augmenter le nombre des sujets pour les
euvres de mon dioc6se de Popayan, et en demandant A
Dieu, A qui soient tout honneur et toute gloire, d'&tre luimime la recompense de ceux qui nous font tant de bien
pour son saint nom.
Je me recommande a vos prieres et a celles de tous les
membrcs de cette Congregation, et je suis, etc.

j- MANUEL-JOSEPH, iv. de Potayan.
On lit dans la Somaine religieuse de Popayan du mois de dicembre 1897 :

MISSIONS DU QUINDIO
Sur une vaste 6tendue de terrain oh les voies de communication sont trbs mauvaises, mais oi le climat est tris
salubre, on trouve dissimind un nombre considerable d'habitants, 40 ooo environ, tous d'origine antioquienne, qui
forment actuellement la population du Quindio. Afin de
pourvoir aux besoins spirituels de cette immense region qui
comprend les villages de Salento, Filandia, Circasia, Montenegro, et Calarca, il n'y a que deux pretres, dont Pun a sa
residence A Filandia et Pautre A Armenia. Le clergi est
malheureusement en si petit nombre dans ce diocese qu'il
n'est pas possible d'assigner A cette importante region plus
de pretres que ceux qui y sont et qui, on le voit bien, doivent
supporter un poids dnorme de travail.
Pour rem6dier autant que possible A ce besoin pressant
S. G. Mgr 'Ev&que a daigni envoyer dans ces villages
deux pretres de la Congr6gation de &lMission, qui se
ddvouent avec un z6le infatigable au bien de ces Ames. La
lettre que M. Guillaume Rojas a envoyee A ]IIllustrissime
prelat fera voir comment ont travaill les Missionnaires et
les fruits abondants recueillis par eux dans les paroisses qui
ont bdneficid de la mission. Que Dieu leur accorde la force
de poursuivre leur sainte entreprise!
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a ILLUSTRISSImE ET Rvt&RENDISSINE SEIGNEUR,

a Je viens rendre compte a Votre Grandeur de nos travaux
apostoliques A l'orient du Quindio. Nous avons commence
les missions de cette rdgion par la paroisse dont le centre
est Filandia. L'estimable curd de cette paroisse, don Jdsus
Maria Restrepo, avait ddjA disposd ses paroissiens de telle
sorte que ceux-ci attendaient pleins d'enthousiasme l'arrivde
des Missionnaires, et grace Acette circonstance le travail fut
des le principe nourri et uniforme. Cependant le concours
du peuple alla en augmentant de jour en jour dans detelles
proportions que nous nous voyions accablds sous le poids
de la charge. J'avais destind quinze jours pour cette mission
croyant que ce temps serait suffisant; mais A la vue de la
foule qui nous assidgeait je r&solus de la prolonger une
semaine de plus, et ainsi cette premiere mission dura trois
semaines. Bien que j'aie desird de demeurer encore une
autre semaine pour satisfaire aux exigences du confessionnal, cela ne me fut pas possible parce que mon compagnon et moi nous etions tris fatiguds a cause du travail
excessif. J'appelai par depeche MM. les cures de Pereira et
de Santa Rosa de Cabal, pour qu'ils vinssent a notre secours;
malgrd leur bonne volontd et le zele qui les anime, ils ne
purent se resoudre A se lancer dans les affreux chemins qui
separent ces paroisses du Quindio. Je les approuve, parce
que je sais qu'ils sont dangereux, et combien expose sa vie
le voyageur qui s'y aventure A cette dpoque de 'annee.
M. Ismael Valencia, curd de Armenia, Calarca et Montenegro se hasarda A se jeter dans ces bourbiers et il vint A
notre aide pendant trois jours.
* Voici, Illustrissime Seigneur, les rdsultats de cette
consolante mission : Confessions, 3 241. Enfants des dcoles
catdchiss : garcons, I56; filles, 197. Petits campagnards
catichisds, 181- Mariages, t.
a Le nombre des mariages pourra paraitre faible; mais cela
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tient A cctte circonstance que tous les habitants de cette
region d'origine antioquienne s'engagent de bonne heure
dans les liens du mariage. Le travail du missionnaire consiste done plut6t a rapprocher ceux qui sont desunis.
t( Nous avons beaucoup souffert pendant cette mission a
cause du manque d'eglises: les murailles de celle qui est en
construction ont a peine une vare et demie au-dessus de
terre. Nous avons du avoir recours Atrois endroits distincts
de la place publique, afin d'y pouvoir accomplir tous les
exercices de la mission. Dans un petit salon de dix A douze
metres de long, d'une maison situde a l'un des angles de la
place, nous avons elev PI'autel pour la c6elbration des
messes et la riserve du Tr&s Saint Sacrement. Nous y avons
aussi etabli les confessionnaux pour la confession des
femmes. Dans la panie haute et encore sans toiture d'une
autre maison en voie de construction situee Aun autre angle
de la place, nous avons dresse un autel pour la c6lebration
de la messe de Mission, et un balcon voisin d'une autre
maison, en construction aussi, nous servit de chaire. Ainsi,
en surmontant les difficultds et en nous accommodantautant
que possible aux circonstances, nous avons pu donner cette
mission malgri la rigueur de l'hiver. La foule se pressait
sur la place sous des tentes et sur les c6tes AI'abri des toitures
des maisons. Ni les fortes pluies, ni les mauvais chemins,
ni la necessitd de rester en plein air exposes A 1'intemperie
ne purent retenir les habitants des champs, ni les empecher
d'assister assidament aux exercices de la mission. L'assistance a iti tres nombreuse des le premier jour, et, pour la
cl6ture, environ quatre mille personnes assisterent a la procession de la Croix de mission.
a Bien que mon intention fdt de passer A Salento apres
la mission de Filandia, je me vis force de changer mon itineraire, parce que cette population teait attaqude par la
petite virole. J'ai done decide que nous irions a Circasia,
que nous continuerions par Armenia, Calarci et Monte-
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negro, pour terminer par Salento, afin de donner a
I'ipidimie le temps de se calmer ou de disparaitre completement.
6 Nous avons ouvert la mission de Circasia le 21 novembre; elle a duri quinze jours. Cette localiti est quatre
ou cinq fois plus petite que Filandia, mais elle compte
beaucoup d'habitants dissiminds dans les montagnes; je
crois que le nombre n'est pas infdrieur a deux mille, composd de families originaires d'Antioquia. L'immigration
antioquienne ddverse chaque annie, dans cette partie du
Quindio, grand nombre de families pauvres, qui, la besace
au dos et la hache a la main, pdentrent dans ces magnifiques
montagnes, laissant partout les traces de leur proverbiale
ardeur pour le travail. D'apres les renseignements qui
m'ont 6t, donnds, la population de l'orient du Quindio est
de quarante mille Ames. Les deux seuls curds charges de cette
region sont absolument dans l'impossibiliti de satisfaire
aux besoins spirituels de leurs paroisses respectives, soit A
cause de 1'6tendue immense de leur territoire, soit a cause
du mauvais dtat des chemins qui siparent les villages, les
hameaux et les chaumieres. Cette dcclaration qu'ils m'ont
faite me parait bien justifiee par ce que j'ai vu moi-mdme.
, Ces considerations et les circonstances me font voir la
ndcessiti de creer une nouvelle paroisse intermddiaire entre
Armenia et Filandia; elle comprendrait les populations de
Salento, Circasia et Montenegro, avec un contingent d'environ dix mille Ames, et, par sa situation topographique,
elle faciliterait le service pastoral. Impossible pour le moment d'indiquer quelles pourraient etre les limites de la
nouvelle paroisse, parce que nous ne connaissons pas suffisamment le pays; mais ces donndes pourraient dtre fournies
par MM. les curds d'Armenia et de Filandia, qui verraient
avec plaisir l'drection de ladite paroisse et recevraient i
bras ouverts leurs nouveaux compagnons.
a Le resuitat de cette mission est celui-ci : Confessions,
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969; enfants des 6coles catichisds : garcons, 49; filles, 59;
petits campagnards, 47; mariages, 6.
i Demain nous nous mettrons en route pour Armenia,
oi nous ouvrirons la mission le dimanche 12 du mois
courant.

a Sollicitant votre binediction pour les missions qui
nous restent, j'ai I'honneur d'&tre de Votre Seigneurie
Illustrissime ie tres humble serviteur.
a GUILLAUME ROJAs, p. d. 1. m. ,

REPUBLIQUE ARGENTINE
Lettre de ma sceur PoUJoL, Fille de la Chariti,
a la tr.s honoree Mere LAMARTINIE.
Corrales, pris Buenos Aires, 4 novembre 1897.
MA TRES HONORgE MiRE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamaist
Depuis le 25 juillet, nous habitons notre nouvelle maison,
construite expressement pour cette oeuvre; aussi reunit-elle
toutes les commoditis ddsirables : spacieuse, aiere, et surtout bien situee sur une elIvation, Ac6td d'une jolie chapelle dddide A saint Michel archange, bitie au prix de beaucoup de sacrifices par une confrdrie de pauvres Napolitains.
Le 29 septembre dernier, elle a &e consacree au milieu
d'une pompe indescriptible. Les fetes religieuses et populaires ont durd une semaine, pendant laquelle les cloches,
les d6tonations, la musique n'ont cesse ni jour ni nuit.
Toute la colonie napolitaine est venue en pelerinage : on
ne comptait pas moins de dix mille personnes a la procession qu'ils ont organisee pour transporter la statue de
:i'glise ou elle etait deposde, A la distance d'une lieue. Une
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fois l'inauguration terminie, la chapelle nous a ite gracieusement remise et confide a nos soins, avec entiere et
libre jouissance, par les chefs de la confrerie, en vertu d'un
ordre emane de lautoritd eccldsiastique. II faut vous dire
tout bas, ma Mere, que cet agriable denouement a etd le
fruit de la diplomatie de notre intelligente presidente.
Depuis notre installation a Corrales, cet heureux resultat
dtait prepare.
Le concours des fiddles est effrayant, je dirais mieux :
consolant; car, depuis cinq heures du matin, les dimanches,
jusqu'a onze heures ou midi, 1'eglise ne desemplit pas; les
intervalles, entre les trois messes, sont pour les confessions et communions. Mgr l'archev-que est heureux de
voir notre sainte religion connue et pratiqude dans un
quartier jusqu'a prdsent completement abandonne. Nous
prdparons un prochain p61crinage au Sanctuaire de Lujan;
il sera nombreux et precedd de quelques jours de retraite
pour le public. Voilk le plus grand profit.
Mes compagnes s'unissent a moi pour vous assurer de
notre filial respect. Je suis, en l'amour de Jesus et de Marie,
ma tres honoree Mere, votre trds humble fille.
Saeur PouLJO., i. f. d. 1. c. s. p.m.

ANTILLES
Lettre de ma saur CHRISTINE

JOVELLAR,

Fille de la Charit,

Visitatrice d'Espagne, a la T. H. Mere LAMARTINIE.
Madrid, Maison centrale. 7 mai 1898.
MA TRiS HONORIE MkRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nouspourjamais!
Grande a ete la consolation qu'a dprouvee mon coeur angoissd a la r6ception de la lettre du 5 courant, que j'ai eu

-4481'honneur et le bonheur de recevoir de vous, et dans laquelle
vous nous promettez le secours de vos prieres pour nous
aider a supporter la catastrophe qui nous menace et qui
menace de plus pres nos cheres sceurs de Cuba et des Philippines. Le 24 mars dernier, M. Orriols m'ecrivait de
Manille, en mdme temps que ma soeur Florentine Chasco;
a cette ipoque, ils devaient encore ignorer ce qui se passait.
Encore qu'ils s'attendissent a ce qui, malheureusement,
arrive aujourd'hui, ils ne croyaient pas qu'il en dft itre
comme on le dit ici; en effet, ils faisaient savoir que le gouvernement desirait des sceurs pour une icole normale i
Jaro, et ils demandaient qu'on les leur envoyat. Telles sont
les dernieres nouvelles que, par M. Orriols, j'ai de nos
sceurs des Philippines, et il ajoutait que, dans les maisons
des deux families, tout le monde allait bien.
Aujourd'hui, l'on dit ici que Cavite n'existe plus et que
Manille est menace. Comme on parle tant, il n'est pas possible de croire tout ce que lon dit, et seulement par vous
j'ai eu connaissance des nouvelles que vous avez bien voulu
me communiquer.
Aujourd'hui, j'ai recu de la Havane la lettre ci-jointe je
vous 1'envoie, pour que vous en preniez connaissance. Les
sceurs de Porto-Rico sont aussi tres exposdes et parlent de
faire passer leurs pauvres dans d'autres maisons qui offrent
plus de sdrete que celles qu'elles occupent.
Ici, nous sommes consterndes; nous prions Dieu qu'il
ait compassion de nous, qu'il prdserve nos deux families
des maux qui nous menacent; je prends la libert6 de vous
demander d'interceder pour nous aupres de la tres sainte
Vierge et devant la chasse de notre bienheureux Pere.
J'espere tout de leur protection; car, humainement parlant,
nous n'attendons rien de bon. Beni soit Dieu pour tout :it
nous delivrera de tout ce qui nous menace, si cela est convenable pour notre salut eternel.
En vous remerciant mille fois, vous et M. notre tr6s
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honord Pere, pour les soins et les attentions que vous
daignez nous prodiguer, je me recommande a vos ferventes
priires et je suis, avec le plus profond respect, ma tris
honoree Mere, la derniere de vos filles et votre tris humble
servante.

Seur CHRISTINE JOVELLAR, i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

Lettre de la sceur HEDWIGE LAQUIDAIN, Fille de la Charitd,
d la seur JovLLsAR, Visitatrice d Madrid.
La Havane, g1arril 1898.

Si, dans toutes mes lettres pricidentes, je n'ai eu A vous
rapporter que peines et suiets de tristesse, dans celle-ci je
dois vous dire que tout a augmente considirablement. En
premier lieu, une autre mort subite : hier, a cinq heures
de l'apres-midi, soeur Camille Torres eut une attaque cerbrale, A PH6pital Alphonse XIII, et a dix heures du soir
c'tait dija un cadavre. Elle n'a pu recevoir que 1'extrimeonction. GrAce a Dieu, c'etait une bonne sceur; depuis de
longues annaes ddja, elle souffrait d'une affection au cceur.
Maintenant, je veux vous donner une petite idWe de la
situation actuelle par laquelle Notre-Seigneur veut nous
faire passer; je dis a une petite idWe v, parce que tout ce
que vous pouvez apprendre par les nouvelles est peu on

rien en comparaison de la rialitd. Ce qui m'affecte davantage est ce qui regarde notre communautd et les pauvres.
Hilas! que de miseres! Les scurs n'ont que des sujets de,
larmes et de tristesse A rapporter; elles ne peuvent que se
lamenter sur les personnes que la faim oppresse et sur
un avenir dont on ne peut que dire : Qu'est-ce que c'est
qui nous attend?
Les families fuient par centaines, et celles qui restent ne
parlent que de canons, de bombardement, de dynamite, etc.,
etc. Par moments, 1'espdrance renait; mais aussi, il y a des
jours si tristes que nous avons besoin de nous ecrier : K La
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Vierge Immaculie nous a promis son assistance; mettons
en elle notre espdrance. a J'ai recommandi aux superieures
de faire provision de comestibles le plus qu'elles pourronti
i plusieurs nous devons donner de quoi en acheter; car,

hblas! elles sont sans ressources. On craint beaucoup le
siege, et, comme file est completement devastee, s'il ne
vient rien du dehors, que rencontrera-t-on ici?
Si la guerre avec les Etats-Unis vient etre diclaree (et
l'on dit que c'est un fait accompli), les soeurs de 'H6pital
Alphonse XIII, celles de la Bienfaisance et de Saint-Lazare
devront abandonner leurs trablissements, parce qu'ils sont
exposes aux bombes. 11 y aura sans doute pres de vous
quelque soeur pour vous donner des renseignements sur ces
maisons et pour vous exprimer ce qu'il en coatera d'Ibandonner ces asiles... a Que la volonte de Dieu soit faite n,
telle est notre continuelle oraison jaculatoire.
II y a encore cette maison de l'Immacule, qui a eti bitie
au prix de tant de sueurs et de fatigues; elle court le mime
danger et tout le monde nous dit que nous nous exposons
en y demeurant. Dans toutes les chambres, a toutes les
portes et fentres nous avons mis 14 Midaille miraculeuse;
toutes les soeurs ont grande confiance et elles disent qu'il
raudrait mieux mourir dans la maison que de fabandonner.
Mais comme I'avis de tous, et en particulier de M. Guiell,
est que nous nous retirions, j'ai donn6 a chaque sceur un
petit sac pour y mettre le plus n6cessaire, et afin de pouSvoir, au signal donne, abandonner cette maison qui sera
bien arrosee de nos larmes. Que dites-vous, ma respectable
Mere, de la croix que le Seigneur m'a envoyee?
Je suis persuadee qu'on priera beaucoup pour nous; nous
en avons bien besoin maintenant, et c'est toute notre consolation au milieu de tant de peines.
Les postulantes qui vous remettront cette lettre vous
donneront des d6tails.
Sceur HEDWIGn

LAQUIDAIX.
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Lettre de la smur GAsCiA, fille de la CharitY,
a la tres honoree Mere LAMAKTINIE.
Ile de Cuba, Mazarra, :8 fWrrier i89&

MA TRaS HONORSE MkRB,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamais!

... Trois plaies, auxquelles nous pouvions nous attendre,
Ssont tombees sur nous : la guerre, la peste et la famine.
Apres tant de frayeur, puisque l'insurrection nous enveloppait, voilA que c'est aujourd'hui la peste qui nous visite.
A Pexception de deux, toutes les soeurs ont etL malades,
et trois ou quatre a la fois; nous avons df en envoyer quelques-unes en d'autres endroits, parce que la fi6vre ne les
qufttait pas. Quant aux pauvres, ils ne peuvent y resister,
parce qu'ils sont mal nourris. On ne peut leur donner
qu'un peu de riz cuit a leau, parce que rltablissement ne
compte que sur les imp6ts; or, pendant la guerre, on ne
recouvre rien. C'est pour cela qu'il en meurt un si grand
nombre. Nous n'avons pas de vdtements pour les couvrir,
et ma sceur visitatrice d'Espagne nous a envoyd quelques
pices de toile et d'dtoffes de couleur pour les vdtir, et attendre ainsi tant que le bon Dieu voudra.
Noussommes, nous,nourries par la maison. Ily a quinze
mois qu'on ne peut nous payer (il en est de meme pour
les autres 'tablissements), et comme la maison n'a rien,
nous devons acheter tout bien cher et de mauvaise qualiti,
parce que nous sommes A quatre lieues de route population, en pleine campagne; par suite, pour avoir les choses
dont journellement nous avons besoin, il nous faut vaincre
beaucoup de difficults, et, parfois, avoir recours Ala troupe
qui est cantonnee ici. Je n'en finirais pas si je voulais vous
raconter une partie des peripities par lesquelles nous passons. Que ce que je vous ai rapporti suffise pour que vous
nous recommandiez A Notre-Seigneur et & Marie Immaculde.

Saur GARCI,

i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

OCEANIE
ILES PHILIPPINES
Lettre de M. ORRIOLS, pritre de la Mission, Visiteur,
& M. A. FirT, Supdrieur general.
Saint-Marcellin (Maiille), o avril 1898.

MoNsIEUR Er Tiks HONORi PERE,

Votre benddiction, s'il vous plait !
J'ai requ votre aimable lettre du 27 fivrier, et nous vous
remercions beaucoup de Pinterat que vous timoignez Atous
vos enfants des Philippines, et des ferventes prieres que
vous adressez au ciel pour que nous soyons delivrds de tons
les maux qui nous menacent. L'horizon nous apparalt bien
obscur, et peut-etre d'ici a peu sonnera rheure ob nous
nous verrons obligis d'abandonner ces iles pour aller travailler ailleurs. Plusieurs religieux recollets et de SaintAugustin ont tc assassines. Chez plusieurs populations de
la province de Ilocos-Sud a Cit rdpandu rincendie. Pendant la Semaine sainte on a beaucoup craint des soulevements a Manille et dans la population voisine de Cavite.
Le dimanche des Rameaux, le village de Saint-Nicolas,
prks de Cebu, se souleva; les rovolts entrerent dans la
ville de Cebd, pillerent les maisons des Chinois et des Espagnols, et ceux-ci se virent dans 1'obligation de se rifugier
dans la forteresse de Cebii. Mgr PEvdque et son vicaire
general y resterent aussi pendant quatre jours; nos confreres les y accompagnerent, moins M. Julia, qui se rdfugia
dans la maison de nos soeurs, que les rebelles out respectees, et M. Vila, qui resta au seminaire avec les semina-
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ristes. Grace A Dieu, les n6tres en ont etc quittes pour la
peur.
Les rebelles, poursuivis par les troupes que le gouvernement envoya de Manille et de Iloilo, se sont retires de
Cebu et de Saint-Nicolas. Mgr 1'Evaque est retourne en son
palais, et les n6tres au seminaire. Je ne sais quelle resolution va prendre le prilat: la ville a iti ravagee et toutes les
populations de lPle de Cebui sont soulevies. Nous ne pouvons espirer d'avoir d'ici A longtemps des 6l6ves au seminaire et dans le college. Je ne sais si les soeurs elles-mimcs
pourront, en dehors du service des malades, rencontrer une
autre occupation.
M. Viera, supdrieur du siminaire de Jaro, m'ecrit que
Pon craint beaucoup pour Jaro la meme chose qui est arriv6e.h Cebiu. Que Dieu soit bini, et que sainte volonti s'accomplisse en tout On dit que le 18 de ce mois il y aura
un vapeur pour l'Europe, je profiterai de l'occasion pour
vous tenir au courant de tout ce qui pourra arriver.
Tous, pretres, freres et soeurs, vous saluent avec respect
et amour, et se recommandent a vos pri&res et saints sacrifices.
Disposez, comme il vous plaira, du dernier de vos enfants en saint Vincent, qui, humblement et respectueusement, baise vos mains.
MANUEL ORRIOLS, i. p. d. 1. m.
Lettre de la scour TIBURCE AYANz, fille de la Chariti,
d la trts honoree mere LAMARTINIE.
Manille, collige de I'lmmacnl&e-Conception, ar mars 1898.
MA TRES HONOREE MgRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nouspourjamaist
... Je vous remercie beaucoup des prieres que vous faites
pour moi; je ne doute pas que le ciel ne les exauce.
Au mois de janvier on a chants le Te Deum pour le rita-
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sommes dans une situation pire qu'auparavant. La semaine
derniere on s'est souleve dans deux provinces, et ron
raconte qu'il y a eu beaucoup de morts, que les religieux
out eti tris exposes, et que quelques-uns ont peri.
La population est tres alarmee, la peur en fait fuir un
grand nombre. Qu'en sera-t-il de nous? nous ne le savons;
nous mettons toute notre confiance en !.tres sainte Vierge;
notre douce Mere nous protegera comme ele l'a toujours
fait. Nous croyons qu'une autre fois nous allons nous trourer sans enfants, je veux dire que nous n'aurons plus que
les orphelins. - Dieu soit bini !
Je termine, ma respectable Mere, en vous donnant I'assurance de mon affection filiale et de celle de vos filles de
Manille, et je reste, en l'amour de Jesus et de Marie Immacuie, ma bonne et respectable Mere, votre tres humble et
obeissante fille.
Sceur TIBrucE AYNz, i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Meyer (Louis), pretre, decede a Los Angeles, EtatsUnis, Ie 12 fevrier 1898; 58 ans d'age, 38 de vocation.
M. Devine (Robert), pretre, decede a Germantown,
Etats-Unis, le i" mars; 24 ans d'age, 7 de vocation.
M. Rissel (Olivier), pritre, deceded Rennes, France, le
23 mars; 78, 38.

M. Gomez (Innocent), prdtre, deceded

Milagros, Espa-

gne, le 19 mars; 78, 42.

M. Murphy (Thomas), pretre, diecede Mill Hill, Irlande,
le 26 mars; 72, 52.

M. Heard (Pierre), pretre, decedd A la Teppe, France,
le 3r mars; 71, 36.

M. Talley (Jean), pretre, dieced A Niagara, Etats-Unis,
le 28 mars; 56, 3i.
Frere Sanna (Antoine), coadj., decede a Cagliari, Italie,
le 27 avril; I5 ans de vocation.
M. Pierre. (Jean-Francois), prdtre, de la maison de la
Rochelle, France, ddecdd le 7 mai; 27, 4.
NOS CHERES SCEURS
Frangoise Desbois, dicedde A l'h6pital des Enfants Assistds, A

Bordeaux, France; 77 ans d'ge, 5o de vocation.
Amalia Butscher, d6cddee A la Maison centrale de Cracovie,
Pologne; 72 ans d'age, 48 ans de vocation.
Elisabeth Ryan, decedde a El Paso, Etats-Unis; 32, 9.
Victoire Pollet, decdede a Riom, France; 84, 65.
Marie-Anne Berry, decedde a Albany, Etats-Unis; 35, 14.
Flavie Huret, decedde a Nesle, France; 68, 42.
Jeanne Ware, ddcedde i Paris; 62, 38.
Joaquina Echarri, ddcdede A Lima, Pdrou; 74, So.
Anne Welch, ddcdede a Philadelphie, Etats-Unis; 4o, 12.
Jeanne Villeneuve, decidde &Paris; 84, 62.
Jeanne O'Brist, decedee i Emmitsburg, Etats-Unis; 90, 63.
Marianne Dubenik, dicedde a Brunn, Autriche; 6i, 42.
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Victoire Feau, didcdde Allais, France; 63, 42.
Marie Heugenbauser, d6cidee i Salzburg, Autriche; 64, 37.
Anne-Marie Charrier, decidee & Chateau-1'Evaque; 33, I2.
Louise Leroy, decedie a Clichy, France; 59, 39.
Amilie Delaine, dicedde a Vitre, France; 3o, 5.
Genevieve Laffitte decddee &Coudures; France, 68, 44.
Victoire Raffet, dicidde h Rio de Janeiro; 73, 45.
Claudine Villard, dicidde a Buenos-Ayres; 60, 4o.
Delores Guardia, decedde A Madrid; 69, 47.
Maria Remisa, d-6cide a Madrid; 36, 9.
Irma Courboulis, ddcidee & Marseille, France; 69, 41.
Marie Meisonneuve, dicedie i Toulouse, France; 58, 33.
Julie Boudet, ddc&cde k Mantagnac, France; 53, 36.
Marie Loyer, decedde i Clichy, France; 78, 55.
Catharina Pfeifer, decidee & Lankowitz, Autriche; 24, 6.
Marceline Vien, dicdd&e i la Maison-mere, i Paris; 55, 34.
Johanne Roska, dicedee a Erlau, Hongrie; 44, 9.
Marie Fortini, dicedde a Florence, Italie; 43, 18.
Julie Ruhnau, deccdee & Nippes, Prusse Rhenane; 21, 4.
Marie Dumant, decidde a Dax, France; 64, 44.
Cicile Wroblewska, decidde h Kulparkow, Pologne; 27, 8.
Francisca Rezende, dic6dde k Rio de Janeiro, Brisil; 37, to.
Marie Lalande, decddie au Val-de-Grice i Paris; 68, 5o.
Maria Kavcic, dicedee &Graz, Autriche; 27, 9.
Vicenta Marcos, dicdeie h Santiago, Espagne; 64, 43.
Josefa Galar, ddcidde & Peralda, Espagne; 68, 48.
Madrona Duran, dicedde & Manille, Philippines; 68, 43.
Josefa Suarez, dicidie a la Havane, Antilles; 81, 62.
Aurdlie Deneux, dceddie A Mirambeau, France; 49, 23.
Valentine Godard, decddee & L'Hay, France; 28, 3.
Louise Majorel, decddee &Bordeaux, France; 83, 59.
Melanie Lacoste, dec.dde & la Maison-mere, k Paris; 52, 31.
Maria Schadler, dicedde & Graz, Autriche; 25, 3.
Marie Barbance, decedee a Narbonne, France; 5 , 32.
Josephe Ferran, ddcddde A la Maison-mere, i Paris; 67, 49.
Louisa Schweizer, ddecide & Budapest, Hongrie; 34, 13.
Marie Gayse, decidde i Marseille, France; 6 9, 48.
Henriette Rocaut, decedde A Clichy, France; 74, 38.
Louise Delmas, decddee a Angers, France; 61, 34.
Henriette Beau, decdde &Montreuil-sur-mer; France, 62, 40.
Cecilia Rattinger, ddcedde a Laibach, Autriche; 72, 47.
Pelagic Godet, decddee a Sienne, Italie; 72, 49.
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Marguerite Williez, decedde h Constantinople; 36, 6.
Ldonie Ladant, dicedde A Sedan, France; 35, 11.
Jeanne Aussel, decidie i Mustapha, Algirie; 67,47.
Marie Antelme, dicedie a Clermont-Ferrand, France; 89, 6i.
Dolores Calvelo, ddcddee A Villanueva, Espagne; 35, 7.
Madalena Reig, decedee a Manreze, Espagne; 57, 37.
Vicenta Vivo, dcedede A Valdemoro, Espagne; 69, 42.
Maria Bertizbera, ddcedde a Bujalance; Espagne, 24, 6.
Bernardine Dayries, decidee Ala Maison-mere, Paris; 7 5,53.
Antonia Mazera, ddecdde a Resicza, Hongrie; 22, a.
Marie Sala, decidee a Turin; 3o, 7.
Lucie Francois, decidde A la Maison-mere, a Paris; 73, 47.
Anne-Marie Scolan, ddecede a la Teppe, France; 71, 47.
Gabrielle Vigier, ddcedde a Manson, France; 42, 17.
Antoinette Laborde, ddcidde a Paris; 45, 24.
Thirese Gillot, deceide a Santorin, Grece; 83, 64.
Louise Ra) mond, decidde &Chatel-Saint-Denis, Suisse; 67,43.
Marie-Julie Martin, dicedde a Elbeuf, France; 62, 34.
Antoinette Viallant, decedee a Dijon, France; 47, 25.
Notre respectable mere Ldonide-Zoe Havard, dc6ddee A la
Maison centrale de Naples; 68, 37.
Loretta Webster, ddcedde a Dearborn, Etats-Unis; 25, 3.
Elvire Francondri, decidde a Naples; 27, 4.
Marie Prey, dicddee A Salzburg, Autriche; 51, 25.
Josefa Olmos, ddcdddee Avila, Espagne; 53, 24.
Catherine Echeverria, ddicdee a Cadix, Espagne; 47, 22.
Josephine Barabino, decdede i Birle, Italie; 45, 24.
Virginie-Amelie Choiselle, decedde a Lyon, France; 33, I2.
Marie-Louise Humbert, decedde i Verdun, France; 84, 66.
Antonia Stastny, decedde a Wall-Meseritsch, Autriche; 29, to.
Cdlina Blottiaux, decedde a la Roche-Guyon, France; 47, 23.
Marie Jablonowscka, ddecdee A Cracovie; 40, 11.
Marie Andrieu, ddcedde i Chiteau-l'Evique, France; 29, 8.
Emilie-Pierrette Rodier, decedde a Constantinople; 44, 19.
Rosalia Hintergraeber, decedde a Pinkafeld, Hongrie; 3o, 0o.
Marie-Siraphine Cabaret, decedde A l'Hay, France; 33, 8.
Julia Tuohy, dcedde i Salisbury, Angleterre; 4 o , 15.
Marie White, diecdde a Mill-Hill, Angleterre; 36, 7.
Elisabeth Fabre, d6cedee a la Maison-mere, A Paris; 46, 22.
Caroline Calderon, decedde a Burgo de Osma, Espagne; 68, 39.
Franjoise Fillastre, ddcedde A Toulouse, France; 55, 35.
Jacoba Casi, dc6&lde. a Valdemore, Espagne; 37, 13.

Dolores Francoli, diecdie
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a Valladolid, Espagne; 49, 27.

Juana Garcia, dicedee A Cuenca, Espagne; 38, x5.

Teresa Lastra, decidde a Mazorra, ile de Cuba; 72, 49.
Rita Patino, diecdie a la Havane; 40, 13.
Ana Barriola, decedee &Tolesa, Espagne; 43, 2o.
Rose Dignani, dicedde a Acquapendente, Italie; 24, 3.
Josephine Rollet, dicedde & Saint-Etienne, France; 36, 2.
Marie Crespo, dicedee h Cali, Colombie; 42, 19.
Marie Allet Coche, ddecdee i Orthez, France; 49, 25.
Claire Rozet, dcE•dee a la maison-mere, i Paris; 78, 55.
Marie Mattei, decddee a Oria, Italic; 59, 42.
Carmen Varo, decedide
Las Palmas, Canaries; 87, 68.
Evarista Nadal, decidie A Valence, Espagne; 24, 6.

Josefa Angioletti, decedee &Sdville, Espagne; 73, 46.
Jeanne-Marie Ribaut, ddcedde a Marseille, France; 40, 13.
Catharina Adamet, decedd h Vienne-Ottakring,Autriche; 27,4.
Rosine Baupold, decedde a Zell am Ziller, Autriche; 22, 3.
Rose-Augustine Lombard, decedee &Caen, France; 8o, 52.
Felicite Georgel, dicedie i Rio de Janeiro, Brisil; 76, 47.
Marie-Athalie Griffon, decedee &Hersin, France; 57, 39.
Marie-Louise Moliniere, decddee a Paris; 48, 23.
Florence Leroyer, decedee a la Maison-mere, 5 Paris; 84, 66.
Antonia Kirsch, decedde a Hainburg, Autriche; 52, 9.

Marie Thiellement, decedde &Pernambuco, Bresil; 28, to.
Francisca Devis, decedee i Manrese, Espagne, 62, 37.
Antonia Izeo, decedde a Valdemore, Espagne; 53, 3a.
Marie Bevenot, decidde &S.-Georges de Lisle, France; 48, 28.
Juana Novi, decedee i San Salvador, Amirique centrale; 23, 2.
Blznche-Marie Magon de la Vieuville, ddc&dee i Paris; 65, 43.

GRACES
ATTRIBUIES A LA MIDAILLE MIRACULEUSE

Bordeaux. Une conversion. Lettre de 1898.
Succes d'une mission a Pietra Montecorvino (Italie):
£ En cette ville, quelques personnes connues pour leur
incriduliti venaient a l'eglise uniquement pour critiquer
les Missionnaires et troubler l'auditoire. Durant le sermon
qui eut lieu sur I'apparition de la Midaille miraculeuse, ils
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se sentirent entierement changes, sangloterent, voulurent
se confesser et firent serment de mener le reste de leur vie
une conduite correcte et exemplaire. * Lettre de M. di
Palma, missionnaire, 7 avril 1898.
H6pital civil de Mustapha (Algerie). Conversions. Lettre
du to decembre 1897.
GRACES
ATTRIBUIES A L'INTERCESSION DE LA ViN. LOUISE DE MARILLAC
Saint-Vallier (Sa6ne-et-Loire).

Ne soyons pas dtonnis si le bassin houiller des Mines
de Blanzy est lobjet des tendres prddilections de notre Mere
et vdenree Fondatrice. Elle qui avait tant a coeur l'ceuvre
de 1'dducation des enfants compte au sein de cette immense populadion ouvriere de Blanzy, Montceau, SaintVallier, etc., des idgions de Filles de la Charit6, voudes
iAenseignement des pauvres enfants de mineurs; toutes
voudraient tre ces ange s preposes a la garde de 'enfance
dont parle saint Vincent. Nous avonsdonc bien des raisons
de croire que notre vindrable Mere se plait du haut du
ciel a benir les travaux de ses filles; et pour rendre plus
sensible sa protection et sa sollicitude maternelle, c'est
avec bonheur que nous donnons le compte rendu de quelques graces attributes Ason intercession.
Une petite fille de notre ecole, Agde de neuf ans, fut subitement atteinte d'un mal terrible qui, en quelques heures,
parut la reduire a lextrimitd. Je fus appelde en toute hAte
pres de son lit de douleurs, et la je crus constater tous les
sympt6mes d'une mdningite : 'enfant tdait dfeigurie, elle
dprouvait daus Ja tdte des douleurs aigues, ses parents
dtaient inconsolables. L'idde me vint d'appliquer sur le
front de la petite fille un linge ayant touchl lee reliques de
notre venerable Mere, en faisant promettre A la mere de
l'enfant de s'approcher des sacrements, dont elle s'etait dloi-
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gnie depuis plusieurs annies, si son enfant recouvrait la
sante.
Quelques minutes apres, la petite Ameiie ne ressentait
plus aucune douleur : elle dtait guerie; une grande faiblesse
seule attestait la violence du mal et faisait iclater aux ycux
de tous la protection de notre Mere.
Les parents conservent pieusement la pricieuse relique;
la promesse a et6 accomplie en entier; Pheureuse mere,
depuis cette epoque, a rempli deux fois ses devoirs religieux a l'rdification de tous.
Le bruit s'tant rdpandu dans le pays qu'on obtenait de
grandes graces par lintercession de notre vendrable Mere,
je vis revenir a la maison, peu apr6s la guerison de la
petite Amdlie, un pauvre homme, notre plus proche voisin, dont la femme dtait depuis quatre jours en proie aux
souffrances les plus horribles. La naissance d'un enfant
6tait vivement attendue, et tous les secours de Part avaient
ltd reconnus inutiles. Vite, je lui remets un morcean da
precieux linge, avec la promesse de donner A l'enfant le
nom de notre vindrde Fondatrice. Quelques instants aprs,
Pheureuse mere proclamait bien haut la puissance de
Mile Le Gras sur le coeur de Dieu, et une charmante
petite Louise venait grossir le troupeau des enfants de la
sainte Eglise.
C'est encore une mere de famille qui a recours A nous
pour obtenir sa guirison. Tous les remedes ont etd essayds
pour calmer des crises d'asthme qui menacaient de P'dtouffer. Elle est jeune, elle a besoin de travaillkr, de soigner
son mari, ses enfants. Depuis plusieurs mois, elle est
clouee sur son lit de douleurs ou languissante an coin du
feu, sans cesse reprise par les acces de son anal. La foi n'est
pas dans la famille. Quelle corde vais-je toucher? me
demandai-je avec angoisse. Tout A coup, je pense a celle
qui m'a dedj donne tant de marques visibles de sa protection, et, m'adressant a elle avec confiance, je lui deman-
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dai d'accorder Acette pauvre femme an moins la sante de
PAme, le retour A la foi, aux pratiques religieuses.
Je propose une neuvaine a la v6nerable Mere Louise de
Marillac; elle eat acceptee et faite en famille. De notre
c6te, nous nous y unissons avec les enfants de l'ecole. A la
fin de la neuvaine, cettepauvre femme etait soulagee d'une
manikre tres sensible. Les crises ne Font un pen reprise
qu'A de rares intervalles et sans violence. Je suis persuadie
que si cette mere de famille voulait revenir sinc6rement
aux pratiques religieuses, notre vinirable Mere lui accorderait sa guerison complete. Mais ce miracle n'est pas encore obtenu. Nous espirons y arriver en continuant A
prier pour cette pauvre ame.
Le fait que je. vais signaler est tout ricent. C'est hier
seulement que j'ai pu constater la guerison complete d'une
giande chritienne du pays, femme de foi et d'energie cstimde de tous, que la fievre tourmentait depuis quinze jours.
Mine X... ressentait surtout dans la tete des douleurs intolerables. II lui dtait impossible de supporter la plus petite
clartd. Elle souffrait tellement aussi dans tous ses membres
qu'on ne pouvait la remuer dans son lit. Emue de piti6
en voyant cette bonne personne, deja d'un certain Age, en
proie A de si vives douleurs, peasant, d'un autre c6td, A
la perte que ce serait pour le pays, si ie ban D.en rappelait A Lui une femme dont les exernples sont si entrainants, je lui parlai a elle-mdme de notre vendrable Mere,
de sa bonti, de sa puissance, et lui conseillai de faire une
neuvaine A laquelle nous nous unirions A maison. Puis, en
la quittant, je lui remis un morceau de la prdcieuse relique.
Quelques jours apres, je retournai vers la chere malade,
qui demeure A une trbs grande distance de la maison. Je la
trouvai debout, la figure radieuse, la relique attachie au
front. c Ma saeur, nous dit-elle, proclamez docn bien haut
la gloire de votre sainte Fondatrice, je suis guerie; des
que la relique a eu touchi mon front, il m'a sembld qu'on
3z
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me prenait mes douleurs comme avec la main et qu'on me
les enlevait. Jamais je ne pourrai timoigner assez de
reconnaissance, c'est tout mon regret. Mais je dirai & tons
le bienfait dont je suis redevable i Mile Le Gras. *
Puissent ces quelques lignes, inspirdes par la reconnaissance, faire naitre Iamour et la confiance dans les Ames!
Un bon vieillard de soixante-neuf ans, plein de foi et de
confiance doit aussi sa guerison a notre vdnerable Mere.
Atteint depuis huit jours d'une dysenterie et de vomissements qui mettaient sa vie en danger, il a fait une neuvaine
et port6 sur lui la medaille de notre Mire. A la fin de la neuvaine, il dtait sur pied et rendait bien haut gloire a la viverable Louise de Marillac.
Cette guerison a tde suivie de la conversion inespirie
d'un vieillard, voisin de celui-ci qui, atteint d'un cancer
A la figure, refusait obstinement de recevoir les sacrements; imbu d'iddes fausses et dangereuses sur la religion et les pretres, il repoussait ceux qui lui parlaient de
reconciliation. Entendant parler de la guerison du brave
pare Aillot, it nous demande une neuvaine, se riconcilie
avec Dieu et accourt plein de confiance et de resignation,
lui qui, auparavant, ne parlait que de suicide.
Enfin, pour clore ce compte rendu des graces signalies
obtenues par Iintercession de notre vendrable Mere, je
dirai encore qu'une femme du pays, Mme S.., condamnie
par le medecin, qui avait defendu qu'on laissit entrer quelqu'un dans sa chambre, tant la faiblesse itait extreme, a
recouvr6 subitement la santd en mettant sur elle une
midaille de notre vdneree Mere.
Scur Hisaaan, i. f.d.1. c. s. d.p. m.
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P. Remerciements pour le succds d'un examen de
Saint-Cyr, et demande d'une autre grace. Lettre du 25 fivrier 1898. 5o fr.
Belgique. N. Guerison d'un mal contagieux. 26 fivrier
1898. 1o fr.

H. Conservation d'une vocation. Demande d'une autre
grace. i5 fr.
L. N. Reconnaissance pour une guerison obtenue. Lettre
du 28 fevrier t898. I fr.

Gan-kia-tch., Chine. Remerciements pour accommodements realises. P. Scipione. 3 mars 1898.
Cahors. Grace obtenue. Lettre du 26 mars 1898.
Broumana, Syrie. Gudrison d'une pneumonie. Lettre de
la soeur Jacot, 25 fiv. 1898, et certificat du docteur Maudon.
C. (Allier). Pour une gudrison; action de graces. Ioc fr.
pour les missions de Chine. Lettre du 6 mars 1898.
B. Graces obtenues. 6 mars 1896. 2 fr. 3o.
Paris. Une grace obtenue. 19 mars.
Emmitsburg (Etats-Unis). Plusieurs graces obtenues.
25 mars 1898. i5o fr.
Paris. Une grace obtenue. Succes d'un examen au baccalauriat. 27 mars.
Angers. Deux graces obtenues. 2 avril. 5 fr. 5o pour les
missions.
Paris. Saint-Siverin. Grace obtenue. o1avril.
Gentilly. Grace obtenue. 12 avril.
Tourcoing. Une gu6rison. Mai 1898.
PI. Une grace obtenue. 12 evril. 2 fr.
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C. En reconnaissance d'une grace obtenue, 5o fr. pour
r'Euvre du bienheureux Perboyre. 8 avril.
Diverses graces obtenues: Paris, 17 avril. 20 fr. - b.,
place Jeanne-d'Arc, 18 avril. xo fr. - Castres, 2 8 avril.
5 fr. - Paris, 3o avril. 5 fr.- Paris, Guerison, isr mai.Cahors, i" mai. 5 fr.- Beaune, 3 mai. 5 fr.-W. 5 mai.
5 fr.
A. Algirie. Promesse faite au Bienheureux demandant
une guerison, 3 mai. 20 fr.
Douai. Une demande pleinement exaucee. 4 mai. 5o fr.
S.-G. Promis au Bienheureux pour les missions. 5 mai.

4 fr.
Triport. * Ci-joint to fr. pour les missions les plus pauvres selon la pensie du bienheureux Perboyre qui vient de
m'exaucer dans deux demandes que je lui avais faites. a
6 mai 1898.
Lille. Action de graces pour un examen, et demande
d'une autre grace. xoo fr. pour les missions de Chine. 8 mai.
S.-P. (Nord). Remerciement au Bienheureux. 6 mars.
fr.
7
Ourmiah, Perse. 20 fivrier 1898. Maison de la Providence. Lettre de la soeur Verdeil, fille de la Charitd :
: Le bienheureux Jean-Gabriel se montre le protecteur
de nos orphelines. Dernikrement une terrible epidemie de
scarlatine eclata dans notre maison; une des plus jeunes
enfants mourut apr6s huit jours de maladie, sept autres
itaient gravement atteintes. Je pensai d'abord A faire disperser les bien portantes dans leurs families, mais que faire
de celles qui n'en ont pas? La soeur chargde des enfants me
demanda de faire une neuvaine au Bienheureux, avec promesse de vous rI'crire si nous itions exaucees. Confiantes
dans la protection du saint Missionnaire, nous suspendimes
le renvoi des enfants. Quatre seulement etaient parties; il
nous restait les sept malades et cinquante bien portantes.
A partir de ce moment, aucune autre ne fut atteinte et 1'tat
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des malades s'amiliora visiblement; nous n'edmes plus
aucun ddces, et ia convalescence si difficile de cette maladie
se fit sans accidents, tandis que pour plusieurs des enfants
du quartier le mal s'est change en maladie de poitrine.
a Gloire et reconnaissance A notre saint protecteur! a
Etc., etc.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
85. Frkre Antoine, par A. M. de Franclieu. Grenoble,
Baratier, libraire, Grande-Rue, 4. Brochure in- 8 de vii42 pages.
Qui ne se souvient, parmi les lecteurs de la Vie de saint Vincent
de Paul, de ce serviteur de Dieu, le frire Antoine, dont saint Vincent citait 1'exemple pour avoir tei temoin de ses vertusi C'est ce
frere Antoine qui accueillait si patiemment et si naivement la maladie en lui disant : c Ma soeur la fi6vre; or sus, c'est Dieu qui vous
envoie s, etc.
La vie de cet admirable serviteur de Dieu, de cet autre Benoit
Labre, comme on I'a dit si justement, vient d'etre 6crite avec talent.
L'ceuvre a 6t6 ddlicatement et vivement louee par Mgr l'EvEque de
Grenoble. Au lieu de la louer a notre tour, - c'est superflu, - nous
desirons rendre en partie a l'auteur le plaisir que son livre nous a
cause en citant ce qui est dit du frere Antoine par Louise de Marillac et saint Vincent de Paul : citations en partie inedites et que l'auteur pourra utiliser dans une nouvelle ddition.

Extraitdes
acrits de la venerable Louise de Marillac.
4 La premiere chose que j'ai apprise du bon frere Antoine, est que
nous devons toujours Wtre unis A Dieu, entierement dipendants de
lui, lui attribuer la gloire de toute chose, contents de tous les •venements, ne vouloir que ce qu'il veut de nous et etre fidlles aux
occasions.
a Que ayant eu peine et regret de mourir lorsque j'en ai 6te proche
a cause que je n'avais pas servi le prochain, que je m'y allais employer plus soigneusement Ie reste de ma vie.
a Que ce n'est pas I'habit ni les conditions qui font aimer Dieu,
mais la pr6paration d'un coeur dispose a son bon plaisir.
t Que je ne dois plus voir mon fils que comme etant enfant de
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Dieu, ni l'aimer que comme tel, et pour I'amour de Dieu souffrir la
privation de sa vue. a
Extrait d'ane Conference de saint Vincent de Paul aux Filles
de la Charite, 17 novembre 1649.
a Savez-vous, mes filles, quelle 6tait la pratique du frere Antoine,
qui est un grand serviteur de Dieu, et que nous avons vu ici? S'il se
s entait malade, ii disait incontinent: a Ma sa~ur la maladie, soyez la
bienvenue, puisque vous venez de la part de mon Dieu. a Si on lui
disait : a Fr&re Antoine, on dit que vous etes un hypocrite, que vous
vous en faites bien accroire et qu'il s'en faut bien que vous fassier
tout ce que vous dites -, ii repondait: 1Ma sour la detraction, soyez
la bienvenue. * Si on venait lui dire : a Frere Antoine, ii y a bien des
gens qui sont m&contents de vous; on dit que vous etes un enj6leur
et que vous trompez le monde a, etc. A cela it rdpondait encore :
a Ma seur la detraction, soyez la bienvenue. a J'estime que ce bon
frere est un des plus saints personnages que nous ayons vus de
notre temps. Sa grande maxime est de prendre toutes les contrarietis
et tout ce qui lui arrive de facheux comme venant de Dieu.
a Si done vous apprenez qu'on est mecontent de vous, qu'on fait
des plaintes et de faux rapports contre vous, dites comme le fr6re
Antoine et dans Ie meme esprit : Ma seur I'adversiti, soyez la bieavenue. Si vous tombez malade et que cela vous empeche de vaquer
a vos exercices comme vous le souhaiteriez, oh! louez Dieu qui Ie
permet ainsi pour votre bien, et pour sa plus grande gloire; comportez-vous de la sorte parmi les difficultis, les angoisses, les afflictions et les contrarietes, et tenez pour certain que vous ne sauriez
presenter a sa divine Majesti un plus agreable sacrifice que de vous
offrir & lui pour souffrir tout ce qu'il lui plaira vous arriver. a
Extraitd'une Confirencede saint Vincent de Paul aux Missionnaires,
28 juin 1658.
a Un jour, on demandait a un bon frere que Pon appelait frre'
Antoine, dont voici Ie portrait en cette salle,- c'dtait un homme qui
ne savait ni lire ni ecrire, et cependant avait I'esprit de Dieu en
abondance; pen de la Compagnie qui sont ici I'ont vu, si ce n'est
M. Portail; pour moi, je 1'ai vu; ii y a deji assez longtemps qu'il est
mort. Ce bonhomme appelait tout le monde son frere; si c'etait une
femme a qui il parlait: ma sceur; meme la reine, quand ii 1t; par.
lait, il Pappelait sa sour. Chacun en ce temps-l lec voulait voir;on lui demandait done un jour: a Mais, mon frere, comment faitesvous & 1'egard des maladies qui vous viennent? Comment vous y
comportez-vous? Que faites-vous pour en faire usage? - Je recois,
dit-il, les maladies comme venant de la part de Dieu. a Et puis
comme on venait a le presser davantage sur ce point, ii disait :
a Voyez-vous, quand quelque fievre m'arrive, je la recois ainsi et je
]ui dis: Or sus, ma sour la maladie, ou bien ma sceur la fibvre, vous
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venez de la part de Dieu; or sus, puisque cela est, soyez la bienvenue. a Voili,mes freres, comme en usait cc saint homme; c'est
ainsi qu'ont coutume d'en user les serviteurs de Notre-Seigneur, les
amateurs de sa croix. s

86. Les Psaumes traduits en franpais, par Rend Flament, pretre de la Mission, professeur d'Ecriture Sainte au
grand s6minaire de Montpellier. Montpellier, Gustave Firmin et Montane, 1897. In-8.
Chaque sicle chretien s'est applique a exploiter ce trisor mis par
Dieu aux mains des croyants, les Psaumes; et chaque sicle l'a fait
suivant son g6nie. Saint Augustin nous a 14gu6 ses eloquents discours, Enarrationes in Psalmos. Le g6nie de Bossuet et la piete de
Bellarmin se retrouvent dans leur Trait6 et leur Commentaire sur les
Psaumes. Et les muvres de ces grands hommes ne seront jamais
oublijes.
Aujcurd'hui, le vent est a la critique : le travail fait sur la Bible
consiste surtout i lui appliquer les r6gles de la critique, science
subsidiaire, mais qui, i son rang, est justement regardee comme
necessaire et dont les Etudes sacrees continueront de profiter.
M. Rene Flament apporte sa contribution au travail de critique
auquel on se livre activement en ce moment. A son tour, il a traduit
en frangais les Psaumes sur l'hebreu.
Nous sommes heureux de citer l'approbation 6logieuse d'une revue
qui s'occupe specialement de ces sortes de travaux:
C'est un plaisir tout particulier de signaler au public une ceuvre
C
critique de vraie valeur due A la plume d'un prdtre frangais. Avec
une joie non moins grande, nous voyons un exemple du bon accueil
que nos Eveques feraient a des travaux de ce genre, dans ces paroles
de Mgr de Cabrieres a M. Ren6 Flament: a Votre travail a dte fait
t avec une conscience scrupuleuse, et vous n'avez rien dpargnd, soit
a par votre application, soit en consultant les savants modernes
a d'Allemagne et d'Angleterre, pour bien saisir et bien rendre le
a sens exact de ces divins cantiques. a
a Le venerable prelat a raison d'ajouter: a Je ne doute pas que votre
< opuscule ne soit tris apprecie. DLe plus grave reproche, en effet,
que l'on puisse faire A I'auteur est 1'excessive modestie avec laquelle
il n'a voulu destiner son lirre qu'au cercle ndcessairement restrein t
de ses elves. L'ceuvre de M. Rend Flament merite d'entrer dans le
public savant et elle y entrera sfirement. C'est en efet l'une des meilleures etudes frangaises que nous ayons sur les Psaumes. - J. T. *

87. Les Swurs hospitalires. Souvenirs de Saint-Jean et
de Sainte-Marie d'Angers, par L. Cosnier, ancien membre
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de la Commission des hospices. 3* edit. Paris, Lecoffre,
1898. Un vol. in-I2 de xv-332 pages.
La premiere edition de ce livre parut en 188o. L'auteur,encourag6
par i'accueil fait a son ouvrage, a ilargi le cadre et completA son
etude, tout en conservant le titre precedemment adoptd. II y a des
details locaux et des statistiques particuliares aux h6pitaux d'Angers;
mais ces details locaux ont une port6e plus etendue et serviront i
apprecier l'cuvre gendrale des Seurs dans les h6pitaux. Par exempie, un court chapitre est intitul6: Avantage des Saeurs an point de
vue iconomique dans les divers services de Sainte-Marie d'Angers;
un autre chapitre porte ce titre : toyenne des dices ,a I'hpital d'Angers infirieure au chifre de la mortaliti dans d'autres hopitaux.
L'auteur est d'ailleurs sobre de details techniques; son livre apperaitra plut6t au lecteur comme une serie de tableaux charmants et
d'episodes tour i tour grandioses, comme ceux du temps de la Redolution, ou touchants, comme le chapitre intituld: Lamoricier et ,es
Saurs de Saint- Vincent de Paul.

Le Grant : C. SCHMEYER

Imp. D. Dumoulin et Ci, i Paris.

FRANCE
SOUVENIRS
DE LA PERSECUTION D'IL Y A CENT ANS
1797, 1798

Lors de Ia Rivolution franqaise de la fin du dernier
siacle, il y eut une p6riode particuliirement sanglante,

celle de 1793, designee sous le nom de Terreur; nous
avons cit6 prec6demment dans les Annales quelques-uns
des membres de la famille de saint Vincent qui scellerent
alors de leur sang leur fiddlitd Ala religion.
Quelques annees plus tard, une autre periode merita le
nom de Seconde Terreur: c'est celle qui, sous le gouvernement du Directoire, s'etend de vendemiaire an VI jusqu'A
la fin de prairial an VII (22 septembre r797-18 juin 1799).
Pendant ces vingt-deux mois on condamna A la d6portation, qui remplaqait la peine de mort, et qui, souvent, y
equivalait, un grand nombre de pretres. M. Victor Pierre
cite, entre autres, plusieurs arrites relatifs Ades prdtres de
la Mission; nous avons cru bon de les recueillir, et, a
cent ans de, distance, de saluer ces glorieuses memoires.
(Voy. Victor Pierre : la Deportation ecclisiastique sous
le Directoire, et Ludovic Sciout : le Directoire.)
Les pritextes alliguds sous des formules retentissantes :
fanatisme, troubler la tranquillite publique, royalisme,
hostilites aux institutions de la Ripublique, refus de serment sont IAuniquement pour voiler ie motif viritable :
on voulait proscrire les prieres fideles.
11 ne nous reste qu'a publier comme des titres de gloire
les arretes retrouv6s et publiks recemment sur les pritres
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de la Mission pendant la Seconde Terreur. On en pourrait sans doute retrouver d'autres.
I
Ilest juste de mentionner d'abord le souvenir de M. PierreRend ROGUE', pretre de la Mission, mis i mort Pannde pr&c6dente ( 1796); car, meme dans les jours moins mauvais
de la Revolution, le sang ne cessa pas de couler.
M. Rogue etait attachd &la maison de mission et semiSnaire de Vannes. II ne voulut pas fuir apres avoir refusd le
serment schismatique, et resta pour administrer en secret
les sacrements aux fideles de la ville. Arri~d, une nuit qu'il
portait le viatique a un malade, it fut retenu pres de deux
mois prisonnier, et le 2 mars.il comparut devant le tribunal revolutionnaire. I1 etait tres connu et universellement
estime. Ce jour-la laccusateur public, Nicolas Bourgerel,
par un sentiment qui honore sa memoire, se ricusa, ne
voulant point porter la parole contre M. Rogue.
La mere du vaillant missionnaire etait au tribunal, dans
Iassistance, et vint lembrasser dans la prison, montrant un
courage digne des femmes les plus hiroiques. M. Rogue
employa la dernifre nuit A prier et A consoler ses compagnons de captivitd.
Lorsqu'il monta paisible sur Pdchafaud pour y mourir,
des catholiques qui le veneraient vinrent tremper des linges
dans son sang. C'etait le 3 mars 1796.- Une personne, au
moment de l'inhumation dans le cimetiere de Vannes, ecrivit le nom de M. Rogue sur une ardoise et la jeta sur son
cercueil avant qu'on le couvrit de terre, afin que, plus tard,
ii fit possible de retrouver ses precieux restes.
On lui a depuis ieeve, au mime lieu, un tombeau en
granit surmontd d'une croix en marbre blanc. On y lit:
i. Rogue (Rend-Pierre), nd it Vannes Ie x juin 1758; requ dans Is
CongrEgation de la Mission, i Paris, le 25 octobre 1786.
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Ici repose le corps de M. Pierre-Rend ROGUE, professeur
au grand Siminaire, nef Vannes le - juin I758, mort le
3 mars 1796; martyr de la foi. (Voy. Circul. des Supdrieurs gdneraux de la Mission, t. II, p. 6i3.)
II
M. BoNNxABI (Claude)', pretre de la Mission, fut condamnd le 7 octobre 1797 A la d6portation. Voici le texte de
l'arrdtd :
a Extrait des registres des deliberations du Directoire
exdcutif Vosges2. 16 vendemiaire (7 octobre 1797).
a Le Directoire exdcutif,
a Apr&s avoir entendu le rapport du ministre de la police
gindrale sur la conduite de certains pretres qui, refugids
depuis environ un an dans le d6partement des Vosges, agitent les brandons du fanatisme, corrompent Iesprit public
dans les campagnes, jettent 'effroi dans l'me des acqudreurs de biens nationaux et emploient tons leurs moyens
pour faire naitre dans les esprits faibles le ddsir du retour
a la royautd; consid6rant que le nomm6 Bonnab6 (Claude),
ex-lazariste, domicilie a Sainte-Marguerite, est disignd pour
itre un de ces prdtres les plus dangereux; considdrant que
le seul moyen de ramener la tranquillite dans ce departement, qui, durant tout le cours de la Rdvolution, a donn6
tant de preuves de patriotisme, est de purger son sol ainsi
que le territoire de la Ripublique de ces etres que rien ne
peut ramener a la raison,
a Arrete :
c ART. "'. - Usant du pouvoir dont ii a et6 investi par
r. Bonnabe (Claude), ne i Sainte-Marguerite, dioc6se de Saint-Di,
le 6 fevrier 1764; requ au s6minaire, a Saint-Lazare, le 17 mars 1783,
y a fait les vaeux le 18 mars 1785 en pr6sence de M. Ferrand.
2. Victor Pierre: la Diportationeccilsiastique sous le Directoire,
p. 9-
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larticle 24 de la loi du 19 fructidor dernier, par les motifs
ci-dessus, le nomme Bonnabd sera diport6.
Sign : a L.-M. REVEILrrE-L~PsAux. »
M. Bonnabi put sans doute 6chapper A i'execution de
1'arrdtd; il etait, en I8i6, cure de Raon-P1Etape, pres SaintDie, dans les Vosges.
Prdcedemment une sentence semblable avait ete portee
contre M. Peliard (Xavier-Benoit), A la date du 23 septembre 1797 ou 2 vendemaire an VI. M. Piliard, nd A
Luxen, diocese de Besancon, le i r janvier 1756, recu le
17 juin 1774 A Saint-Lazare, oi il avait fait les voeux le
t8 Juin 1776, etait alors retire A Fontenoy, canton de
Bains (Vosges). On ne sait si P'arr&te fut execute. (Victor
Pierre, ibid., p. i.)
III
Des srrdtis semblables furent pris contre d'autres Missionnaires, notamment contre M. Perrin (Joseph), rdsidant
A La Neuville-ChAtenoy, diocese de Tout. La sentence est
du 26 vendemiaire (17 octobre 1799)'. II avait dejA iti
condamni une fois A la ddportation, et avait subi la captivit sur les pontons, A Rochefort, en 1794. Liberi, A Saintes,
apres la chute de Robespierre, il avait repris avec un zele
apostolique le ministAre ecclsiastique, qui lui valut une
seconde sentence d'exil, comme a ayant rdtractd ses serments
avec la plus scandaleuse publicitY, et employant tous ses
moyens pour corrompre 1'esprit public P.
II put ichapper cette fois A la deportation, & la a guillolotine s6che v, comme le disaient les bourreaux de la
Seconde Terreur. (Voy. Annales de la Mission, t. LI,
p. 3x7.)
II en fut de mime pour M. Barraud (Pierre-Simeon) 2 ,
j. Victor Pierre, ibid., p. 15.
2. Barraud (Pierre-Simon), n6 a Gilleq, diocese de Besanjon, Ic
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qui dtait depuis trois ans professeur de thoologie an Mans
lorsqu'il refusa le serment schismatique de 179o. Retire i
Longuemain, canton d'Orchamps, il fut condamne a la
deportation par un arrice du 22 florial (ii mai 1798) et
survicut a la Revolution. Deux autres Missionnaires,
M. Rambaud (Jean), retire a Dombrot, et M. Giroz(Claude)',
retire a Saulx (Haute-Sa6ne), furent aussi l'objet, le
26 vendemiaire (17 octobre 1797) et le 24 florial ( 3 mai
1798), d'arrts de deportation pris par le Directoire executif
du Doubs. On ignore si ces arrdtis, en ce qui regarde
M. Rambaud et M. Giroz, furent executis. (Voy. Victor
Pierre, ibid., p. 16, 216 et 223.)

IV
Trois autres Missionnaires ont donni leur vie dans la
persecution de la Seconde Terreur: M. Guin, M. Rimbault
et M. Martelet.
M. Gum (Claude-Francois), n4 a Vilory, pr6s Vesoul,
diocese de Besancon, le 4 mai 1759, avait &td requ au siminaire de Saint-Lazare, i Paris, le 9 aoit 1775, et y avait
fait les voeux le to aoQt 1777.
Lors de la suppression des Communautis religieuses en
1791, ii se retira en son pays natal. Les erreurs de la Constitution civile du Clerge trouverent en lui un adversaire
zdld; il sut en preserver les fideles.
II rdussit, pendant la tourmente de 1793 A 1794, A se
soustraire A la persecution, et, les annees suivantes, il reprit
ostensiblement I'exercice du saint ministere dans la ville de
Besancon. Mais au 18 fructidor, il fut frappe d'une sentence
de deportation, dont voici le texte :
17 avril 1760; recu a Saint-Lazare le 25 fivrier 1782; y a fait le
voeux le 6 fevrier 1785.
i. Giroz (Jean-Claude), ne dans le diocese de Besanfon le 3 juillet
1768; re.u i Saint-Lazare le 9 novembre 1784; y fit les vocux le 19

mars 1787.
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Haute-Sa6ne, 25 frimaire an VI (i5 ddc. 1797).

Le Directoire executif,
SVu diffdrentes pieces officielles et notamment la delibdration de Padministration municipale du canton de
Colombier, departement de la Haute-Sa6ne, en date du
8 brumaire dernier; considdrant qu'il risulte de ces pieces
que le nommi Claude-Francois Guin, ex-lazariste, n'a cessi
de donner des preuves d'incivisme et de haine A la Revolution; qu'il a employe les manoeuvres les plus criminelles
pour corrompre 'esprit public, en prechant constamment
la desobdissance aux lois de 1'Etat et Pavilissement des
autoritis constitudes,
a Arrete: Art. I". - Le nommr Francois Guin sera immediatement deportd. - Signd : BARRAS'. *
M. Guin fut arr&t6, conduit a Rochefort et embarqud
pour laGuyane, le 12 mars 1798, sur la frigate la Charente, d'o&i il passa le 25 avril sur la Decade qui le deposa
A Cayenne vers le milieu de juin. II mourut de la fievre
putride, le 3 janvier 1799, a l'Age de quarante-cinq ans.
(Voy. Circul. des Super. gen. de la Mission, t. II, p. 609.)
'

M. RiMBAULT (Cesar-Auguste), ni a Tours, paroisse de

Saint-Saturnin, le 7 juillet 1742, avait det requ au siminaire
a Paris, le 3 janvier 1762, et y avait fait les vceux, le 4 janvier 1/64, en presence de M. Didier.
II fut employd dans la maison de Tours et devint ensuite
curd de la paroisse de Bruleau, diocese de Blois. II avait
ichapp6 a la fureur des persdcuteurs de 1793. Lors de la
crise du 18 fructidor (4 septembre r797), il fut condamni
i la deportation. Comme M. Guin dont nous venons de
raconter la mort, il fut embarqud A Rochefort sur le navire
la Charentele 12 mars 1798, et sur la frigate la Ddcade le
a5 du mois suivant. Celle-ci lejeta dans le port de Cayenne
i.

Victor Pierre, la Deportationecclisiastique, etc., p. 92.
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vers le milieu de juin. II fut aussit6t repousse dans le desert
de Counama. Voyant ses confreres epuises, ruinds par
'air pestilentiel de cette terre devorante, il se fit leur infirmier et les servit avec une chariti tendre et empressee. Au
milieu de ces soins, il aspira les germes de la peste dont ils
mouraient, et it les apporta dans son sang a Sinnamari,
quand on l'y fit passer avec ceux qui survivaient, le 23 novembre 1798. Ces germes pestilentiels se ddveloppant d'une
mgniere lente dansses veines, ii fut mine peu A peu par une
sorte de phtisie qui, mettant six mois a le ddlivrer de la vie,
ajouta le tourment de la plus extrime misice a ses autres
maux. II avait successivement vendu tous ses effets pour
avoir de quoi subsister, et il ne lui restait rien quand it
expira le 29 mai 1799. Ses compagnons le regrett&rent d'autant plus amerement, que c'etait un homme d'un excellent
coeur et d'une mimoire non moins agreablement que solidement ornee. Sapieti itait aussi aimable, aussi indulgente
qu'elle drait profonde et sincere. (Circ. des Supdrieurs
gentraux de la Mission, t. II, p. 622.)
M. MARTELET (Franqois-Ldonard), in le io dicembre, a
Jussey, diocese de Besanqon, fut requ dans la Congregation
de la Mission, a Paris, le 18 mars 1780. Employe au seminaire du Mans, il s'appliqua, lorsque la Revolution voulut
pousser les catholiques au schisme, a affermir les pritres
surtout dans la foi catholique. Oblige de fuir devant la
persicution, ii rentra en France apres le 9 thermidor (27
juillet 1794), et se mit &exercer le saint ministere. Arr&et,
lorsque la Rdvolution reprit son courant d'irriligion et de
cruaut6, le juge lui offrait de le remettre en libertd s'il voulait a renoncer A son atatde pretre n. M. Martelet rdpondit
qu'il se glorifiait au contraire d'etre pr&tre, et d'etre pr'tre
de la Mission. Le juge oblig6 de poursuivre 1'interrogatoire
lui demanda s'il avait depuis peu exerce les fonctions sacerdotale : a Oui, repondit le zdli missionnaire, toutes les
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fois que je Iai pu. v Sur cette reponse le magistrat le fit
conduire a Vesoul, oil it fut enferme dans une prison qui
avait dejA requ d'autres pr4tres avec lesquels ii put saiatmeat s'entretenir. Vers la fin de janvier 1798, ii fut transferia Besancon, et de la prison de cette ville il icrivaih
sa soeur le 4 fevrier: a A Vesoul j'itais avec des confesseurs
de la foi; ici, je suis avec des martyrs. b Cetait la mon en
effet qui se preparait pour eux. Amend devant le tribunal
militaire, M. Martelet fut condamne le.9 fivrier 1798 i Cre
fusilli comme dmigrd rentrd. Reconduit a sa prison, en
attendant 'heure de sa mort, il crivir aux, autres pretres
qu'il avait laisses dans l'autre prison, en ces termes : KCe
qui me rassure et me remplit de consolation dans ce dernier
moment, mes chers confreres, c'est d'avoir &t6 le temoin de
votre inebranlable fernet6t et de cette r&signation parfaite
dont vous m'avez donne I'exemple... Adieu, je vais mourir.
- Dans les prisons militaires de BesanCon, a deux heures
apres midi, jour de ma mort le 9 fdvrier 1798. , Vers trois
heures il fut conduit an lieu oi ii devait itre fusilli. En
s'y rendant, il priait avec ferveur. On ne lui permit pas
d'adresser au peuple un discours qu'il avait prepare. (Cf.
Victor Pierre, le i8 Fructidor.p. 273; et Circul.des Supdrieursgdenraux de la Mission, t. II, p. 61 r.J
II nous a paru opportun, en ce centieme anniversaire de
leurs heroiques souffrances, de rappeler le souvenir de ces
confesseurs de la foi. Cest une gloire pour la famille de
saint Vincent; c'est aussi une leon et un encouragement
au milieu d'ipreuves qui se ressemblent. Le a 18 Fructidor reparait sons des noms nouveaux : les c D6crets >, les s Lois
de mai z, les Culturkampf quelconques, qui demandent,
sinon le courage jusqu' i leffusion du sang, au moins une
force calme et perseverante dans laquelle I'exemple des
confesseurs de la foi qui acus ont pr6cedis servit d'encouragement et d'appui.
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LES ASSOCIATIONS
POUR LA PROTECTION DES JEUNES FILLES EMPLOYEES
DANS LES VILLES

(EUVRE DE NOTRE-DAME DE BONNE-GARDE

II y a dans toutes les grandes villes beaucoup de jeunes
filles qui se trouvent sans famille et qui gagnent peniblement leur vie en remplissant divers emplois dans les maisons de cpmmerce, ateliers, bureaux, etc.
On comprend i quels dangers ces jeunes filles sont exposees et a quelles privations elles sont condamnees, par suite
de l'isolement, des maladies, des ch6mages, des mauvaises
rencontres qu'elies ne sauraient toujours i6iter. Diverses
oeuvres ont dte organisees pour les secourir. II en est une
entre autres etablie dans plusieurs maisons de Filles de la
Charite et qui a pour but de remplacer autant que possible,
aupres de ces jeunes personnes, la famille qui leur manque.
On lui a donni le nom de Notre-Dame de Bonne-Garde,
parce que la sainte Vierge en est etablie la protectrice et la
patronne.
La premiere oeuvre de ce noma Paris a etd itablie en
I87 5,dans la maison des Filles de la Chariti de la paroisse
de Saint-Roch, rue du Marche-Saint-Honord; on y compte
actuellement une soixantaine de jeunes filles. Depuis lors,
les asiles de Bonne-Garde se sont multiplies, toujours sous
la tutelle des sceurs et partout on se felicite des resultats
consolants qu'on obtient,
Le r6glement auquel les jeunes filles se soumettent doit
pouvoir s'adapter A des circonstances fort diverses; il
doit donc ,tre entendu et appliqud d'une maniere large.
A peu pres le mime dans toutes les maisons de sceurs, il est
calque sur celui qu'on suit a Saint-Roch, dont une expdrience de plus de vingt ans a demontri la sagesse.
En se presentant, une jeune fille doit fournir les rensei-
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gnements qui lui sont demand6s sur sa situation personnelle et sur celle de ses parents. Si, aux jours de sortie, elle
va visiter certaines personnes, elle doit faire connaitre lear
nom et leur adresse. Elle prend les repas A la maison,
moyennant urie modique pension; elle part le matin, i
heure fixe, pour se rendre A son travail et doit rentrer le
soir i huit heures. Les prieres du matin et du soir se font
en commun et on doit assister aux offices de paroisse les
dimanches et fetes.
Les soeurs charg6es de la direction d'une association
d'ouvrieres sont en relations avec les patrons des ateliers,
maisons de commerce, bureaux oi les jeunes filles sont
employees, afin de s'assurer de la conduite qu'elles tiennent,
afin de leur donner de bons avis, et, au besoin, afin de les
aider a se retirer de la place qu'elles occupent et a en trouver une autre. II est facile de voir que leur tiche est d&licate; grace A Dieu, leurs efforts sont gdneralement ricompenses par la docilite des jeunes filles, leur reconnaissance
et leur pi6te. 11 est rare qu'elles aient des diceptions et
qu'elles soient obligies de faire des exclusions.
Ces jeunes filles trouvent dans 1(Euvre un secours materiel extrimement pricieux, comme on le comprend facilement.
Au point de vue religieux, protegees contre les dangers
du monde et I'abus de leur propre libertn, elles demeurent
modestes dans leur tenue, riservies dans leur langage, la
plupart se donnent de bon coeur A la pidte et s'approchent
fr6quemment des sacrements, quoique, i cet egard, on evite
de leur faire subir aucune pression. Parfois, elles demandent comme une faveur d'etre admises dans 1Association des Enfants de Marie, oh plusieurs exercent un viritable apostolat par le bon exemple et les bons conseils. II
n'est pas rare d'en rencontrer qui aspirent a quitter le
monde pour entrer en religion. On pent en compter dans
diverses communautis. En g6ndral, elles doivent A 'as-
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sociationle bonheur de vivre honorablement et chritiennement au milieu du monde.
L'ceuvre de Notre-Dame de Bonne-Garde a produit en
Belgique aussi des fruits consolants. Elle existe A Liege, A
Bruxelles.
Les Files de la Chariti de Liege, maison Saint-Jean,
dirigent, depuis plus de vingt ans, une autre oeuvre non
moins utile, celle des Servantes. On s'imagine facilement
dans quelle misere se trouvent bient6t, et A quels dangers
sont exposies les jeunes filles arrivant dans les grandes
villes pour y chercher A se placer comme domestiques. Trbs
souvent, elles ne tardent pas A regretter le pas qu'elles
viennent de faire en se jetant dans ces cites populeuses,
mais c'est parfois irreparable; d'autres fois, c'est une viritable ndcessite qui lesy a amenies. Que deviendront-elles?
Dans P'ceuvre dont nous parlons et que nous avons visitie,
elles sont accueillies, et, moyennant une modique retribution journaliere, elles sont logdes, nourries et blanchies.
Les soeurs sont en relations avec les personnes honndtes qui
cherchent des personnes de service, et elles placent dans ces
families honorables les jeunes filles qu'elles ont dans
rPeuvre. La tache n'est pas sans difficultis; mais, nous a-t-on
assure, les diceptions sont rares. Et quel service on a rendu
a ces jeunes filles dont on a protdegd lme, sauvegarde
I'honneur, qu'on a aiddes dans une situation matirielle
dont elles n'auraient vraiment gukre pu se tirer toutes
seules!
L'enfer et le monde, eux ne restent pas inactifs : on sait,
helas! ce que sont certains bureaux de placements parfois
sans honngtett et sans mceurs, et comment des mains criminelles essaient de recueillir ces jeunes personnes au moment
oi elles arrivent par le chemin de fer dans les grandes villes;
il convient d'organiser et d'etendre les ceuvres de secours,
pour celles qui veulent rester honnetes et chritiennes.
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RENNES
BINEDICTION DE LA CHAPELLE DES MISSIONNAIRES
19 JUILLET 1898

A la maison de Rennes, fondie en 1875, pour les missions, et oi chaque annie un certain nombre d'ecclisiastiques viennent faire pendant quelques jours les exercices
de la retraite, il devenait n6cessaire d'avoir une chapelle ot
lon put convenablement et facilement se rdunir. Cette
chapelle vient d'etre construite, et la Semaine religieuse du
diocese de Rennes a donne, de la benediction qui en a eti
faite par S. Em. le cardinal Labouri, le compte rendu suivant :
a Mardi dernier, 19 juillet, fdte de saint Vincent de Paul,
avait lieu la benddiction de la n6uvelle chapelle des Pretres
de la Mission. Son Eminence, voulant donner aux ddvouds
Lazaristes un temoignage de sa paternelle affection, a tenu
A presider elle-mdme cette cdermonie et &offrir pour la premiere fois le saint sacrifice de la Messe dans la gracieuse
chapelle du faubourg de Fougeres. La benddiction terminde,
M. l'abbW Giraud, Paimable et sympathique supirieur de la
maison de Rennes, a adressie notre vinerd cardinal une
allocution pleine de tact et d'i-propos. Apres avoir remercie le premier pasteur du dioc6se de:sa bonti A Pegard des
prdtres de la Mission, il a rappele le souvenir de ses pred&cesseurs -

MM. Claverie de Paul et Glau -

et ccnstati

que, depuis leur arrivie parmi nous, les Lazaristes oat prech6 169 missions dans notre dioc6se et I58 dans le reste de
la Bretagne.
a Son Eminence a rdpondu en laissant parler son coeur.
Elle a montri le bien fait dans le monde entier par les
Enfants de Saint-Vincent de Paul, prdtres et religieuses qui
ont gagnd, A force de devouement, 1'estime et l'admiration
de tous. Ces succes, ils les doivent A 1'esprit de leur saint

-

481 -

fondateur, qui n'a cesse de les animer. Aussi I'archeveque
de Rennes est heureux de profiter de 'occasion pour leur
prouver sa reconnaissance et son affection.
, Mgr le cardinal a ensuite c6elbri la sainte Messe,
assist6 de M. le chanoine Bourdon, uu ami tiddle des Lazaristes, et de M. le chanoine Henry, secretaire general de
I'archevechd.
a Durant 'office, des chants parfaitement executes, d'un
caractere profondement religieux, n'ont cesse de se faire
entendre. Nous ofrons a ce sujet nos meilleures felicitations aux Soeurs de Charite.
aAu moment de laction de graces, Son Eminence a bien
voulu accorder une indulgence de cent jours aux personnes
qui avaient assisti a la ciermonie.
a Cette fite de famille comptera parmi les plus consolantes dans les fastes des pritres de la Mission. Elle leur a
prouvi de nouveau 'universelle sympathie dont ils jouissent
a Rennes.

ALLEMAGNE
DUSSELDORF
Dusseldorf, qui s'est fait un nom par Part chritien et
t'imagerie religieuse, est une des plus grandes villes des
provinces rhenanes. Cest un centre d'industrie, aussi bien
qu'un point de reunion des grands capitalistes qui veulent
jouir de leur fortune dans une des plus belles cites des
bords du Rhin. Depuis vingt ans, Dusseldorf s'est etendue,
et sa population a augmeute d'une maniere considerable,
par le fait. surtout du grand nombre d'ouvriers employes
dans les usines. C'est naturellement dans les nouveaux
quartiers, anciennement la banlieue de la ville, qu'ils ha-
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bitent. C'est aussi dans ces quartiers-la que sont etablies
les Filles de la Charite. Dans Pun, qu'on appelle Derendorf,
elles sont depuis trois ans; et dans I'autre, nomme Oberbilk, elles sont arrivies depuis le commencement de cette
annee seulement (1898).
Derendorf forme une des plus grandes paroisses de la
banlieue de Dusseldorf, et possede une nouvelle et magnifique eglise gothique. Cette paroisse est habit6e principalement par une population ouvriere. Un tres grand nombre
de ces gens sont venus d'autres provinces et ne se distinguent pas, helas! sous le rapport de la religion et des mceurs;
ils se trouvent aussi dans une grande misere mattrielle.
C'est pour cela que M. le cure desirait itablir une communaute de seurs, et S. Gr. Mgr Fischer, coadjuteur de
Cologne, lui recommanda les Filles de saint Vincent. Le
bon cure loua done une petite proprieti appartenant A un
riche seigneur catholique, et fit venir cinq sceurs pour
s'occuper des malades et des pauvres de son immense paroisse. Bient6t la pauvre maisonnette devint trop petite,
surout pour lasile d'enfants. II fallut aviser successivement, et Atravers bien des difficultis, a des agrandissements.
Aujourd'hui un terrain est acquis, sur lequel sera elev6 un
vaste b/timent de cinquante metres de fajade, dont nous
donnons le dessin, avec la notice qui accompagne ce projet,
ddji entrd en voie d'execution.
En 1894, les Filles de la Charitd furent appelees A Dusseldorf pour prendre soin des pauvres. Elles commenctrent
i exercer leurs oeuvres vers la fin de cette mdme annie,
dans la maison Saint-Vincent, Schlossstrasse, 83-85. Bient6t
se fit sentir le besoin d'un fourneau iconomique et d'une
crdche. La nicessite de ces oeuvres provient du grand nombre de families indigentes qui recouraient A la maison
Saint-Vincent. La population, surtout celle du nord de la
ville, est composee, pour la plus grande panie, d'ouvriers,
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dont le nombre augmente rapidement, et pour eux se dressent de grandes maisons, qui forment de longues rues.
Ainsi, le nombre des gens pauvres et des families indigentes
augmente d'une manitre effrayante.
La maison Saint-Vincent, apres une existence d'A peine
deux ans, se montre ddji trop petite pour pouvoir satisfaire
a tout ce que reclamait de la charite chretienne I'indigence
spirituelle et materielle du quartier. Ce ne fut qu'avec peine,
et au prix de beaucoup de privations. qu'il fut possible,
dans les appartements trop itroits, de subvenir aux besoins
les plus pressants, surtout depuis que pour aider les pauvres, on s'itait vu oblige de destiner une grande partie de
la maison A une clinique pour les malades. Par suite du
manque d'espace, les soeurs ont itd obligees de fuir, en
quelque sorte, d'une chambre a 'autre et, enfin, de transporter leur rdfectoire et leur donoir au grenier, immddiatement sous le toit de la maison qu'on a construite provisoirement a c6te du premier bitiment pour servir de
creche.
La lettre suivante adressee par la sour Superieure au Directeur de
la Maison centrale A Nippes, pros de Cologne, donne de touchants

details sur les ddbuts de 'oeuvre.

Lettre de la semw PuLrPPA. HruiaBs a M. SCHRaIBER,
pritre de la Mission.
Detreaorf, 16 juin i898.

Nos oeuvres dans cette paroisse existent depuis pres de
trois ans et demi, et j'eprouve le besoin de vous envoyer,
tres honore monsieur ie Directeur, quelques d6tails circonstancies sur leur humble origine et leur extension actuelle.
J'acquitterai ainsi une dette de reconnaissance envers le
bon Dieu qui nous a fait sentir les effets merveilleux de sa
divine Providence.
C'est le 4 decembre 1894, au coeur de cet hiver dont on
n'a pas oubli le froid rigoureux, que je fus envoyce ici
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avec deux compagnes, pour nous consacrer A l'oeuvre de la
visite a domicile des pauvres et des malades. Le respectable
pasteur de cette pauvre mais vaste paroisse nous avait fait
venir dans ce but. 11 avait louE une maison dans laquelle
nous devions commencer notre oeuvre.
Ce jour-lA mime, nous descendimes A la station sans itre
attendues; etrangeres, inconnues, nous n'arrivames au
presbytere qu'apres nous 8tre i plusieurs reprises informies
du chemin. Durant le trajet, nous nous apercumes bien vite
que les Filles de la Charit eCtaient une apparition toute
nouvelle pour ce pays. Quand, les premiers dimanches,
nous sortions les dernieres de iCglise, nous trouvions toujours, nous attendant, une foule nombretse qu'il nous
fallait traverser, tandis que tous les regards etaient fixes
sur nous. On semblait nous prendre pour des apparitions
d'un autre monde.
M. le curd, visiblement rejoui de notre arrivie, nous
conduisit lui-mdme A notre demeure, pres de N'eglise
paroissiale. LA, nous entrames dans une petite maison sans
apparence dont les appartements 6taient vides. Elle avait
servi de demeure A plusieurs families pauvres. L'etage
supericur 6tait encore tel qu'on l'avait laissp an jour du
deminagement. Derriere la maison ii y avait deux tas de
ddcombres et un jardin negligi. Nous entrames donc, au
sein de cette froide saison, dans cette pauvre demeure;
nous n'avions ni podle, ni chaise, ni argent; seuls nos lits
envoyes de la maison centrale nous arriverent le soir. II
nous fallut done accepter I'hospitalite de M. le cure, jusqu'a
ce qu'il nous flt possible de prendre les arrangements les
plus necessaires. Nous nous vimes reduites a riclamer de la
charitd notre nourriture et les moyens indispensables pour
secourir les pauvres et les malades.
Comme M. le curi avait demandi cinq seurs pour
commencer cette oeuvre, les autres seurs vinrent bient6t
partager notre denument, et toute la petite colonie se vit
34
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installe dans un batiment vide, sans moyens d'existence,
sans protecteur qui subvint &ses necessites.
Forcee par le besoin, je pris la rdsolution d'aller quiter
avec une compagne. Les autres soeurs priaient A la maison
pour le succ;s de notre collecte. Comme ce ne fut qu'au
bout de quelques jours que nous installAmes un poile pour
cuire nos aliments, elles s'occup&rent A transporter dans le
jardin, sur des charretes empruntees, les tas de dicombres
qui se trouvaient derriere la maison: c'etait un moyen de
se rechauffer.
Durant notre collecte, on fut trbs defiant A notre egard; on
nous prit pour des seurs protestantes. Dans le debut nous
ne reqdmes pas beaucoup, mais le moindre petit don nous
causait une joie enfantine; a deux centimes w, cela suffit
pour acheter une petite boite d'allumettes. 11 y eut des
jours ofi nous ne recimes rien. Voici entre autres un fait
qui s'est gravd bien avant dans mon coeur. Nous avions
quati toute une matinee sans rien recevoir. Alors je me
rends chez deux riches dames que l'on m'avait disigndes,
dans 1'espoir de recevoir quelque gendreuse aum6ne. Je fus
en effet introduite mais, chez l'une et I'autre, je n'essuyai
qu'un dur refus. Mon coeur se brisa, et sans que je pusse les
retenir, des larmes brilantes s'echapperent de mes yeux.
J'allais retourner les mains vides a la maison, et pourtant
nous etions dans le plus grand deniment. Ces deux dames
sont devenues depuis nos meilleures bienfaitrices. L'une
d'elles se plait a redire encore la vive impression que lui
causerent les larmes que je n'avais pu retenir : c Jamais,
dit-elle, je n'oublierai cette scene, et des lors deja une
reflexion m'est venue : Cette maison seme dans les larmes,
elle recueillera dans la joie. *
Le bon Dieu permit sans doute cette detresse afin
que nous devinssions plus compatissantes envers ceux
qui sont dans la misire. Or, la misere etait grande cette
annie, car le froid fut rigoureux jusqu'au mois d'avril, et
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les families ouvrires de cette paraisse sont bien pauvres.
Ne songeant plus Anos propres besoins nous employimes
l'argent peniblement ramasse durant notre collecte a itablir
une distribution de soupes; du mois de janvier jusqu'i la
fin diamois de mars, nous distribuames journellement plus
de cent portions. Nous donnions en meme temps un
ddjeuner chaud et le goiter aux enfants pauvres. Nous
nous contentions de ce qui restait, tant A diner qu'a souper.
La visite a domicile des malades nous donna, des le debut,
bien de l'ouvrage, et bientdt le besoin d'une cr6che pour les
enfants se fit sentir.
Comme nous dipensions toujours toutes nos aum6nes et
au delA pour secourir les miseres les plus criantes; - car,
outre la soupe, nous distribuions chaque semaine du pain,
du charbon, de la literie, le tout en abondance-il arrivait
que nous restions toujours pauvres. Des caisses vides
tenaient lieu de banes pour les enfants de la creche, et dans
notre oratoire nous faisions nos exercices de pieti devant
un pauvre crucifix, agenonillees sur le plancher. Mais
bient6t les aum6nes affluerent pour nos chers pauvres; des
que notre oeuvre fat connue, tous les coeurs nous furent
assures. Heureuses et contentes, ne nous preoccupant plus
de I'avenir, pleines de confiance en la divine Providence,
nous ne rebutions jamais personne, alors meme que notre
existence du lendemain n'dtait pas assuree. Le bon Dieu ne
se laissa pas vaincre en gnderosite: les aum6nes de plus
en plus abondantes nous permirent de pourvoir au soulagement de toutes les miseres spirituelles et corporelles pour
lesquelles notre aide fut sollicitee.
Des la deuxidme annee, nous construisimes une grande
salle surmont6e de mansardes. Une moitid servit aux enfants de la creche; dans r'autre, nous installames une ecole
de couture. Cette partie servait, le dimanche, de lieu de
reunion aux ouvrieres. La maison elle-meme fut trans.
formee en h6pital oi les malades de toute condition, pauvres
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et riches, itaient regus. Le bon Dieu binit visiblement ces
deux oeuvres. Bient6t il nous fallut louer un nouveau local
afin de ne pas affliger par un refus les nombreuses families
ouvrieres qui nous demandaient d'accepter leurs enfants.
L'h6pital fut aussi bient6t trop petit. Nous nous retirions
toujours davantage cedant une A une toutes nos chambres,
et nous arrivAmes A etre reduites A loger dans les mansardes qui surmontaient la salle nouvellement construite.
Mais le bon Dieu avait des vues particulieres sur notre
maison. En janvier 1897, nous vimes arriver .chez nous
I'aum6nier de la maison de detention de cette commune. II
venait nous faire, disait-il, une demande trbs importante.
a Aucune communaute de la ville n'a pu, ajouta-t-il, satisfaire A ma priere; aucune des bonnes families n'a pu venir
a mon secours. Vous m'etes tout a fait dtangeres, et pourtant d'apr&s ce que j'ai appris i votre sujet, en vous est mon
seul espoir. *
Ce debut semblait faire prevoir quelque requite extraordinaire, et nous fames itonnies en apprenant qu'il s'agissait
tout simplement de fournir un abri A une prisonniere
liber6e et A son enfant. Le bon aum6nier pleura de joie
lorsqu'il vit sa demande exaucee; tel 6tait son bonheur
qu'il s'en fut raconter le succ6s de sa demarche A une riche
dame qui avait partag6 ses soucis. C'tait celle-IA meme
sur laquelle mes larmes avaient fait une si vive impression.
Elle accourut pour nous remercier et nous dire son etonnement au sujet de notre empressement a recevoir cette
pauvre personne dilaissee. Nous trouvions cette action
toute naturelle et nous rougissions en voyant le cas que
1'on en faisait. La mime dame nous offrit une somme considerable et nous exhorta A crier un asile pour ces personnes,
nous assurant que nous pourrions toujours compter sur
son aide. Bient6t d'autres personnes influentes nous firent
des propositions analogues et nous promirent une subvention annuelle dans le cas oi nous accepterions. La volontd
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de Dieu s'etait manifestee A nous d'autant plus visiblement
que jamais nous n'avions song iAentreprendre une pareille
oeuvre, les mille difficultis qu'elle prdsente auraient suffi
pour nous la faire paraitre impossible. Mais ce que Dieu
veut s'exdcute malgri tous les obstacles.
Aujourd'hui, une annie et demie apres le fait que je viens
de rapporter, nous sommes en possession d'un grand batiment neuf, assez vaste pour que nous puissions y exercer
toutes les ceuvres de charit6 et secourir toutes les necessites.
11 est destine surtout a recevoir les jeunes filles ouvrieres.
Elles y trouvent le logemtent et la nourriture. C'est pour
elles un lieu de refuge oi elles sont a l'abri de bien des
occasion de mal. On y a 6tabli de plus un asile pour les
prisonnieres liberies et un fourneau 6conomique.
Puisse le bon Dieu, dont la divine Providence nous a
suscitd ces diverses oeuvres, leur accorder Alavenir ses benddictions, afin que par leur moyen le bien s'opere en son
honneur pour le soulagement des pauvres; qu'il daigne
toujours se servir de nous comme de ses dociles instruments. Demandez-lui, trbs honori, monsieur le Directeur,
cette grace pour nous, et agreez Pexpression des respectueux
sentiments avec lesquels, etc.
Soeur PHILIPPA, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.
Une notice rdpandue dans le public en vue de provoquer I'offrande
de secours pour I'(Euvre donne les renseignements detailles qui
suivent :

Comptant sur la charite des habitants de Dusseldorf, et
encourage par I'avis favorable d'hommes comp6tents, on
s'est rdsolu, I'annie derniere, d'agrandir la maison. D'abord,
on a achete Pancienne, ainsi que le terrain sur lequel elle
est bAtie; ensuite, on a fait le projet d'une nouvelle maison,
qui devra itre assez grande pour pouvoir contenir les institutions charitables qui existent ddej, et pour pouvoir subvenir encore aux autres besoins pressants. Ce qui a, en
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particulier, determine a cete entreprise et bitir une nouvelle maison, c'est la triste position oft se trouvent un grand
nombre de files ouvrikres a Dusseldorf.-Voici 1'ensemble
des institutions de charite auxquelles devra servir la nonvelle maison; elle devra renfermer:
1. Un asile poor les omtridres. - Des ouvrieres non mariees, ainsi que d'autres qui sont sans abri, pourront trouver en cette maison un refuge, y recevoir le logement et la
nourriture. Elles seront ainsi preservees on seront retirees
des dangers que courent souvent leur foi et leur vertu dans
les pensions et h6tels, ainsi que du danger d'errer pendant
la nuit par les rues de la ville. On les y accontumera a une
bonne conduite et a une vie riglee, dont le bienfait rejaillira plus tard sur les families qu'elles formeront.
Combien une telle institution est necessaire et desirable, cela rsulte de ce que rien qu'en deux fabriques de
Dusseldorfon a compti plus de cent jeunes ouvrieres qui
sont laissies Aelles-mimes et sans abri. Leur vertu est deja
bien menacee par le contact continuel avec de jennes gens
tris lgers, en se rendant a la fabrique; mais dans les pensions et h6tetleries rien ne s'opposeplus la seduction parparoles et par exemples de ces pauvres filles; de lI vient qu'ur
grand nombre sont livrees a la misere morale et sociale, et
rendues malheureuses pour toute la vie. C'cst a la fois un
devoir de la charite chritienne et de Ihnmanit6 de venir
au secours de ces pauvres creatures. Les beaux succes qu'en
d'autres villes l'erection d'un asile de ce genre a deja obtenus sont bien propres a encourager dans cette entreprise.
On y serait press4 aussi par les exemples que nous pourrions citer de T'immoraliti oa ont ite jetees des ouvri&res
laisiees elles-memes. Dans 'asile qu'on a commence de
batir, il y aura de grands dortoirs et des salles de travail
bien airees; on poorra y loger plus de cent ouvrires. On
reut joindre A cet asile une icote minagere, dans Jaquelle
on apprendra aux jeunes ouvrieres a bien etablir et a con-
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duire un minage conform6ment A leur condition, de faaon
&etre heureuses plus tard A leur foyer.
II. Une ecole dominicale. - De jeunes ouvrieres, y compris mime celles qui ne sont pas sans abri, devront trouver
en notre maison Saint-Vincent occasion de se perfectionner
lea soirs des dimanches et des jours de f&te dans ce qui
concerne leur condition, et de se ricreer soit en plein air,
soit ai 'intirieur de la maison. En outre, on continuera les
lecons de couture, etc., deja etablies, deux soirs par semaine,
de huit heures a neuf heures et demie. A ces lecons pourront assisteraussi les femmesmariCes, auxquelles les besoins
du menage on de la famille le permettront.
III. Un fourneau economique. - De pauvres enfants,
ainsi que des adultes, reooivent deja A ce fourneau, selon
leurs besoins, du pain et des portions de soupe. Jusqu'ici
on a nourri gratuitement ala maison Saint-Vincent, tous
les jours, cinquante enfants de la creche seulement. On distribue encore des aliments selon quc le reclame la maladie,
ou conformes aux ordonnances du midecin, aux malades
pauvres qui demeurent hors de la maison. De meme, aux
hommes dont la femme est malade et qui n'ont pas d'enfants assez grands pour les aider, on fournira A diner en
cette maison, afin qu'ils puissent continuer leur travail.
IV. Une creche. - On y a retu jusqu'ici cent cinquante
enfants. On a dl en refuser un grand nombre d'autres,
parce que les salles, selon les prescriptions de la police de
santd, ne permettaient pas d'en admettre davantage. La nouvelle maison procurera a un plus grand nombre de families
d'ouvriers le bienfait de la cr6che.
V. Un asile pour les prisonnieres libdrees. - Cet asile
doit etre etabli dans une partie tout A fait separie du bitiment, et avec une porte a part. Le but est, en procurant A
cette caitgorie de personnes un logement pour quelque
temps, de les preserver du danger de retomber en leurs anciennes fautes, et de les aider a s'affermir dans leurs bonnet
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resolutions, pour parvenir a se faire de nouveau une position honorable.
Toutes ces institutions de chariti paraissent n6cessaires
dans une ville habitee par un grand nombre d'ouvriers;
on y a insisti dans les assemblees tenues pour itudier les
moyens d'ameliorer la condition sociale des populations
ouvrieres. De la est ne le vaste projet d'une maison destinee
Aabriter ces oeuvres nombreuses sousla direction des Filles
de la Chariti. La construction en est commencde (mars
1898); ceux qui dirigent I'oeuvre ont compte sur la chariti
des habitants de Dusseldorf, et sur le concours de la diving
Providence.

AUTRICHE
Lettre de M. F. MmDITs, pretre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieurgdndral.
MONSIEUR ET TRkS-HONORE PARE,

Votre binddiction, s'il vous plait!
Hier, nous avons recu la visite de S. A. I. larchiduc
Joseph, qui a pris son diner avec nous. J'ai profitd
de cette occasion pour lui donner en votre nom le dipl6me d'agregation, que votre bonte a fait ecrire si artistiquement.
Son Altesse a montr6 une grande joie. Cet excellent prince
disait qu'il aime non seulement le roi et la patrie, mais
aussi notre sainte m6re !'Eglise catholique, et que c'est
pourquoi il avait fait tant d'efforts pour faire venir les fils
de saint Vincent eajHongrie. II souhaite qu'ils travaillent
A propager la doctrine de cette sainte Eglise, et que les
pauvres Ames qui sont exposees maintenant A tant de
pArils soient sauvies par eux. Son Altesse a passe ici quatre
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heures et s'est montrie tres contente de la bonne oeuvre
faite par le moyen de cette fondation.
Nous avons requ des felicitations de toutes les parties de
la Hongrie. Plusieurs eveques nous ont deja visites ou nous
ont ecrit des lettres pleines de bienveillance envers les hils
de saint Vincent. Je vous donne ici seulement la traduction
de la lettre du chef de 1'episcopat de la Hongrie, le Cardinal archeveque de Gran, Mgr Claude Vaszari.
« Mon revirend Pere,
. * C'est avec la plus grande joie de mon cceur que j'ai
appris que les fils de saint Vincent ont pris possession de
leur premiere maison en Hongrie. Depuis longtemps, nous
desirions ce bonheur; et ce qui augmente ma joie, c'est que
Pilis Csaba, votre premiere maison, est tout pres de ma risidence archidpiscopale.
k Je suis convaincu que, comme autrefois les chateaux
et les forteresses des princes et des magnats ont veilli sur
la sfreti des habitants qui demeuraient dans les environs,
ainsi la maison des fits de saint Vincent a Pilis Csaba sera
une puissante forteresse, qui veillera sur les intirats et sur
le salut de milliers d'Ames.
c Je desire de toute mon Ame, qu'apres cette premiere
maison de votre Congregation en Hongrie, aussit6t que
possible soit erigee la seconde dans la metropole, a Budapest.
w Je vous donne avec la plus grande affection de mon
coeur, A vous et a tous les membres de votre maison, ma
benediction archiepiscopale, et je supplie Notre-Seigneur
que 'abondance de ses graces soit attachie pour jamais A
tous vos travaux apostoliques, et qu'il fasse suivre vos fatigues de victoires glorieuses.
a En me recommandant Avos prieres, je suis pour jamais
avec la plus tendre bienveillance.
• f- CLAUDE, m. p. )
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Vous voyez, tres honore Pnre, par cette lettre et par
d'autres qui disent les mimes choses, que notre venue en
Hongrie est vraiment conforme alavolontd de Dieu. Fasse
le Seigneur, qu'apres cette belle arrore ne vienne pas
d'orage, qui essaie d'arracher cette plante mise par la main
de Dieu en la terre de Hongrie! J'espere que la Vierge
de la Midaille miraculeuse, qui est la patronne de notre
eglise a Pilis Csaba, nous protegera contre les assauts du
serpent infernal.
Veuillez prier, trbs honore Ptre, etc.
FERDINAND MEDITS, i. p. d. 1. m.

BELGIQUE
ANS-LES-LIEGE
Partout oi sont 6tablis les Missionnaires et les Filles de la Charitd,
ils regardent comme un de leurs devoirs - et c'est une de leurs
consolations - de promouvoir la creation de comites des Dames de
ia Chariti pour Ia visite des pauvres malades. A titre d'exemple,
nous soalmes heureux de citer le compte rcndu suirant.

Rapport annuel de I'(Euvre des Dames de la Charite des
pauvres malades dtablie a A!is, paroisse Saint-Martin.
Premiereannde, 1897.
a Pendant le sejour que M. Vincent fit a Chitillon, il
arriva qu'un jour de fete, comme il montait en chaire
pour faire une exhortation au peuple, une dame de la
noblesse voisine, qui etalt venue pour I'entendre, 1'arrta
pour le prier de recommander aux charit6s de la paroisse,
une famille dont ~s plupart des membres 6aient tombs:
malades, A une demi-lieue de ChAtilon, ce qui l'obligea de
parler en son sermon de iassistance et du secours que I'on
devait donner aux pauvres et particuliirement A ceux qui
etaient malades.
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a II plut a Dieu de donner une telle efficace a ses paroles,
qu'apres la predication, un grand nombre de personnes sortirent pour aller visiter ces pauvres malades, leur donnant
du pain, du vin, de la viande et plusieurs autres commodites semblables, et lui-meme, apres 'office, s'y etant acheuine avec quelques habitants du lieu et ne sachant pas
que tant d'autres y fussent dejA alles, il fut fort etonne de les
rencontrer dans le chemin qui en revenaient par troupe, et
d'en voir mime plusieurs qui se reposaient sous des arbres
a cause de la grande chaleur qu'il faisait.
a Au sujet de quoi ces paroles de PEJvangile lui vinrent
en la pensee que ces bonnes gens itaient comme a des brebis qui i'etaient conduites par aucun pasteur 2. Voila, dit-il,
une grande charite qu'ils exercent, mais elle n'est pas bien .
riglee; ces pauvres malades auront trop de provisions tout
a la fois, dont une partie sera gtiee et perdue et puis apres
ils retomberont en leur premiere ndcessiti. (( Vie de saint
Vincent de Paul, par Abelly, liv. I, chap. x.)
Telle fut, dans l'esprit inspire de M. Vincent, Lorigine de
l(Euvre des confraries ou assembleesdes Dames de la Charite pour la visite des pauvres malades a domicile. Cette
oeuvre naquit dans un petit village obscur de la Bresse franCaise, au dix-septieme si&cle; aujourd'hui ses innombrables
rameaux couvrent le monde.
La commune du district houiller d'Ans, prds de Liege,
n'est guere plus connue qu ene 6tait le petit village de
Chatillon-les-Dombes; cependant ce pays wallon semble
attirer particulicrement les regards de saint Vincent de Paul,
car, A lui seul, le village renferme deux maisons de ses
filles, dont 1'une est la maison centrale ou noviciat pour la
Belgique.
La charit6 n'y pouvait done rester latene ; mais elle restait isolie. Les coeurs charitables des habitants aises de la
commune, d'une part, les Filles de la Charite, qui ne sanraient rester inactives, de Pautre, secouraient une popula-
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tion interessante dont les besoins proviennent de la dureti
de son climat, autant que des conditions du mitier de houilleur, qui y est le plus communement exerce.
Cependant, ce fut seulement, il y a moins de deux ans,
que put prendre corps la rdalisation d'un lien d'action charitable entre I'61ment religieux et I'element laique, et qu'on
vit croitre sur Parbre vigoureux, planti il y a deux cents
ans, une branche nouvelle destinde A porter d'excellents
fruits.
Une enfant du pays - Mme Herman Jamar - fut l'instrument choisi par la Providence pour adoucir l'existence
de la population. Comblee des dons de Dieu, son coeur se
sentait press6 de les repandre, et lheure de son initiative
sonna au moment meme oii arrivait en ce pays, un nouveau
pasteur qui semblait suscite par saint Vincent lai-meme.
La g6nereuse pensee d'une jeune femme heureuse, rencontra le zele ardent d'un saint pretre, et du choc de deux
ames chritiennes, jaillit l'etincelle de la Charit !...
Et, comme c'etait la a chariti de Jdsus-Christ qui les
pressait, bient6t fut formee A Ans I(Euvre de Saint-Vincent de Paul.
Mme Herman et Mile Deprez, accompagn6es par la
seur qui visitait les pauvres malades, parcoururent la commune. L'accueil fut empresse et d6cisif, malgr6 les nombreuses charges qui pOsent sur les families charitables du
pays.
Les trois solliciteuses amenerent, du premier abord, cinquante-cinq Dames de Charite.
Selon les statuts de I'(Euvre, la fete de l'Immaculee Conception est celle de 1'Association. Ce fut done le 8 decembre t896 qu'eut lieu I'assemblie d'inauguration et d'installation en la maison centrale des Filles de la Charite, AAns.
Apres avoir prononci une pieuse allocution, M. le Curd,
proceda a la formation du Comiti de l'(Euvre dont ii est
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de droit le directeur, selon les statuts ridigis par le saint
fondateur.
D'un assentiment unanime, Mme Herman fut nommee
presidente; Mile Deprez, qui avait partagi son labeur, fut
ilue secretaire. Conformement an reglement, la respectable
mere Derieux, supirieure des Filles de la Charitd, fut ilue
tresoriere, et la soeur, qui deja visitait les pauvres, fut disignee pour la seconder dans cet emploi et dans les rdunions.
M. le cure termina cette premiere assemblie en remerciant Dieu d'avoir voulu favoriser ses ouailles de cette de
(Euvre de bienfaisance si heureusementconcue dans l'esprit
de celui qui fut appeld le Pere des Pauvres; et, enseignant
aux nouvelles tilles laiques de M. Vincent ce qu'on attendait d'elles, il leur montra surtout la grandeur de leur tiche
et la beauti de leur rdcompense.
II semblait pourtant difficile que P(Euvre put fonctionner immddiatement, et il et iet dans les conditions ordinaires de devoir attendre avant de pouvoir la rendre active;
mais ii est dit que les benedictions qui ont accompagne
jadis les oeuvres de saint Vincent de Paul les suivront toujours - sans doute parce que son zele embrase tous ceux
qu'il touche. - En effet, a peine ouverte, la caisse requt
deux dons anonymes, Fun de trois cents francs, l'autre de
cent francs.
L'annie 1896-1897 a donni plus que des esperances. A
chaque s4ance mensuelle, r6gulierement presidee par M. le
cure, on a pu constater la constance, la gendrositi, le zele
et le devouement croissant des dames qui, sous la direction
de la seur visiteuse se sont multiplides, hiver comme dte,
non seulement par la r6gularit6 de leurs visites aux malades,
mais par des initiatives touchantes et meritoires. Quelquesunes, de concert avec la soeur, ont meme panse et nettoyd
les plaies des pauvres malades avec une joie et une charit6
qui devaient rdjouir le coeur de Dieu.
Parmi les reformes apportees dans la vie morale des
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pauvre&ouvriers d'Ans, ii en est beaucoup qui seront dues
A 'homme de Dieu qui a charge de leurs Ames et ii a la
bonti de remercier les Dames de Charite de le seconder
dans ses pieux desseins. M. le cure a transforme la ceremonie des enterrements, d'oi la pensee chrdtienne paraissait quelquefois trop absente; les Dames de Charite se font
un devoir d'accompagner A la cerdmonie des obseques ceux
de ieurs malades dicddes; elles oat eu auparavant le grand
merite de les assister a leurs derniers moments. Selon la recommandation de saint Vincent elles s'efforcent en leur
ministire, d'eclairer F'me autant que de soulager le corps;
et en portant aux malades le pain, la viande, les petites
douceurs destinees a diminuer leur tristesse et leur misere,
eUes joignent le don mDme de leur me, la lumiere, l'espoir,
et la consolation de la priere. Beaucoup accompagnent.
M. le cure dans radministration du saint Viatique et des
derniers sacrements; beaucoup encore, aux approches des
PAques de Pannre 1897 ont etd orner elles-mdmes les
humbles autels dressis sur la pierre fendue des mansardes.
Des victoires remportees sur les maladies spirituelles ont
pu rijouir le cceur de saint Vincent. Une pauvre infirme,
depuis des annies negligente du devoir pascal, etait visitee
par la sceur. Elle avait jusqu'alors resisti aux exhortations
pressantes de la visiteuse, et son entourage refusait a NotreSeigneur l'entre de la maison. Aux approches de la fete
de PAques, comme la sceur lui apportait une midaille de la
sainte Vierge, ii lui fut repondr : a Vous feriez mieux
d'apporter cinquante francs. - Eh bien, dit la croyante
Fille de saint Vincent, voila toujours un franc, la sainte
Vierge vous enverra les quarante-neuf autres. a
Ces quarante-neuf francs tombirent lelendemain du ciel,
on pent le dire; car c'est du ciel que vint a un coeur genereux Pinspiration de se faire ainsi linstrument de la Providence. La pauvre femme, touchee, laissa sa porte ouverte
et Jdsus entra.
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Bien que le premier conseil du grand saint, qui fut aussi
un grand ginie, soit que 'humilitd doit demeurer la base et
la pierre de touche de la pratique charitable, il binira la
justice qui nous porte a nommer entre toutes ces vaillantes
chritiennes une en particulier. Puisqu'elle a du quitter
Ans alors que l'ceuvre est a peine commencee, il est equitable de dire ici que Mile Laure Vleminckx y porta une
intelligence, un devouement et un zile tout a fait idifiants.
M. le cure a fait son dloge bien merite, dans la seance du
8 novembre 1897, et exprimi le vide que son absence fait.
dans I'ceuvre.
La seconde annde de 'existence de PAssociation des
Dames de Charite d'Ans, commencee a la fdte du 8 decembre 1897, fut marquee par les debuts d'un vestiaire d'objets
de premiere ndcessitd, confectionnes par les dames chez
elles, pour leurs pauvres malades.
A la premiere seance de l'annde 1898, M. le cure a pu
se rejouir des promesses de ce debut, plein d'une vitalit6
qui doit s'accroitre; lesperance lui en est permise et il peut
dire comme M. Vincent A ses premieres Dames de Charitd
a Paris en 1657 :
a Oh! mesdames, que vous devez bien rendre graces a Dieu
de l'attention qu'il vous a fait faire aux besoins corporels
de ces pauvres malades, car 1'assistance de.leur corps a produit cet effet de la grace, de vous faire penser A leur saint,
en an temps si opportun que la plupart n'en ont jamais
d'autre pour se preparer A la mort; et ceux qui relevent de
maladie ne penseraient guere a changer de vie, sans les
bonnes dispositions ou l'on tAche de les mettre I (ABELLY, Vie de saint Vincent de Paul, liv. II, chap. ix.)

Nous donnons ci-dessous Fltat actuel de 'Association,
le nombre total des visites faites a domicile par la sour et
les Dames visiteuses, ainsi que le nombre des communions
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retours &Dieu et conversions obtenues pendant le cours de
cette premiere annie.
..
. 14o
Malades visitis par la soeur. ..
Malades visites par les dames . . . . .
70
Visites faites par la soeur . . . . . ..
700
Visites faites par les dames ......
.
44
Bons de viande . . . . . . . . . . . 336
...
. ..
. . . 24o
Bons de lait. ....
Diverses douceurs aux malades.
Communions des malades . . . . ..
5o
Administrations. . . . . . . . ...
6
Decks........
. ...
...
.
x6
Six retours a Dieu apres r8 ans, I5 ans, 8 ans, 5 ans,
3 ans d'eloignement de la religion.

ITALIE
Lettre de M. MURENA, pretre de Ir Mission,

A M. A. FIAT, Supdrieurgendral.
Ferrare, 28 juin 1898.

MONSIEUR

rT TRlS HONORO
P*RE,

Votre benddiction, s'il vous plait!
La lecture periodique de nos Annales est faite pour
apporter grande consolation aux vrais fils de saint Vincent.
Elles nous font connaitre les travaux et les joies des membres de la Compagnie qui travaillent dans toutes les parties
du monde. Les consolations, il est vrai, ne cessent pas
d'dtre accompagnees de peines et de vives apprehensions.
Ainsi, on ne parle, aujourd'hui, que des Antilles et des
Philippines; mais,si beaucoup en parlent avec le calme d'un
esprit purement observateur et curieux, nous autres missionnaires, nous en eprouvons une veritable douleur, parce
que la souffrent de nos freres et de nos soeurs. Comment
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se trouvent-ils en ces jours terribles et perilleux de la
guerre dont leurs lies sont le theatre, par exemple, les Philippines? Quel sort est riserve aux maisons 4e Manille et
de Saint-Marcellin, a Lujon; quel sortn. celles de C6bu,
de laro et de N':eva-Caceres ? Dieu. quelles angoisses i
Leur situation est bien semblable A celle des missionnaires
de Varsovie, du temps de saint Vincent. On rencontre a
tout moment sur les journaux, les noms de la Havane, de
Matanzas, de Porto-Rico, surtout celui de Santiago de
Cuba, aux pones de laquelle presque, on se battait Ie vendredi, 24 juin, fete de saint Jean. Tous ces noms nous font
souvenir, ici, de nos confreres et de nos sceurs, appeles A
secourir les blesses et les moribonds. Nous comptons avoir
de leurs nouvelles par les Annales, que nous attendons avec
anxieti.
La maison de Ferrare, que j'habite, durant les deux
siecles de son existence (1694-1898), n'a jamais ete mise I
pareille epreuve, bien que, dans le siecle passe, elle se soit
trouvee an milieu des belligeiants. Aussi, bien que minima
in principibusJuda, et fort iloignie de pouvoir se mettre
an niveau des maisons plus actives et plus laborieuses, elle
peut dire en toute viriti : In benedictione Dei et ipsa speravi. Et comme, ce matin, nous lisions A la chapelle des
paroles de saint Vincent, sur la convenance qu'il y a a
faire connaitre aux confreres les benidictions de Dieu sur
les travaux de la Compagnie, j'ai pris ces memes paroles
comme une invitation a m'y conformer.
La maison de Ferrare, jadis relativement aisee et pourvue de nombreux et courageux ouvriers, dont quelquesuns deviarent dveques (NN. SS. Gilardi, Margarita, Scarabelli, Biancheri et autres), maintenant depourvue de
tous ces moyens, se voit reduite au nombre de quatre sujets, remplis par ailleurs de bonne volonti. L'un d'eux,
ddja Ag6 de quatre-vingts ans, s'occupe des affaires de
la maison et des nombreuses confessions : les trois autres
35
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seuls vont en mission. Le contraste est grand entre la vaste
dtendue du theatre de nos labeurs et la petitesse microscopique de notre maison. Beaucoup de missions se sont
donnees dans la WVentie et la Toscane (en cette derniere
province, simplement comme auxiliaires); d'autres encore
dans les Abruzzes et dans la vieile principaute de Molise,
en Italie meridionale. Et comme si cela ne suffisait pas,
les sujets de Ferrare sortirent deux fois d'Italie et travaillerent avec binddiction et succes a Pola d'Istrie, qui fait face
A la rive orientale de notre Peninsule. - Un grand bien
s'est fait surtout dans deux missions de l'annde 1897 et
dans trois autres, donrmes aux mimes mois de l'annee suivante. Les deux premieres eurent lieu dans ie diocese de
Termoli, qui a a sa tete un savant et zele pasteur, Mgr Angelo Balzano, a Guglioneri et a Montenero, oi&nous fumes
tris consoles.
Dans les mois d'avril et mai de l'annie 1898, nous vimes
quelque chose de semblable dans PAbruzze ulterieure, au
diocese de Penne, province de Terame. Loreto-Aprutino,
Catignano et Pianella furent le thatre de nos labeurs,
auxquels prirent part deux pretres seulement de la maison
de Ferrare et un de la maison de Rome, M. Umberto
Rocchi. La confririe des Dames de la Charite fut etablie
hereusement dans ces trois localites, d'ou le souvenir de
la Mission ne s'effacera pas de sit6t. Un bon nombre de
jeunes filles de Loreto-Aprutino, Catignano et Pianella
resolurent d6finitivement d'abandonner le monde. Pianella, cependant, localiti la moins bien disposde a la mission, fut celle qui remporta la palme. Le nombre assez
grand de mariages civils sanctifids par la religion, les
temoignages publics de gratitude donnes plusieurs soirs
par sa celebre fanfare,connue dans toute l'Italie, nous prouverent que la main du Seigneur s'etait fait plus spcialement sentir en cet endroit.
Je suis, etc.

MURENA, i.p.d., m.
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LE COMMENCEMENT

DES (EUVRES DES FILLES DE LA CHARITI
EN SICILE,

A MODICA

(1856)

Le respectable M. di Martino, supdrieur de la maison
des Missionnaires, A Syracuse, en Sicile, dtait persuadd que
s'il pouvait faire arriver les Filles de la Charit6 en Sicile,
elles y trouveraient les moyens de crier des oeuvres intdressantes pour le bien des pauvres et de les ddvelopper. II ne
se trompait pas, car les sceurs sont maintenant tres r6pandues dans toutes les parties de cette ile et y ont des oeuvres
florissantes, Dieu ayant bini largement les souffrances et
les privations des premieres Filles de la Charite qui y furent envoydes; le petit grain de sdnevd est deveiu presque
un grand arbre.
Le digne M. di Martino done, poursuivant son idde,
chercha tous les moyens d'introduire les Filles de saint
Vincent de Paul en Sicile. 11 commenqa par Syracuse, o&i
1'6tablissement fut acceptd dans de bien modestes conditions; mais il disait aux personnes qui exprimaient des
craintes pour l'venir : a II faut commencer. o
En la mime dpoque, un vdndrable prdtre de Modica,
chanoine de la cathddraie Saint-Georges, hdrita des princesses Grimaldi d'une tr6s grande fortune, avec Iobligation, apres avoir joui des revenus pendant sa vie, d'employer ces biens en bonnes oeuvres. Une de ces princesses
avait ouvert diej un Reclusorio ou orphelinat. Sa sceur
ainde, plus riche, avait fonde un dtablissement de Jdsuites,
dans une paroisse pauvre, en un quartier tout A fait abandonn6, pour instruire et civiliser tout d'abord les habitants.
L'hdritier voulant correspondre pleinement au ddsir des
testatrices, qui ddsiraient surtout la prospdritd de 1'orphelinat que, dans ce but, elles voulaient confier a des religieuses, consulta son confesseur, un pieux Jesuite. Celui-ci
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lui ripondit: a Si vous voulez reussir dans votre dessein,
demandez les Filles de la Charitd, et, pour cela, allez de
suite a Syracuse trouver M. di Martino. a Comme il savait
que le chanoine etait naturellement tres indicis, le Pere
Jesuite designa lui-mmae le jour du depart, lui disant:
t Je vous accompagnerai. , Ils partirent en effet ensemble.
M. di Martino en recevant cette demande, se rejouit, estimant voir la, la volontd de Dieu; il posa les conditions et
tout fut conclu. Puis il se hata d'ecrire a Paris pour avoir
les sceurs; les conditions, quoique des plus modestes et
meme des plus pauvres, furent accept6es.
Deux sceurs servantes, de Naples, furent envoy&es pour
visiter la nouvelle fondation; elles trouv&rent qu'elle etait
acceptable, et on pensa a procurer des sceurs, dont une
partie devait etre envcyee de Naples. AussitBt qu'il fut
question de la Sicile, une grande rumeur s'eleva parmi les
sceurs de Naples, qui alors avaient encore eu pen d'occasion de s'habituer a aller travailler hors du continent:
a Dieu nous garde, disaient-elles, dans un premier mouvement, d'aller en Sicile. *
SJ'avais toujours desird, dit la soeur qui trace aes lignes,
et demandi d'aller en Chine; j'avais 6te envoyee de
France a Naples sans favoir disird. Je dis a M. le Directeur:
a Personne ne veut aller en Sicile, moi j'irai volontiers.
Quelques mois apres, je fus nommee pour ouvrir la Maison de Modica. Celle de Syracuse fut confiee a la bonne
soeur Tddenat qui, a ce moment li, dtait encore en Crimde; aussi, ne put-elle se trouver i 1'installation de cette
Maison, pour laquelle quatre sceurs furent d6signees,
comme on en ddsignait quatre pour Modica. Ma smcur
Gauchon fut chargee de nous installer.
Nous partimes de Naples, le 6 septembre 1856. Comme,
A cette epoque, lea voyages ne se faisaient que tres lentement, nous arrivAmes seulement le 8, jour de la NativitI
de la sainte Vierge. Nous etions accompagnees du fervent
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M. Muscarelli, qui cdldbra la sainte messe dans un petit
village oi nous nous arrltames, A 4 lieues de Syracuse.
Impossible de d6crire la rumeur qui s'eleva dans ce pays,
Ala vue des cornettes. Les gens se demandaient entre eux:
a Sont-ce des hommes on des femmes ? s On venair toucher
nos cornettes; l'un disait:- E della carta, c'est du papier »;
un autre repondait: ENon, e tela, c'est de la toile. , Nous ne
pouvions marcher, taut nous etions pressies par la foule :
on nous portait. Nous eCmes toutes les peines du monde a
nous recueillir pour entendre la sainte messe. Ce fut bien
autre chose A notre sortie de l'Eglise: toute la population
s'dtait rdunie, pour nous voir, nous regarder; notre passage
itait devenu un dvenement considerable, et c'est avec
grande difficulti que nous remontimes en voiture.
A Syracuse, nous arrivAmes sans etre attendues, n'ayant
pas et6 annoncees, ce qui diplut beaucoup a M. di Martino, qui aurait voulu recevoir les sceurs avec pompe
pour frapper davantage la population. On nous conduisit
dans la petite maison prdpar6e pour les soeurs, et les
bienfaiteurs et bienfaitrices furent avertis de notre arrivde.
Cette ville 6tant plus civilisee, on nous recut dans le calme,
mais avec plaisir et contentement. On paria de l'etablissement des oeuvres, sans toutefois rien determiner, la sour
servante dtant absente.
M. di Martino, voulant que les sceurs fussent reques
autrement a Modica, fixa l'installation, au dimanche 14,
jour del'Exaltation de la sainte Croix, afin d'avoir le temps
de faire privenir tout d'abord le fondateur. A notre entrde
dans le pays, nous trouvAmes un grand nombre de voitures
pleines des personnes les plus notables du pays, parmi lesquelles M. le sous-prefet et sa femme; puis toutes les
cloches de la ville furent mises en branle.
La population simple, mais un peu primitive, poussait
des cris de joie tellement aigus que nous en itions
eftfrayes. Les rues ne pouvaient contenir la foule; ces
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braves gens devaient monter sur les murs et sur les toits
pour nous voir et laisser passer les voitures; auss;, est-ce
avec peine que nous arrivames a notre domicile. Tout
d'abord, nous entrames dans la petite eglise du Reclusorio
oil la foule se precipita aussi avec une fureur qui etait
vraiment de nature a ipouvanter. M. di Martino alors
monta & lautel et de sa voix sonore, il se mit a crier:
a Viva la carital , Ces paroles furent le prelude d'un
fervorino, ou homilie si ardente, que bient6i les larmes
coulerent des yeux de tous les auditeurs; puis il donna la
benediction, apr6s laquelle on nous fit entrer dans la
salle de reception. La, on nous accabla de questions, sur
notre pays, notre Age et, enfin, a notre grande satisfaction,
tous les invites se retirerent et nous restames seules,
avec notre nouvelle famille d'orphelines, qui 6tait heureuse de nous voir. Elles avaient tant prie pour avoir les
seurs ( Elles itaient presque toutes dejA agdes, les plus
jeunes avaient quinze ou seize ans; on me conseillait de
les renvoyer, mais je repondis bien vite:
' Moi, les renvoyer, Dieu m'en garde! Pauvres filles,
elles ont tant desird les sceurs, et nous serions venues
pour les jeter au milieu de la rue ! Non, jamais je
n'aurai ce courage! » Et nous avons gard6 tout notre
monde.
SM. di Martino, M. Muscarelli et ma soeur Gauchon
resterent quelques jours avec nous pour nous habituer;
ce temps se passa A parcourir les rues de la cite. Le fondateur, tout heureux de nous avoir et de nous faire connaitre, nous prdsentait comme des pi6ces curieuses dans
tous les monasteres, chez ses parents et amis. Avant de
nous quitter, M. di Martino voulut regler toutes choses,
et, comme les ressources 6taient des plus miniines, on
fixa ainsi le rdgime des orphelines : le matin, un morceau
de pain; A midi, un plat de fives; deux fois par semaine
seulement la pate; et, le soir, un souper qui ne devait
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coiter que deux centimes. J'eus de la peine, i la pensee
de voir ces pauvres orphelines traitees ainsi, mais il n'y
avait rien a dire; puis ii fallait songer a les vetir, a les
pourvoir de linge : elles n'avaient plus rien.
Apres nous avoir fait une belle conference et nous avoir
benies, M. di Martino nous laissa seules, au milieu de ces
hautes montagnes.
Modica est bitie en forme d'entonnoir, sur les rochers;
les maisons sont placdes au-dessus les unes des autres;
chaque division de maison forme une rue etroite; la vallie
est une longue et belle rue o6 sont tous les magasins, le
tribunal, les ecoles publiques, etc. En-arrivant dans cette
ville, le coeur se sent glacd; entourdes comme on 'est de
montagnes et de rochers, il nous semblait, qu'une fois entries, nous ne pourrions en sortir que pour aller en paradis. L'agriculture est la seule ressource du pays; les deux
tiers des habitants sont occupes aux travaux des champs, et
ne gagnent que cinquante centimes par jour. IUs ont, en
gindral, de nombreuses families et ne travaillent guere que
six mois de Pannie. Le samedi, chacun rentre chez soi,
avec 1'ane qui porte un peu de ble, que Pon s'empresse de
moudre pour faire le pain que le pere emporte en campagne; il ne reste souvent que le son, que 'on petrit pour
le reste de la famille qui vit ainsi jusqu'au jeudi; les autres
jours, comment font-ils? C'est 1A le miracle de la divine
Providence! Voila la vie des gens qui ont quelques ressources; et les pauvres, les malades, ceux qui sont casses,
uses par la vieillesse ? A ces questions, je ne puis repondre.
Mes idees se confondent et ma plume renonce i ddcrire
cette misere, cette extreme pauvret !
Apres le ddpart de M. di Martino, nous nous mimes en
mesure d'organiser nos oeuvres; mais nous nous trouvions
dans le plus grand embarras, car on croyait que nous apportions des tresors, que nous gudrissions tous les maux,
et on nous amenait tous les malades. Or, nous n'avions rien,
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et ce fut avec peine que nous arrivames i d6sabuser les pauvres gens. Le fondateur nous ordonnait de visiter et d'assister les pauvres, et il ne nous donnait rien, ni ne nous
permettait d'aller demander, pour ne pas faire murmurer.
D'un autre c6te, tout ce que nous avions dans la maison
avait et6 emprunt6, en sorte que chacun venait peu A peu
reprendre ce qui lui appartenait. Un soir, on vint nous
demander les couvertures de nos lits; les pauvres orphelines n'osaient pas nous le dire; nous devinames leur embarras et les rassurames. Je dis a nos seurs : a Ne nous
troublons pas, nous nous couvrirons avec nos vdtements. *
Mais, le lendemain, notre bon fondateur pourvut a ce dendment. Le linge nous manquait igalement; nous dimes
nous servir de nos mouchoirs de poche en guise de serviettes.
Nous commenjAmes deux classes payantes; mais voili
un autre embarras : comment faire la classe dans une langue que nous ne connaissions pas et sans livres? Heureusement pour nous que nos ecolirres n'etaient pas savantes
du tout; une seule jeune fille i Modica savait lire et icrire.
La petite retribution donnee par nos eleves nous aida A
nous pourvoir de ce qui nous manquait et a faire quelques
aum6nes. Deux mois plus tard, nous ouvrimes une classe
gratuite pour les pauvres; nous primes aussi quelques
pensionnaires. Mais notre local, etroit, affreux, dont je
n'essaierai pas de faire la description, devenait insuffisant;
A force de prier et de demander, nous obtinmes que notre
fondateur se dicidAt A faire bAtir un second etage ot furent
itablis les classes et les dortoirs de nos pensionnaires. Puis,
voyant son ceuvre bien installe, ce digne pretre voulut la
completer, en quelque sorte, en fondant une maison de
Missionnaires, A qui il aurait laissd tous les biens de la
maison Grimaldi. Pour cela, ii se rendit A Syracuse, fit la
donation secretement, et nomma ses ligataires universels
les Missionnaires, qui devaient ouvrir un college dans

-

509 -

ladite maison, aussit6t apr&T sa mort. Pon- nous, nous
continuions a vivre pauvrement, ayant de ia difficulti A
couvrir tous nos frais; nous contractdmes mdme quelques
dettes pour faire face a tout et pour donner aussi aux pauvres.
En i86o, je fus appelie a Paris pour la retraite des sccurs
servantes, et je devais m'unir, pour le voyage, A ma sceur
Esquirol, alors soeur servante a Palerme. En ce temps-lA,
les voyages se faisaient difficilement; nous dimes nous
rendre a Messine pour prendre le vapeur de Palerme. J'avais
avec moi deux postulantes. En arrivant dans le beau port
de Palerme, tout etait d6sert; nos soeurs, qui devaient venir
a notre rencontre, n'y etaient pas. Comme nous exprimions
notre etonnement, M. Pied, agent des messageries, nous
repondit: a La rdvolution vient d'clater, il n'est permis a
personne de quitter le bateau; nous serons peut-etre meme
obligis de retourner a Messine. a I1 n'y avait pas de provisions sur le vapeur, ou, du moins, le pen de pain que le
commandant faisait tenir en reserve etait pour les gens de
l'Nquipage; en sorte, qu'il nous fallut rester a jeun jusqu'A
cinq heures du soir. A cette heure-la, il nous fut permis
de descendre, mais impossible d'aller a l'Olivuzza, quartier de Palerme oti se trouve la maison des scours. Alors,
M. Pied nous accompagna dans un des meilleurs h6tels de
la ville. La, on nous recommanda de ne pas ouvrir les
fenetres la nuit, si nous entendions des clameurs, parce
que toute la troupe ferait feu. Mon emotion dtait grande,
ayant de plus la responsabiliti des deux jeunes filles que
j'accompagnais. Le lendemain matin, je m'empressai de
faire demander M. Pied pour aviser aux moyens de me
rendre a I'Olivuzza; il voulut bien nous y accompagner.
A la premiere barricade que nous rencontrAmes, on lui dit
brusquement : ELes soeurs seulement peuvent passer; les
hommes, non. a Apres avoir demande et requ lordre du
commandant de la barricade, on nous laissa passer; il en
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fut de mime a toutes les autres, jusqu' P'Olivuzza, oh nos
sceurs avaient passi une nuit d'angoisses, n'ayant pas de
nos nopvelles.
Pendant la journie, nous delibirAmes sur ce que nous
devions faire; nous decidimes enfin d'aller jusqu'a Naples,
nous promettant de faire ce que ma soeur visitatrice jugerait le mieux. Nous partimes.
Mais, arrivies A Naples, mnme incertitude : a L'horizon
est bien noir v, repetait-on de routes parts. Cependant, la
question fut tranchee par M. Scommegna, alor.s Visiteur,
qui, en nous benissant, nous dit : * Mes cheres filles, au
nom de Dieu, partez ! a Nous partimes pour Paris, oit notre
retraite fut necessairement troublie par la preoccupation
que nous causait le manque de nouvelles de Sicile. A la fin
des exercices, nous allames remercier notre tres honore
PWre, M. Etienne, qui nous dit: L'horizon est bien sombre,
je ne sais ce qu'il en sera de 1'Italie. * Puis, comme avec
un accent prophetique, il ajouta : a Les monasteres vont
crouler et disparaitre, les religieux et religieuses seront
chassis; pour vous, tenez-vous bien a Pobservance de vos
saintes regles, et vous survivrez a toutes les revolutions. •
Alors, apres une fervente exhortation, il ajouta : c Les
soeurs de la Sicile sont les plus exposees, et je crois que
Garibaldi arrivera avant vous. » Sur ma demande: a Qui
est-ce Garibaldi? • ii repondit: a C'est un habile gendral
qui veut detruire le regne des Bourbons, et qui pourrait
bien mettre toute la Sicile en feu ! a
Malgri cela, nous reprimes la route de Naples. En y
arrivant, j'appris que Modica avait iti la premiere A se
revolter, que le drapeau tricolore etait sorti du couvent de
Notre-Dame-de-la-Merci, porte par un pritre de cet ordre.
Les fils tdligraphiques etaient rompus; la poste interdite;
c'etait IA le motif du silence de nos sceurs. J'appris aussi
que le pretre, notre fondateur, effrayi par les menaces de
la population, entre autres parce qu'on lui dit que les pri-
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sonniers allaient sortir des prisons et venir le piller et le
tuer, avait eu une attaque d'apoplexie, et itait mort sans
avoir pu prononcer une seule parole. Ma peine dtaitextrdme,
je ne savais quel parti prendre.
Ma sceur visitatrice, pour me distraire, me proposa d'aller
avec elle trouver le roi de Naples, A Portici, afin de voir
avec lui ce qu'il y avait a faire. Sa Majestd nous requt avec
beaucoup de bienveillance. Elle me questionna sur la situation de la Sicile, et, comme je lui parlai de la mistre qu'il
y avait a Modica, Sa Majesti dit: a Je n'ai rien ici, je verrai
A vous envoyer quelque chose, lorsque je serai i Naples;
pour ce qui est de votre retour en Sicile, je ne puis vous le
conseiller, car Modica, Syracuse, presque toute la Sicile est
sous Garibaldi; restez a Naples; la soeur ainie qui y est
pensera a Modica et pourvoira. z Le lendemain, comme je
rentrai A la Maison centrale, ma sceur visitatrice me fit entrer dans son cabinet, et je vis une table couverte de belles
piastres toutes neuves; c'dtaient cinq cents ducats que le roi
m'envoyait pour les pauvres de Modica. Grande fut ma
surprise, et plus grande fut ma joie de voir a ma disposition
une si belle somme pour soulager nos chers maitres les
pauvres. Ma sceur visitatrice m'envoya ensuite A I'h6pital
de la Marine, on plut6t A I'ambulance, pour soigner les
pauvres blesses, en attendant que je pusse trouver un vapeur pour la Sicile. Quinze jours se pass6rent sans nouvelles, les communications avec la Sicile etant toujours
interdites.
Le roi ayant resolu d'envoyer A Palerme des mddecins,
des pharmaciens et des Filles de la Charite, pour soigner
les soldats blesses, il donna mille ducats A nos sceurs pour
qu'elles ne fussent pas obligdes, -n arrivant, d'aller demander des secours aux officiers.
Ma sceur Coste, visitatrice, me conseilla d'aller a Palerme,
pensant, avec juste raison qu'ilme serait ensuite plus facile
de me rendre a Modica. Elle-mdme vint nousy accompagner
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et nous installer a 'ambulance. Les dames de Naples, vinrent au port nous saluer et nous apporter de la charpie,
ainsi que quelques adoucissements pour les pauvres malades. Nous nous embarquames le soir, et, le lendemain
matin, nous etions an port de Palerme. De loin, nous
entendions gronder le canon et les fusillades, ce qui n'etait
guere rassurant.
L'ambassadeur de France nous avait donne une lettre
pour le consul, mais on nous dit que nous ne pouvions
descendre, parce que toute la Sicile setrouvait sousla domination de Garibaldi. Nous envoyames notre leure au consul qui vint lui-meme immddiatement et qui nous dit :
a Mes sceurs, 1'ambassadeur m'icrit que ie dois repondre
de vous; mais je ne le puis, car vous n'&tes pas en strete
sur ce vapeur qui n'appartient plus au roi. Vous devez
passer sur le bateau francais. . Notre embarras fut grand
alors. Nous nous disions :z Comment agir ainsi, surtout
apres avoir recu tant de temoignages d'estime et de confiance de la part de Sa Majeste? a Nous ne savions quel
parti prendre, quand ma soeur Coste se souvint que
M. Etienne, notre tres honor6 Pkre, avait recommand6
de se tenir, dans toutes les circonstances critiques et difficiles, sous la protection du drapeau franqais. Nous nous
decidimes donc a passer sur le vapeur franqais; ce qui causa
de limoi dans tout Plquipage, et aux nombreuses questions
qui nous furent faites nous rdpondimes que nous suivions
'les ordres du Consul. Celui-ci nous conduisit lui-meme
sur le vapeur, nous recommanda au capitaine et se retira.
Le mime jour, Garibaldi avec les principaux officiers
passerent sur un bitiment anglais pour faire un pacte. Le
roi dtait trabi! Ses officiers s'etaient unis au parti revolutionnaire. Notre bateau etait IA,observant ce qui se passait.
Aussit6t que le pacte eut eti conclu, notre vapeur fit voile
vers Naples ou, en arrivant, on nous fit descendre dans un
endroit retire; on ignorait encore dans cette ville que
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Palerme s'etait rendue et que la troupe etait sous les ordres
de Garibaldi.
Ma sceur visitatrice ne savait comment aller annoncer
au roi la maniere dont nous avions agi et notre retour. Elle
m'envoya avec ma sour Grebert & Portici pour voir Sa
Majeste; nous fimes ce sacrifice par obeissance, itant bien
honteuses d'avoir a faire une telle commission. Arrivies au
Palais royal, nous nous presentames I un eveque missionnaire, confesseur de Sa Majesti, qui se montra fort m6content de notre retour, surtout a bord du vapeur franqais; il
lui semblait que nous avions fait un outrage au bon Souverain, diej si afflige; puis il nous envoya au comte
de La Tour, ami devoud du roi, Sa Majesti n'etant pas &
Portici. Ce monsieur fut aussi tr&s peind des tristes nonvelles que nous lui apprenions, aussi bien que des conditions dans lesquelles nous itions revenues. Comme ma
sceur GrEbert lui demandait ce qu'elle devait faire des
Iwoo ducats donnes a notre depart par Sa Majesti et A qui
il fallait les remettre, il se leva de son siege furieux, et,
i
Napoleon
d'une voix qui nous faisait trembler, dit:
donne 20 francs et on l'dcrit dans tous les journaux, on
loue sa ginerositi : le roi de Naples donne wooo ducats et
on garde le silence? - Monsieur, lui dit ingenuement ma
sceur Grebert, I'Evangile dit que la main gauche doit ignorer ce que fait lamain droite. - Ma sceur, dans ce moment,
ou notre bon roi est meprise, miconou, il est urgent de
faire connaitre sa charite et de publier ses rares qualisds. D
Sur ce, il nous tourna ledos; nous lui times de notre
mieux un grand salut et nous nous retiramespresto,presto,
bien contentes d'avoir rempli notre penible et humiliante
mission! Quede belles choses j'aurais A dire de ce digne
fils de Marie-Christine; mais il ne m'appartient pas de traiter ce sujet.
Rentree de nouveau a l'ambulance de la Marine, tous les
jours je demandais s'il n'y avait pas quelque depart pour la
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Sicile. Enfin, un jour le commandant me dit que le lendemain un vapeur francais aux ordres de Franqois II devait
partir pour la Sicile, afin de porter dans tous les ports la
Constitution, et que si je voulais je pourrais en profiter
pour retourner A Modica. Je courus aussit6t A la Maison
centrale annoncer cette bonne nouvelle qui allait meure
un terme a mon exil. Je m'embarquai seule avec une jeune
fille. Le vapeur, s'arritant A chaque ville principale, mit
quatre jours pour arriver jusqu'A Syracuse o0, sur les
instances de nos bons missionnaires et de nos soeurs, je
m'arretai un pen. Mais j'avais envoyd devant moi, a Modica,
un grand nombre de caisses contenant les objets que les
dames de Naples et de Paris m'avaient donnis pour notre
iglise. L'arrivie de ces caisses qui n'etaient pas attendues
et l'ouverture de la lettre dans laquelle j'annonqais mon
arrivee pour le soir meme mirent en 6moi toute la maison I
Decrire cette entrevue apris 6tre restees deux mois sans nouvelles, apres surtout avoir tant souffert de part et d'autre
est chose impossible.. Les premieres emotions passies, je
fis part A nos soeurs de la grande bonte du roi et leur montrai les belles piastres toutes neuves qui m'avaient etd
remises de sa part; alors, avec cet argent, nous achetamcs
un pen de bld, nous payames quelques dettes et fimes en
secret quelques aum6nes aux employds du roi, qui avaient
necessairement perdu leurs places. Comme je faisais demander a notre fermier de nous payer ce qu'il nous devait,
ii vint me dire que le gouverneur lui avait defendu de rien
nous donner et avait ajout6 : K La Supdrieure doit acheter
cinque grani d'olio (quatre sous d'huile) pour pleurer
devant la Madone. * Mais, jelui r6pondis : a Allez dire au
gouverneur que j'aime beaucoup la Madone et que je veux
acheter pour un carlino (huit sous) d'huile pour prier et
non pour pleurer! a Et, de suite, je priai l'avocat de me faire
une supplique pour Garibaldi, lui faisant connaitre qu'on
nous avait sequestr6 tous les biens de la fondation Grimaldi.

-

515 -

Cette supplique devait 8tre remise par Pentremise du
consul de Messine. Mais comment envoyer cette lettre?
A la poste, elle aurait 6ti retenue; j'eus alors l'idde de
l'adresser au prefet de Nota, le chargeant de 1'expedier. Le
bon Dieu permit que le jour oi elle parvint au Consul,
Garibaldi se trouvait a diner chez lui; il la lui presenta en
disant : a General, voilA une supplique pour vous; elle
vous est adressee par les Filles de la Chariti de Modica, qui
sont toutes jeunes: elles me font 'effet d'agneaux au milieu
des loups. - Donnez des ordres, s'il vous plait, repondit
le general. D Aussit6t le Consul 6crivit au dictateur de
Palerme, de faire rendre aux Filles de la Charite tous les
biens Grimaldi tels qu'ils leur avaient ete donnes par testament. Alors, le gouverneur et le maire, tr&s micontents,
chercherent A nous tourmenter au point de nous obliger a soutenir un proces dont le resultat fut tout a notre
avantage.
Malgre cela, nous etions toujours aimees et estimees dans
le pays; aidees par les bons Peres Jesuites, qui prirent notre
oeuvre A cceur, nos icoles reussissaient A merveille : nous
avions de nombreuses eleves. Mes compagnes, vraiment
animees de resprit de notre saint itat, s'appliquaient avec
zele chacune a son office. L'Association des Enfants de
Marie devenait nombreuse et fervente, les pauvres etaient
visitds et soulages, un bien rdel se faisait.
Or, voila que le demon qui ne dort jamais vint nous susciter une nouvelle guerre. Un soir, au sortir de 1'eglise, je
venais d'accompagner les enfants externes la benediction,
j'entendis des cris et des hurlements epouvantables; puis,
je vis une foule de personnes portant des drapeaux tricolores et qui criaient : a A bas le Pape-Roi! » Comme je
m'informais de ce que c'etait, on me repondit que c'etait
une demonstration contre le Pape qu'on voulait faire
renoncer au pouvoir temporel. Un ex-religieux, parcouraitla Sicile,portant une supplique adressee au Saint-PNre,

-

56 -

le priant d'abandonner son pouvoir temporel, et il allait
dans les eglises et les sacristies pour la faire signer, comme
etant faite au nom du clerg4. Notre chapelain, de bonne
foi, se disposait a signer comme avaient fait les autres chanoines; ii vint me prevenir. Entendant cela, je me prononcai tres catigoriquement et serieusement et lui dis :
a Si vous signez, je ne veux plus que vous veniez celibrer
la Messe dans notre eglise, ni nous confesser. - Comment, repliqua-t-il, c'est une simple priere que nous faisons an Saint-Pere pour avoir ia paix. - Qui etes-vous,
repliquai-je pour faire cette priere? Est-ce que le SaintPare ne salt pas ce qu'il a i faire? C'est un pikge que la
secte vous tend : je ne veux plus que vous veniez exercer
voire ministere dans notre Maison. *Apres une discussion
d'une demi-heure soutenue par quelques prdtres qui Ctaient
du mdme sentiment que moi, ii acquiesqa; ii fut le seul
chanoine qui ne signa pas. On fit alors courir le bruit dans
la ville que c'etait moi qui empichais les pritres de signer,
et, comme preuve, c'est que tous ceux qui venaient dans
notre eglise s'Ctaient abstenus. Deux saints prtres de notre
paroisse se retirerent a la campagne pour se soustraire a
la persecution qu'on leur faisait subir. Les personnes
pieuses, voyant avec peine leurs confesseurs persecutes,
resolurent de s'unir pour aller donner une lecor A celui
qui avait souleve cette rivolte; elles se rendirent, armees de
haches et de batons, dans 1'eglise oh il devait precher, mais
le prtre ne parut pas; quelques-unes de ces personnes
furent emprisonnees. Sur ces entrefaites, on vint m'avertir
qu'on me melait A cette affaire; alors, je crus prudent d'en
aviser Ie sous-prefet. II y avait peu de temps qu'il etait i
Modica et, par consequent, it ne nous connaissait pas.
AprEs les salutations d'usage, je lui dis: * On m'a assure
q''on vous avait fait beaucoup de rapports sur notre
compte. - Beaucoup, me repondit-il. - Connaissezvous les Filles de la Charite? - Non! - Eh bien, mon-
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sieur, je vous dirai qu'elles ne se sont jamais mtldes
des affaires publiques et ce n'est pas nous qui commencerons a Modica. * Apr6s une discussion d'une demiheure, nous nous retirAmes. Le lendemain matin, Aquatre
heures et demie, en ouvrant nos fenetres, nous vimes les
deux prdtres, les meilleurs de Modica (l'un devint eveque
et l'autre priv6t), conduits en prison entre deux carabiniers.
Nous itions menacees, nous aussi. Un jour, un envoyd de
je ne sais qui vint nous avertir qu'on allait faire une visite
domiciliaire dans notre Maison, parce que nous etions
soupconndes d'avoir des relations avec Francois II. Je
rdpondis froidement : a Je n'ai pas cet honneur; on peut
venir librement. - Savez- vous, me repliqua l'envoyd,
qu'on parle de prison pour vous? Je repris plus froidement
encore : a Nous faisons chaque annie dix jours de retraite;
cette annee, je la ferai renfermie! VoilA mon livre, mon
tricot, je suis toute prete. Seulement, dites aux messieurs
qui vous envoient que je ne veux pas etre jugde par eux.
C'est mon Consul qui doit me juger, ii fera voir comment
se fait la justice A Modica. a
Malgrd ma bravoure apparente, je n'teais pas sans apprehensions. Je dis Anos soeurs : x Les affaires se brouillent,
il faut absolument aller a Messine parler au Consul. Deux
de nos sceurs partirent le soir mime et arriverent juste une
heure avant le depart du Consul pour la France. II fit
appeler Ie prefet pour qu'il donnat des ordres, afin que
un tildgramme
nous ne fussions plus molestres; celui-ci fit
au sous-prefet de Modica ainsi concu : a Respectez e faites
respecter les Filles de la Chariti et ne vous compromettez
pas avec le gouvernement franqais. ) Le sous-prefet fit alors
appeler ceux qui 6taient contre nous; on n'a pas su ce qui
s'dtait passe entre eux, mais ce qu'il y a de certain, c'est que
le lendemain, les pretres et les femmes emprisonnis furent
mis en liberte. Le porteur de la supplique dont il est parle
plus haut requt I'ordre de quitter la Si::ile; tout rentra dans
36
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le plus grand calme et nous fames bien plus respecties.
Nous profitames de ce calme pour faire le plus de bien
possible, benissant et remerciant Dieu de la protection
spiciale qu'll avait daigni nous accorder.
En 1864, les Missionnaires furent supprimes, mais it
fallut soutenir un proces pour defendre les droits de notre
Orphelinat; car, en vertu du testament fait en notre faveur,
nos orphelines devaient heriter, les Missionnaires manquant. M. Etienne, superieur general, que je consultai a ce
moment-l4, me repondit : £ Soutenez votre cause; perdezla; mais terminez ces proces. s Heureuse de cet ordre, je
cherchai, mais en vain, i finir, et, malgre que nous eussions
une sentence favorable, on ne voulait pas ceder. Un jour,
on vint me dire qu'il y allait avoir une seance extraordinaire pour cette affaire; je repondis que, du moment que
nous etions sous la dependance de la Bienfaisance, le prisident devait se charger de defendre nos droits. On me
repliqua : a Celui-ci a perdu la tdte; votre avocat ne peut
parler, vu que tout le monde est contre lui, il faut que
vous paraissiez. - Oh, si je suis ndcessaire, repondisje, j'irai ; et je m'y rendis. En entrant dans cette salle, o6
ii y avait des centaines de messieurs, je ne fus pas troubiee;
nous avions tant prie, que le bon Dieu nous aidait. M. le
Maire vint m'offrir la main, me disant que nous devions
faire la paix, je la retirai aussit6t, en lui repondant:
« Nous ne sommes brouillies avec personne. * La seance
commenca par un long discours du sous-prffet, dont le
resume itait que nous devions abandonner les biens des
Missionnaires et nous contenter de ceux laissis par les
dames Grimaldi a l'Orphelinat. Lorsqu'il eut termini, je
pris la parole et dis que je ne comprenais pas comment on
pouvait me conseiller d'abandonner le procs, attendu que
j'avais en mains deux sentences en notre faveur. Toute
lassemblee m'itait contraire et voulait les biens en question
pour le lycie. Apr6s de longs debats, on dicida de donner
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les cinq huitimes de ces biens pour ledit dtablissemnnt et
trois huitiemes r'Orphelinat.
On augmenta le nombre des orphelines, de seize qu'elles
6taient on arriva au chiffre de quarante. Le local itant
insuffisant, l'Administration acheta une belle maison avec
deux jardins pour le pensionnat et les classes externes. Les
oeuvres des pauvres resterent unies aux autres : Orphelinat,
h6pital, visite des pauvres, reunion d'Enfants de Marie et
des Meres chr6iiennes. Malheureusement, pour soutenir
tutes ces oeuvres, nous avons dO contracter quelques
dettes.
Impossible de se figurer la misere de ce pays. Un jour,
une pauvre femme vint me trouver et me dit : c Oh, que
je serais heureuse de pouvoir manger au moins une fois
pour deux sous de pain chaud! - Pauvre femme, voilk
deux sous, achetez-le, lui repondis-je. - Quoi, repliquat-elle, j'ai quatre enfants et je mangerais seule deux
sous de pain! Jamais, jamais je n'aurai ce courage ! a Et
c'est lA, I'histoire de toutes les families. En t, ils mangent
les fruits qui tombent des arbres, et, en hiver, une espece
de fruit sec, appele caroubes, qu'on donne aussi a manger
aux chevaux. Les plus A plaindre sont les ouvriers et les
riches qui ont perdu leur fortue'. Pour nous, on nous
croit bien pourvues des 'biens de la fortune et on vient
continuellement frapper a notre porte. Bref, je puis bien
dire, avec notre saint fondateur, que Kles pauvres sont mon
poids et ma douleur! - Scear CELAD.
IA suivre.)
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PQLOGNE
RELATION SUR LES MISSIONS
DONNEES EN GALICIE OCCIDENTALE AU PRINTEMPS DE

1897

Extraits des lettres de M. JOSEPH SOKOLOWICZ,
pfftre de la Mission.
L'annee 1897 n'a pas eit aussi abondante en fruits de
salut qu'elle l'a et par le nombre des travaux, auxquels
nous avons dte appeles. II faut savoir s'y resigner : tous
les Missionnaires ont eu a subir et subissent encore ces
alternatives. Notre divin Sauveur lui-meme tant6t itait
suivi par une foule innombrable, qui l'accompagnait pendant plusieurs lieuesdansle ddsert; tant6t il n'avait qu'une
petite poignee de disciples, et quelquefois nous le voyons
avec une seule Ame : comme par exemple avec la Samaritaine, avec Nicodeme, avec Zachee et Matthieu. II evangilisait done de toutes les manieres. II faut s'attendre a n'avoir
pas toujours un auditoire splendide, ni la consolation de
milliers de conversions, ni des coeurs ardents qui reqoivent
avec empressement la parole de Dieu, et en rapportent des
fruits an centuple. De temps a autre, le Bon Dieu permet
que les missions n'aient pas ce succ6s extirieur; on rencontre des paroisses indiffdrentes, oi les coeurs sont comme
remplis des 6pines de la vie toute matdrielle, dures comme
la pierre oi la Parole de Dieu ne pousse pas des racines.
Mais pourtant la bontd divine ne veut pas abandonner ces
pauvres Ames: il faut donner des missions meme dans ces
paroisses-la.
Cinq missions dans le diocese de Cracovie.
Depuis que Mgr Puzyna a ete nommi eveque de Cracovie, des missions ont zit presque continuellement donnies
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dans ce diocese. Des cinq missions que nous donnames le
printemps passd, il n'y en a qu'une qui nous fut offerte
par le cure, toutes les autres nous ont etd assignees par
Mgr PlEvuque.
Depuis deux ans que Mgr Puzyna est A Cracovie, presque la moitie du diocese a iti evangdlisee par les missions
paroissiales; le moment parut arrivd de s'occuper de Cracovie meme. Cette ville avait besoin d'une mission et peuttere plus que les autres localites du diocese. Comme ii y a
ici beaucoup d'eglises, de couvents et de monuments historiques, on se contentait de cilebrer de splendides fetes
religieuses et nationales et Ion se faisait 'illusion de croire
que c'etait la la perfection chretienne. Cependant 'antique
foi et la pietd des anciens Polonais toujours vanties avec
une vraie prodigalite de louanges, sont bien evanouies,
helas! Pour le fond de la religion, le niveau est ici ce qu'il
est partout ailleurs dans le monde moderne.
Or, pour confirmer ce petit nombre des bonnes ames,
qui font la gloire de Cracovie, et pour convertir les autres,
les Ninivites mime, la divine Providence a procure a cette
ville les missions.
Les Peres Redemptoristes ont bien rAussi en donnant deux
missions: la premiere au faubourg de Karimien et la se.conde a Cracovie, a 1'eglise de Notre-Dame. Les Peres
Jsuites en ont donne aussi deux: la premnrire a Zirienyniec
et la seconde a Piasck. Pour nous, nous avons donn6 la
mission A I'dglise collegiale de Saint-Florien,notre paroisse, ot nous demeurons.
Notre mission a dure depuis le 7 jusqu'au 23 mars.
A cette mission, organiste comme elle le fut, pouvaient
prendre part au moins quinze mille personnes; tandis que
nous n'avons pas vu cela. Connaissant la tit6dur et 'indolence des Cracoviens, nous avions annoncd aussi notre
mission pour les Polonais de la Sildsie prussienne, afin
qu'ils en profitassent, au cas oi les Cracoviens nous dece-
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vraientdans notre attente. II faut avouer qu'il en a ete ainsi.
A la fin de la mission, nous avons bUnit et dressd une nouvellecroix sur 'emplacement de I'ancienne, qui avait besoin
d'etre remplacee a c6te de la Collegiale. Chaque fois que
nous passons devant cette croix en allant aux missions des
campagnes, nous prions bien le bon Dieu de les rendre plus
fructueuses que celle de Saint-Florien.
Zakopanc.
Le samedi, le 26 mars, de bon matin, nous quittames
Cracovie, et, voyageant toute la journee, nous arrivimes le
soir h Zakopenc. Ici nous avons trouv6 plus de consolation. La localit6 elle-meme est tres jolie. C'est un gros village situ6 entre les montagnes de Patra, et cdlebre par les
friquentes visites des voyageurs de toute 1'Europe et meme
de 1'Amerique; car le site est vraiment pittoresque.
La population de Zakopanc ne se fit pas attendre. Des le
matin, une grande foule remplissait r6glise, et a la grand'messe de dix heures, oi nous commencimes la mission, A
peine nous pimes percer la foule pour atteindre l'autel.
Cette annie-ci on clebrait le cinquantieme anniversaire
de lirection de cette paroisse, et c'est a cette occasion que
fut donnee la mission a laquelle nous avons te6 invites par
dur, mais
le curC,et qui a dure seize jours. Le travail y a 6te
aussi bien consolant. Les montagnards en general sont vifs
et rusis; mais remues par leurs consciences ils deviennent
tres sinceres, de sorte qu'ils racontent tout avec la simplicit6
d'un enfant, et c'est la joie des- Missionnaires de trouver des
cceurs si ingenus et si bien disposes. 11 est vrai qu'ils n'etalent pas tous des saints - et c'est simple; mais si Pon
considire les circonstances dans lesquelles ils ont v6cu, le
bon Dieu sans doute ne les jugera pas s6verement.
Les anciens du village nous racontaient qu'a Zakopanc
il n'y avait pas autrefois de pretre dans le village; mais ils
appartenaient d'abord a une paroisse dloign6e d'environ
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20 kilometres et ensuite furent rattaches a une autre, eloignee de 14 kilometres. On ne voyait le pr4tre, que pour le

bapteme, pour le mariage et pour l'enterrement. Pour la
confession pascale, il est vrai, que les parents plus zelis
envoyaient leurs enfants et leurs domestiques a i'eglise pa-

roissiale; mais ceux-ci, voyant combien le chemin etait long,
parfois se reposaient et s'amusaient dans les forets et revenaient le soir a la maison en disant, qu'ils avaient fait leurs
paques.
I1 y a cinquante ans, its recurent le premier cure dans
leur paroisse, mais leur 6glise itait insuffisante. Enfin une
eglise convenable et suffisante a iet batie; et elle a ete inauguree en 1896.
Pendant tout le temps de la mission, 'Cglise itait pleine
et les confessionnaux assi4ges. .es braves montagnards regardaient la mission comme une levde en masse, oi chaque
individu devait prendre part. Un jour, un bon vieillard
agde plus de quatre-vingts ans etait venu A la mission, son
bAton Ala main, pour se confesser. Le Missionnaire, -dtonn6
de voir A-l'glise un homme si vieux et infirme, lui demanda
pourquoi il n'dtait pas restd chez lui ? EEb, mon Pere, rdpondit-il avec simplicitY, que devais-je faire, c'est ma
femme qui a decide ainsi. x Le lendemain, onest venu nous
annoncer qu'il itait mort.
Parmi les jeunes gens il s'en trouvait deux, qui hisitaient et qui ne vinrent pas aussit6t que les instructions pour
leur s&rie furent commencees. Un des paysans zedes envoya
aux Missionnaires sa voiture, afin qu'un d'entre eux allit
chercher ces deux jeunes gens egards. Moi-meme, je suis
monti sur la voiture et je me rendis a leurs domiciles. L'un
est monte tout de suite avec moi, I'autre voyant ce qui s'6tait pass6 avec son camarade s'enfuit Apied dans la direction
de 1'glise et je ne r'atteignis que tout pres du village.
Alors je i'invitai a monter avec moi. a Ah! mon Pere, ditil, ne me causez pas cette honte, car j'aurais Fair d'aller
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avec vous, comme avec un gendarme. a Et depuis lors, tous
les deux ont assisti regulierement A nos instructions.
Les femmes de leur c6td exerjaient I'apostolat dans leurs
maisons. Leur sdrie avait itela premiere. Comme d'ordinaire elles s'occupaient encore plus des besoins spirituels
des autres que des leurs propres.
Au retour de 1'eglise, elles ripetaient les instructions
qu'elles avaient eniendues et naturellement y ajoutaient
leurs commentaires. II faut avouer que ces sermons produisaient souvent plus d'effet que nos predications. Un
paysan avait chez lui cinq femmes, ses cousines; on se figure ce qui arriva quand elles se mirent A lui raconter les
instructions des Missionnaires, chacune a leur tour et a
leur maniere; elles ne le laissaient plus dormir. Bient6t,
tout emu, il courut a l'dglise demandant A faire sa confession g6nerale. Le Missionnaire l'accueillit et il retourna
chez lui tranquille et content.
La mission de Zakopanc se termina le Mardi saint, i
avril. Apres avoir dressd la Croix de la mission le matin,
nous avons confess6 encore jusqu'i la nuit. Le lendemain,
de tres bonne heure, nous partions, et, apres un jour entier
de voyage, nous arrivAmes le soir a Cracovie.
Kenty.
La troisieme mission,que nous avons donn6e cette anndeci, a eu lieu A Kenty, lieu de la naissance de saint Jean de
ce nom. Helas! les temps oi ce bourg produisait des saints
sont dcoulis depuis longtemps. Apres notre mission, on
nous disait que les habitants de cette province s'etaient
corriges; mais, en y arrivant, nous les trouvimes plus semblables A ces malfaiteurs qui avaient attaqud saint Jean
dans les forets, lors de son pelerinage A Rome, qu'aux ancetres de ce glorieux saint. Saint Jean meprisait les richesses temporelles : attaque une fois par des brigands, il leur
donna son dernier sou; ici, au contraire, on a formi une
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societe d'exploitation des pauvres gens. Saint Jean idifiait
tout le monde par sa pieti et son attachement a l'Eglise,
tandis que les gens d'ici meprisent aujourd'hui les bons
prdtres et ne veulent pas les ecouier. Malgre tout cela, ils
ont conserve une devotion traditionnelle et presque superstitieuse a saint Jean. Chaque annie, le jour de sa fete, on
fait une procession sur la place de ce bourg; la petite eglise
fendee deja en 1648 en l'honneur de ce saint Patron et
situee tout pres de f'glise paroissiale, est entretenue tres
soigneusement; il y a des habitants de ce bourg, qui l'estitiment tant, qu'ils abandonnent la messe paroissiale pour
aller prier dans cette petite eglise, oi il n'y a alors aucun
office; si vous interrogez quelque enfant: a Qui est au ciel?
II vous rpondra tout de suite: a C'est Jesus-Christ, la sainte
Vierge et saint Jean de Kenty. a Ainsi ils se donnent pour
garant ce saint, comme jadis le faisaient les Juifs avec leur
pere Abraham.
Nous commencAmes la mission le dimanche de Quasimodo, Ie 25 avril; elle dura seize jours.
Les femmes d'ici ont repondu le mieux A notre attente :
elles etaient au nombre de i 400. Cependant, dans leurs
maisons, beaucoup d'embarras: les hommes ne savent pas
faire la cuisine - l'un voulant priparer des pommes de
terre, y versa plus de deux kilos de sel; un autre n'avait
pas vers6 assez d'eau, les pommes de terre devinrent dures
comme des semelles; alors les femmes venant pour diner
s'en moquerent. La plus grande difficulte pour les hommes,
c'tait de garder les enfants.
Les filles 6taient au nombre de i ooo, les jeunes gens 8oo.
Ils furent teliement penitres de la verit

et s'attacherent

tellement A nous, qu'A la mission suivante, dans une autre
paroisse,i loignee de

21

kilometres, ils vinrent procession-

nellement avec les bannieres exprts pour nous saluer, et
de temps en temps ils viennent jusqu'a Cracovie pour
nous voir.
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Les hommes itaient au nombre de 9oo - c'itait trop
peu pour une si gr.ade paroisse. Mais quelques-uns ecoutaient les instructions A 1'iglise paroissiale et ils allaient se
confesser aux Peres Recollets, afin d'chapper &la Temperance, association a laquelle les Missionnaires les engageaient sans pardon.
Les Juifs, entre les mains desquels se trouve le commerce
de I'eau-de-vie essuyerent par cette mission une grande d#faite. Ces malheureux ne pouvant se venger sur nous, apres
notre depart, profanerent la Croix de la mission. Le ii mai,
la mission finie, nous retournAmes ACracovie.

Osick.
Apres nous etre reposes un pen A Cracovie, des le 15
mai nous partimes pour achever les travaux dans le decanat
d'Oissieciens. Depuis Cracovie jusqu'A cette ville, nous
primes le chemin de fer et ensuite nous achevames le reste
en voiture. Pendant tout notre chemin, la neige et la pluie
nous accompagnaient; d'ailleurs, les routes sont tres mauvaises par ici : pas de pierres dans ces contrees-ci, ii n'y a
que de la boue partout. Aussi tout trempes de pluie et salis
de la bone nous arrivAmes a Osiek le soir. Le cure nous
accueillit dans la maison du vicaire, notre future residence.
C'est un simple rez-de-chaussee : la moitie en est destinde
pour le vicaire, et elle est assez acceptable; I'autre moitid,
destinee pour la chancellerie de la commune, est vraime, Intoldrable: les parois, trempees d'humidit, sont remplies d'exhalaisons des pipes des paysans, la cheminde tout a
fait ruinee.
Mais la population de cette paroisse nous a didommagis: elle etait bien dispos6e et bien docile A Ia parole de
Dieu; cest pourquoi notre travail n'avait pas tant de peines
que de deices.
Notre mission a commenc6e la grand'messe du dimanche
le 16 mai. Apres le Veni Creator, le curd prononga une
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allocution dans laquelle ii expliqua le but de la mission; il
ajouta A la fin : c Quant au peuple, pour lequel vous ates
venus ici, mes Peres, nous dit-il, je puis vous assurer tout
d'abord que vous trouverez ici des p6ches, car ol n'en
trouve-t-on pas? mais vous y trouverez aussi une foi vive,
sincere, et une franche obeissance i vos ordres. Pour
moi, ne me considerez pas, mes Peres, comme maitre et
recreur de la paroisse, mais comme un pinitent avec ce
peuple, dont je remets la direction entre vos mains pour le
temps de la mission. *
Le travail a commence.
Ordinairement, nous evangelisons d'abord les femmes et
ensuite les hommes. Mais, comme la pluie tombait continuellement depuis la semaine passee et que les travaux des
champs avaient du etre arrdtes, les hommes nous prierent de
commencer par eux jusqu'a ce que la terre devint seche.
Nous les primes done en premier lieu. Ils sont venus au
nombre de 9oo en comptant les jeunes gens. A la deuxieme
sirie, arriverent les femmes et les filles au nombre de i too.
Le peuple etait vraiment souple, docile et obdissant, selon
la remarque du curd. On trouve bien rarement un peuple
si bon.
Outre les bons et ziles pretres, qui avaient travailil dans
cette paroisse, le brave maire de cette commune et deputi,
M. Franqois Kramavczyk, contribua beaucoup pour Passemblee de Galicie.
En meme temps, les Prres Ricolletsdonnaient les missions
dans les paroisses voisines, et Mgr lEveque faisait sa tournee pastorale dans le meme ddcanat; c'est pourquoi nous
n'avions que tr6s peu de collaborateurs pour les confessions: ainsi M. le curd et nous, avons ete obligis de confesser toute cette foule.
La mission terminee et la croix dressie, ce bon peuple
nous accompagna processionnellement avec la musique de
l'dglise, A 'habitation du curd. Ici, M. Kramavczyk prit
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la parole et au nom du peuple nous remercia pour la mission. Citons ses paroles :
Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videntes opera
vestra bona, omnes glorificent Patrem Vestrum, qui in
coelis est. (Matth., v.)
a Pendant cette mission, que vous nous donniez en ces
jours benis, ncus dcoutions vos instructions avec intert et
les recevions dans nos' coeurs. Les plus grands pecheurs
meme reconnaissaient leurs fautes et se convertissaient. Cependant vos actions parlaient encore plus a nos coeurs que
vos sermons. Nous nous edifiions en vous voyant chaque
jour du matin au soir occupds tant6t au travail a 1'eglise,
tant6t a reciter vos prieres et a c~lbrer les offices. Croyez
bien, mes Reverends Peres, que pour nous, pauvres paysans,
la parole de 'lEvangile n'a pas tant de valeur que la vie
ivangelique que nous voyons chez les serviteurs de Dieu.
(A continuer.)

PORTUGAL
Lettre de M. ERNEST ScHMuTZ, pretre de la Mission,

d M. A. FIAT, Supdrieur .gndral.
Funchal (ile de Madere). 26 ddcembre 1897.

MONSIEUR ET TR9S HONORA PkRE,

Votre binddiction, s'il vous plait!
A I'occasion de mon dernier sejour A Paris, vous m'avez
manifeste le ddsir de savoir ce que les confreres de Madere
ont pu faire pour r(Euvre des Missions depuis 1'annie 1886,
oit pour la derniere fois un rapport a det publid dans nos
Annales.
Apres 'annee 1886, il ne nous a plus idt possible de faire
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des missions tout seuls comme auparavant. L'etat maladif
du bon et regrette M. P. Varet et le surcroit de travail au.
siminaire avaient force les confreres a ddclarer a Mgr
l'Eveque qu'ils ne pouvaient plus se charger de faire les
missions, mais qu'ils etaient toujours prets a donner leur
concours aux missionnaires que Sa Grandeur ferait v<.nir
du Portugal pour cet effet. C'est ainsi qu'en 1887, moimime j'ai accompagnd Mf. les abbes Oliveira et Borges,
prdtres siculiers, missionnaires apostoliques, venus du diocese de Braga, sur I'invitation de Monseigneur. Ces deux
pretres appartenaient A une societe de prdtres formee et
dirigde par les RR. PP. Jdsuites, et faisant vceu d'employer
la plus grande partie de l'annie a aller pricher pour
I'amour du bon Dieu des missions a la campagne, oi le
besoin est le plus grand, sauf a se faire remplacer pendant
leur absence dans leurs propres paroisses par des pritres de
leurs amis, habitant dans le voisinage. Cette socidt6 a fait
un bien immense, surtout dans le nord du Portugal. J'ai
accompagne ces deux Missionnaires dans les paroisses de
Camara de Lobos, Estreito, Quinta Grande, Santa Cruz et
Machico, et dans Pile voisine de Porto Santo. Tres rarement charge de faire le sermon, je pouvais me ddvouer
entierement tous les jours aux confessions g6enrales et
aux exercices du chant populaire, lequel est ici un moyen
tres important pour appeler tout le monde i la mission.
A Camara de Lobos et &Estreito, notre confrre M. Leitao
est venu aussi apporter son aide.
En 1888, le R. P. Vitale, S. J., fut charge des missions.
II en avait dejA prech6 Madkre, en 1878, 1879 et 188o,
avec beaucoup de fruit; il a 6ti le Missionnaire de Madere
par excellence, et c'est-en 188o, en sa compagnie, que j'ai
pu faire mon apprentissage de l'oeuvre des missions, plut6t par la pratique que par I'tude.
Les circonstances toutes spiciales ou I'on se trouve h
Madere obligent les confreres As'dcarter un peu des regles
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de nos missions. Nous ne pouvons disposer que des six
semaines des vacances; et comme Mgr l'Eveque desire que
les six on sept paroisses qu'il a coutume de visiter par an
en tournre pastorale de confirmation soient auparavant
prepardes par les Missionnaires, nous sommes ainsi forces
de borner le temps de chaque mission.
C'est 6tonnant comme le bon Dieu a bdni et protege les
confreres pendant les travaux' des missions. Bien que le
travail soit trbs fatigant, vu le peu de temps consacri i
chaque mission, ce qui oblige & raccourcir les heures du
sommeil et A ne prendre aucune rellche; bien que tout cela
se fasse au prix du sacrifice des vacances, les santes n'ont
jamais souffert; nous revenons des missions presque comme
Daniel et ses compagnons de l'preuve de Pabstinence i la
cour de Nabuchodonosor.
Nous n'avons prech6 les missions tout seuls que pendant
trois ans; les autres annies, un de nous a accompagnd un
pere jisuite; nous avons pris avec plaisir Ie r61e de a portefaix 3, recommandr
par saint Vincent, et cela a marchb
toujours tr6s bien. Certes, il serait a ddsirer que les confreres pussent de nouveau aller a deux, et Monseigneur en
serait fort content; mais les autres occupations urgentes a
Phospice et au siminaire et notre petit nombre ne l'ont plus
permis. L'idial de Monseigneur, encore tout rcemment
declard, serait d'avoir deux confreres qui puissent parcourir
chaque annee, ds le commencement du Careme jusqu'au
29 juin, temps des confessions pascales & Mad&re, vingt
des cinquante paroisses de Madere, et, de cette maniere,
aider les cures, eviter beaucoup de mauvaises confessions,
6clairer et ranimer partout la foi; cela, en dehors de quelques missions en regle.
L'annie 1888 a Cit particulirrement difficile pour les
missions. II fallait parcourir la region nord-est de Madere,
ot Pesprit de foi et le sentiment religieux sont plus faibles
que dansle reste du diocese. En outre, les esprits n'avaient
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jamais iet plus travaillis et plus excites; peu de mois auparavant, en plusieurs endroits de 'ile, le peuple s'etait
revolti, la force armie avait dit intervenir et le sang avait
coule. Deux mauvais journaux avaient pu pinetrer partout
et precher Popposition a toute autorit, ciile et ecclisiastique. Deux des paroisses qu'il fallait ivangeliser avaient
joud un r61e considerable dans cette rivolte.
Le 28 juillet, le R. P. Vitale et moi nous nous embarquames, A Funchal, A bord d'un vapeur qui nous
transporta a Santa Cruz, petite ville ou nous attendaient
des porteurs de hamac, pour nous transporter Atravers les
montagnes A Porto da Crul, paroisse de l'extrime nord-est
de Madere: Cette paroisse, ayant eu depuis longtemps un
cure tres digne, est consideree comme la meilleure de cette
region. Aussi l'instruction du matin comme celle du soir,
laquelle etait suivie d'un sermon sur les fins dernieres,
furent assez suivies. Nous priparons toujours une communion generale d'enfants pour le jeudi, afin de gagner les
cceurs des parents dont nous nous occupons dans la derniere moitid de la semaine. Malgr la grande affluence du
peuple, il restait dans la population une certaine froideur
et mefiance. Des meneurs francs-macons et impies avaient
ripandu partout que a les missions portent malheur a; que
a la maladie des vignes avait commence A Madere avec les
missions a ! Connaissant le caractdre des miridionaux, le
P. Vitale m'avait charge de prendre en secret, vers la fin de
son sermon sur le jugement, un tres grand crucifix de la
sacristie et de me placer entre deux cdrofdraires sur les
degris du maitre-autel, au milieu de la foule qui remplissait tout. L'impression fut grande; mais quand, d'apres ses
instructions, je tournai vers la foule le dos du crucifix, an
moment od le Revyrend Pere tonnait sur la rdprobation des
mechants, des ennemis de la religion et des missions, alors
tout le monde tomba a genoux et ne demandait qu'A se
confesser. Le dernier jour, qui 6tait le dimanche, six huit
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confesseurs auraient trouvi de la besogne pour toute la
journie. Mais il fallait partir. Toutefois, le nombre des
communiants a dtd de i ooo, bien que nous ne fussions
que quatre confesseurs : c'dtaient, avec les Missionnaires,
M. le curd et un pretre, ancien professeur du siminaire, qui
demeurait dans la paroisse.
Pendant que le R. P. Vitale terminait la mission de
Porto da Cruz, le 5 aout j'ouvris celle de Fayal, paroisse
qui, quelques mois auparavant, avait tellement maltraitd
son cure, pretre tres respectable, qu'il avait du fuir. Elle
avait pour lors un nouveau curd. Je ne trouvai qu'un petit
auditoire; on m'dcoutait avec attention, mais avec froideur.
Notre si divoue frere Jayme dtait venu de Funchal pour
faire la cuisine, et un jeune siminariste de la paroisse nous
rendait beaucoup de services comme sacristain. Tous les
efforts du R. P. Vitale etaient incapables d'ebranler la
paroisse a fond. Nous n'dtions que deux confesseurs; toutefois, le nombre des communiants arriva i pr6s de huit cents.
Le dernier jour, je dis la messe et prachai A Saint-Roch
de Fayal, petite paroisse assez pros de Fayal, et beaucoup
plus pieuse que celle-ci. Cent vingt-trois ans avant cette
mission, nos confreres de l'ancienne province du Portugal,
MM. Reis et Alasia, avaient ddja prdch6 a Fayal une mission, dont le souvenir s'est perpdtud jusqu'a nos jours par
une grande mais simple croix en pierre, qui surmonte la
muraille de l'enceinte de 'rglise,juste vis-a-vis de la porte
principale. Sur une pierre qui forme la base de la croix, on
lit encore : Em missdo, 2o de dejembro de 1765. La croix
ne porte pas de christ, mais un coeur gravd, sans doute
pour signifier le Sacrd Cceur de Jesus.
Le 12 aoit, comme le dimanche prdcddent, cl6ture de la
mission de Fayal et, & la meme heure, ouverture de celle
de Sant'Anna, appartenant, elle aussi, aux paroisses revoltees. L'affluence etait d'abord peu considerable; mais,
quand nous efmes change I'heure des exercices du soir, de

-

533 -

six heures A sept heures et demie (rheure de LAngelus),
l'eglise se remplit completement. Malgri cela, quelques
mauvaises tetes, qui endoctrinaient le peuple, empdcherent
beaucoup de personnes d'aller a confesse, de sorte qu'aucun
jour nous n'avons distribui la communion apres deux
heures, et le nombre total des confessions n'a guore depasse
cinq cents. Vers la fin de cette mission, une pauvre fille de
Fayal vint avec une simplicite charmante trouver les Missionnaires pour les supplier d'accepter chacun un essuie-main,
qu'elle avait tisse elle-mime, comme signe de reconnaissance a pour le bien fait a son Ame 3.
La paroisse suivante fut celle de San Jorge, ott nous restAmes du 19 jusqu'au 25 aodt. Bien qu'ici le maitre d'ecole,
homme tres habile et influent, mais aussi tres impie, fit
tout son possible avec ses partisans pour empicher le fruit
de la mission, le peuple remplissait toujours 1l'glise; nulle
part, il ne se montra si bien dispose; mais une pluie torrentielle de presque deux jours empichait les fiddles de venir
A la confession, eu igard aux grandes distances qui separent de 1'dglise le plus grand nombre des maisons disseminees dans tout le territoire de la paroisse, a la difficulte et au
danger des chemins, mime en temps normal. Cest ainsi que
le nombre des confessions n'a pas excede cinq cent cinquante. Les jours ou il ne pleuvait pas, 1'eglise etait djia
pleine a quatre heures du matin, pour le premier sermon.
A San Jorge, ce fut une bonne et pieuse dame, la plus riche
proprietaire, qui avait reclami de Monseigneur de pouvoir loger les missionnaires dans sa villa et de pourvoir i
tous leurs besoins.
Comme il ne nous restait qu'une semaine, mais deux
paroisses A visiter, nous fimes la division du travail. Moi,
je fis seul un triduum A Arco de San Jorge, petite paroisse
de quelques centaines d'habitants, lesquels, excites par
quelques impies et calvinistes, creaient beaucoup de mistres
au bon cure. Le jour meme de louverture, M. le cure fut
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grossitrement insulti par quelques mauvais sujets. C'&tait
le grand obstacle A la mission; a l'heure ou je prichais
dans I'eglise, eux prdchaient aux hommes dans les differents cabarets; et comme ces pauvres gens itaient presque
tous dependants des harangueurs, c'est A grand'peine que
huit hommes eurent le courage de venir a la'confession. Un
de ces impies allait regulierement A l'eglise, mais ce n'etait
que pour epier et se moquer. Outre les quarante enfantsde la
premiere communion, je n'ai pu confesser, du 26 jusqu'au
30 aoit, qu'une soixantaine de personnes Agies. Toutefois,
les instructions itaient assez suivies.
Le 3o aoit, j'allai rejoindre le R. P. Vitale qui etait
depuis le 26 A Boaventura. J'allai a cheval, parce qu'on
m'attendait impatiemment; en gineral les chemins sont
tris difficiles et dangereux dans le nord de Madere, mais
celui de Arco A Boaventura 1'est particulierement. Tres
etroit, ouvert avec beaucoup de difficultis dans des rochers
A pic, qui surplombent l'ocean, on volt la mer se briser sous
ses pieds A cinq cents metres et plus; a c6te et au-dessus toujours des rochers perpendiculaires d'une hauteur semblable.
Ce chemin, en outre, n'est pas du tout horizontal. Pour
comble de malheur il avait plu un peu, et le pauvre cheval
6tait borgne justement de l'oeil tournd vers la mcr; i'avais
beau le diriger plus pres des rochers, ii s'entitait A marcher
juste sur le bord de l'abime. A un certain endroit qui allait
en pente, voilA qu'il glisse; mais comme par enchantement
il s'arrete tout court, et moi je passe avec la selle sur le cou
de l'animal : le moindre mouvement m'aurait lance dans le
gouffre. Heureusement la bete resta tranquille et les jambes
tendues ce qui me donna le temps de me redresser, et
j'arrivai sain et sauf comme par miracle & Boaventura.
Cette paroisse est assez importante, la communion des
enfants 6tait de soixante-dix filles et quarante-quatre gar;ons. Nous avons trouve les habitants trds turbulents, et il
fallait une grande i6ergie pour maintenir dans l'eglise le
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respect et la tranquilliti indispensables. Ici encore, quand
vers la fin de la semaine presque toute la paroisse dtait
dbranlie et alorS que tout le monde ddsirait se confesser, ii
nous fallut partir pour Funchal, ou devait commencer la
retraite eccldsiastique. Toutefois, avec I'aide de M. le curd
et d'un ou deux pritres du voisinage, pres de mille personnes ont pu faire leur confession.
Le chemin de Boaventura jusqu'A Funchal est ce qu'il y
a de plus grandiose. D'abord ii faut monter pendant quatre
heures a travers une foret presque vierge, faite de lauriers
et d'autres plantes sous-tropicales, pour arriver a un difili
de i 400 metres de hauteur; apres cela, ii faut descendre pendant deux heures dans un gouffre ddbois6, rocailleux, ou se trouve la paroisse de Curral, entourde de
tous les c6tes par des pics variant de i ooo b 5oo metres
de hauteur; puis, gravir de nouveau pendant une heure un
rocher presque a pic, par des zigzags sans nombre; enfin
descendre pendaDt trois heures pour arriver a Funchal.
On ne peut guere faire ce voyage que sur les epaules des
porteurs. Popr le faire a cheval ii faut souvent descendre
pour trouver passage; et c'est impossible apres les grandes
pluies.
Apres les deux retraites pastorales, donnees successivement par le R. P. Vitale, notre cher confrere M. Leitao est
encore alle l'aider du 26 au 29 septembre dans la mission
de la grande paroisse de San Antonio.

Durant les vacances de t889 et i890, Mgr rEveque n'a
pas fait faire de missions : en 1889, A cause de 1'exaltation
des esprits et de la situation politique qui tdait tr6s delicate
i Madere; en i 89o, l'annde de lAssemblie gindrale, aucun
confrere ne resta disponible pour ce travail.
En 1891, M. Leitao accompagna le P. Vitale daos une
nouvelle campagne au nord de Madere; c'dtait la continua-
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tion de celle de 1888, terminee dans la paroisse de Boaventura. On en trouve le compte rendu dans le livre des
Missions de la maison de l'hospice PrincesseMarie-Amelie.
Ces missions furent donnees en 1891, a Boaventura, i
Ponta Delgrada, a Sao Vicente, a Leixal et a San Roque;
en I893, A San Roque encore et a San Antonio, paroisse
de la banlieue de Funchal.
Pendant les autres annoes, on bien il n'y a pas eu de
missions i cause de differentes difficultes extraordinaires
pendant les vacances, ou bien, comme en 1892, les deux
Missionnaires venus du dehors suffisaient a la besogne sans
le concours des confreres. Plaise A Dieu d'augmenter notre
nombre, afin que Monseigneur, sans itre oblige de faire
venir avec beaucoup de sacrifices des Missionnaires de
dehors, puisse organiser les missions d'une maniere definitive avec des confrdres d'ici-mdme. Tous aiment et apprecient I'oeuvre des missions, et ce n'est que I'impossibiliti
absolue qui les empeche de s'y consacrer. Ceste annie
encore, tant M. Garcia que moi-mame, nous avons tout
sacrifii pour apporter, pendant plusieurs jours, notre concours a une grande mission prIchee par le R. P. Justin,
S. J., venu des iles Acores.
Benissez, monsieur et tres honord Pere, vos enfants de
Madere et leurs petits travaux; benissez surtout celui qui a
l'honneur de se dire, etc.
P. ERNEST SCHMITZ, i. p. d. 1. m.
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TURQUIE
Lettre de M. JOSEPH ALLOATTI, pretre de la Mission,

AM. A. FIT, Supirieur gineral.
Stminaire catholique bulgare de Zeitenlik (pres Salonique),
le 15 ferrier 1898.

MONSIEUR ET TRES HONORS

PARE,

La retraite des Prdtres bulgares, que vous et nous desirions ardemment, et pour laquelle vous avez offert deux
cents francs, vient de finir. Nos bons popes, obeissant a
Pappel de pasteur, Mgr Epiphane Scianoff, sent venus avec
empressement a Salonique en deux fois differentes; la premiere fois au nombre de neuf, et la deuxi6me au nombre
de quinze. Trois seulement n'ont pas pu venir, ni la premiere, ni la deuxieme semaine, quoiqu'ils le desirassent de
tout leur coeur. On a constati avec joie et consolation que
des trois retraites donnees jusqu'a ce jour aux prdtres, c'est
celle-ci qui a 6t6 de beaucoup la mieux faite et qui a le
mieux rdussi. Aussi Mgr Scianoff a eti tellement content,
qu'il a pris la ferme resolution de donner chaque annie la
retraite; et, afin que tous y puissent assister, de faire venir
une partie des popes avant le careme de Noel et l'autre
avant celui de PAques.
Le Seigneur, comme pour nous donner un temoignage
de sa satisfaction, nous envoya, en mmce temps, un village
entier de soixante-dix maisons, nommd Gretchichte, qui
se convertit au catholicisme.
Pour le parti catholique, qui s'est forme a Stojakovo,
Monseigneur ordonna un nouveau pretre et l'y envoya la
semaine derniere. Nous esperons que ce parti augmentera
et que, avec I'aide de Dieu, tout ce pays reviendra a rEglise
catholique, sa vraie mere.
Sehovo aussi revient au catholicisme; mais il a besoin
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qu'on lui restaure son dglise, qui tombe en ruine. Que le
bon Dieu soit done a jamais loue et beni !...
Dans deux semaines, je ferai, Dieu aidant, ma tournee
habituelle des villages pour les confessions de Paques. J'espere que vous m'aiderez de vos ferventes prieres, afin que
je puisse confesser beaucoup et faire du bien a mes chers
Bulgares.
Ici, grace a Dieu, tout marche bien.
Croyez-moi toujours dans lamour de Notre-Seigneur et
de Marie Immaculee, monsieur et tres honore Pere, votre
humble et affectionne fils.
JOSEPH ALLOATTI, i. p. d. 1. m.

SALONIQUE
Lettre de M. N... a M. A. FIAT, Supdrieur gendral.
Salonique, le 17 avril 1898.

Notre eglise paroissiale a &tC drigie des le milieu du siCcle
dernier sous le titre de l'Immaculde-Conception. Nous en
avons .dans nos archives le decret venu directement de Rome
et signe du Cardinal-prefet de la Sainte Congrigation de la
Propagande. Cest une raison pariculiere de nous recommander a votre charite Ala suite des belles fetes du Couronnement, a Paris, de la Vierge Immaculee.
Aujourd'hui, je vous entretiendrai de la joie que nous
avons eue de placer sur notre dglise de P'Immaculie-Conception de Salonique une belle croix -en fonte qui domine
tous les croissants et toutes les croix schismatiques de cette
ville; elle est placee a une hauteur de quarante metres audessus du sol, et sur un clocher reconnu par le Vali luimeme d'utilite publique, a cause de I'horloge qui va bient6t donner Pheure franque a toute la vile. Ce clocher de
forme octogone, gracieux et
clanc6, donne A la nouvelle
eglise un relief particulier et un cachet des plus appricids.
Les connaisseurs sont unanimes a louer la parfaite rdussite
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peut voir de plus nouveau a Salonique. Pour nous, qui
aurions tenu pour trop hardies et presque temiraires des
conceptions si heureusement realisdes, nous disons : DigitusDei est hic! A Domino factum est istud. Et vraiment
pour Salonique, on peut ajouter : Et est mirabile in oculis nostris.
Ce clocher fait l'admiration de toute la ville. Les juifs,
qui font batir en ce moment une synagogue plus modeste
que notre eglise, se sont plaints a leur architecte, qui est
aussi le n6tre, de la supirioriti a tous egards de l'eglise
franque. 11 a ietaisi a celui-ci de leur fermer la bouche
par la comparaison aussit6t faite entre leur avarice bien
connue et notre ginerosite presque prodigue pour Phonneur
de la Maison de Dieu.
Ceci explique le sentiment de sympathie respectueuse
qui s'est manifeste dimanche pass6 chez les orthodoxes euxmimes, et parmi la population musulmane, a l'occasion de
notre belle cerdmonie. Christus vincit! Cette ascension de
notre Croix catholique a etd comme son premier triomphe
et l'affirmation publique de son domaine de droit sur cette
cite infiddle. II n'y a pas encore trente ans, Jesus-Christ ne
comptait qu'un seul autel et une seule dglise en cette ville,
celle de la Mission; aujourd'hui, il y en a cing, dissenminees sur divers points, qui doivent consoler notre divin
Maitre et Ie dddommager sensiblement des mauvais traitemn.nts que lui fait subir le schisme photien, depuis des
sidcles, dans tant d'6glises autrefois si chritiennes et si florissantes en cette contree jadis si fiL-. de saint Paul?
Ce que saint Paul fit avec le secourb de sa grace pour les
premiers chritiens de Thessalonique ou Salonique en les
proposant comme a modeles de la foi aux autres chretiens
de la Macedoine et de l'Achaie i, la Mission.s'efforce de le
faire pour les catholiques actuels de cette ville en developpant parmi eux les oeuvres de pietd et de charite qui sont la
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vie de la vraie foi, et surtout en donnant au culte catholique la splendeur qui lui convient et la preeminence qu'il
doit avoir sur.tous les autres. Cela s'est vu a notre grande
consolation A la suite des retraites du Careme donnees successivement dans cette paroisse pour les jeunes personnes,
les meres chritiennes, les hommes et les jeunes gens. Les
Missionnaires de Zeitenlik, MM. Cazot et Maresca, qui ont
bien voulu, cette annee, prdcher ces saints exercices, nous
ont manifestd A diverses reprises leur joie profonde et leur
vive satisfaction de l'assiduite et du recueillement du plus
grand nombre, meme parmi les hommes. La communion
gindrale de ceux-ci A la messe de cl6ture a etd un spectacle
vraiment emouvant qui fait impression au dehors, mime
chez nos freres separes, obliges de convenir qu'il n'y a que
les catholiques pour faire de telles choses. Le mime avea
leur est inspire par la vue de nos autres fetes religieuses de
Pannee, telles que la premiere communion des enfants, les
processions de la Fete-Dieu, etc., oi notre culte se deploie
dans sa forme la plus touchante et procure au coeur les plus
douces emotions de la pidet. Apres les fruits abondants
de salut de nos retraites preparatoires A la communion
pascale, les offices de la se.maine sainte, celebres dans la
nouvelle crypte et suivis avec une pidtd et une affluence des
plus remarquables, ont exerci aussi au dehors, parmi les
schismatiques de la ville, cette influence d'edification que
saint Paul appelle la bonne odeur de.Jdsus-Christ,parfum
divin dont l'Ap6tre nous apprend encore que les premiers
Thessaloniciens etaient tout imprignes.
A repandre cette bonne odeur de Jdsus-Christ au dedans
et au dehors, n'auront pas peu contribu6 cette annee les
diverses chapelles inaugurees dans la nouvelle crypte, Ala
suite de 1'rection d'un tr6s beau chemin de croix en relief:
chapelle de la Sainte-Agonie de Notre-Seigneur, de NotreDame de Compassion, du Calvaire et du Saint-S-pulcre.
Comme les ceurs, apres avoir goute ces deux divins mys-
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teres de la Passion, etaient bien disposes Ace qui devait en
etre le couronnement parfait au jour de Paquds : linauguration de la croix du clocher dont il me reste a vous
faire le recit!
Puissent ces dernieres lignes, monsieur et tres honord
Pere, achever de vous gagner Aune cause qui interesse uniquement la gloire de Dieu et le salut des imes!
Plus nombreuse encore qu'au jour de la pose de la premiere pierre de l'dglise, la population, avertie le matin du
jour de Piques a toutes les messes de la grande cerimonie
du soir; se trouvait, des quatre heures, massee dans les
trois nefs encore nues de la nouvelle iglise. Avec ce gout
exquis et ce divouement qu'elles mettent au service de
Jsus-Hostie comme . celui de ses membres souffrants, les
soeurs avaient prepard un autel provisoire dont le dicor ne
laissait rien a desirer. Que n'ont-elles pas fait, ces filles
ddvouces, depuis le commencement des travaux, pour faire
face aux derangements ndcessites par le transfert des autels
et Ie service paroissial du dimanche? Mais Ubi amaturnon
laboratur.
Nous avons remarque dans l'assistance un assez bon
nombre d'htderodozes et mdme d'infid&les que la rarete du
fait avait attirds a cette c6remonie. D'autres en plus grand
nombre y assistaient de loin, des terrasses et des balcons
des maisons environnantes, attendant le moment de la
Smontee de la croix, objet de l'attention et de Pimpatiente
curiosit~ de tous. Les confreres de Zeitenlik avec leurs
6d~ves, leurs clercs et la belle fanfare de Pitablissement
avaient pris place, dens Pinterieur mdme du clocher, A

rItage des cloches.
A lissue de la bdnediction du Tres Saint Sacrement donn~e par M. Cazot, superieur de la maison de Zeitenlik, ont
eu lieu les pritres liturgiques de la benediction de la Croix
aprbs lesquelles le cur6 lui-meme, comme il convenait en
pareil cas, a prononce une allocution de circonstance qui a
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impressionn6 tout le monde par l'onction et par i'dlivation
des pensdes.'Nous savons que plusieurs Grecs instruits ont
exprim6 au dehors leur admiration sinc6re pour le clergi
catholique dont la science et le savoir-faire produisent des
resultats inconnus chez eux. Louange a Dieu qui a tire de
toute chose cc qui etait utile a sa cause!
C'est au son des instruments de musique accompagnant
les cantiques que ron se dirige en procession vers la cour
d'entrie d'oi la croix devra prendre en quelque sorte son
bel essor. Portee jusqu'A cet endroit par un groupe de jeunes
gens, puis hissee a 'aide d'une poulie par quelques notables catholiques qui n'avaient voulu ceder cet honneur i
personne, la croix s'elive lentement et majestueusement
pendant que, de l'interieur de la tour, la fanfare de Zeitenlik
execute un morceau tr6s remarqui et.des plus reussis : le
Salut a la croix ..
Et notre gracieuse croix, monte, monte toujours, taisant
son ascension de 40 m6tres, aux applaudissements d'une
foule 6mue qui ne pouvait plus contenir son enthousiasme.
Et il s'est trouvd li des Turcs, des Israelites mdme qui ont
etd saisis de la grandeur de cette sc6ne. On suivait du regard
et du coeur, dans sa marche triomphale, cette croix qui
montait comme une reine avec sa belle trainee de guirlandes
et d'oriflammes aux couleurs pontificales. Quand elle fat
parvenue A son sommet, et lorsqu'on la vit fixee a son piedestal, les applaudissements cclat6rent, et alors retentit le
grand Salut a la croix : O Crux, ave, spes unica!
Quelques instants apres, toute la ville de Salonique put
voir flotter a la nouvelle croix le drapeau de Ldon XIIII
Cela s'est passi le io avril de Fan de grace 1898, le saint jour
de Piques, i la glorification de Jesus-Christ et de son
Vicaire, dans une ville musulmane, la m6tropole juive de
l'Orient et en plein regne persistant du schisme photien. II
ne restait plus qu'a prier et lon se sentait porte A s'ecrier :
Mon Dieu, qu'allez-vous faire apres cela? Ne ferez-vous
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pas quelque chose de plus pour la conquite d'une ville qui
vous fut si chere dans le passe ? 0 grand saint Paul, qui avez
porte le premier au sein de cette grande cite la bonne nouvelle de l'Evangile, et qui avez fonde une des plus florissantes chretientis de l'Orient; et vous, martyrs de tout age,
qui avez arrose ce sol beni de votre sang; saints et saintes de
Salonique, dont le martyrologe romain nous rappelle si
souvent, au cours de lannee, les glorieux combats et la
mort triomphante pour la cause de Jesus-Christ et de son
Eglise; vous surtout, bienheureux ap6tres des Slaves, saint
Cyrille et saint M&thode, les deux freres selon la grace et
selon la nature, qui avez vu le jour dans la ville dont les
eveques d'alors etaient les vicaires du Pape pour toute la
peninsule des Balkans, ne cessez pas de prier pour le retour
de vos freres igaris; demandez qu'ils reviennent au bercail
de leur Mere veritable la sainte Eglise romaine. Du haut du
ciel, sans doute, vous avez beni le Seigneur de cette glorification de la croix et de la foi catholique, la premiere depuis
le schisme grecque et l'invasion musulmane qui en fut la
punition trop merit6e. Priez Dieu de confirmer de plus en
plus ce qu'il a bien voulu operer pour nous en ce jour, et
demandez pour les ouvriers appeles a cette ceuvre de salut
et de redemption la grace d'y cooperer toujours dans l'esprit
de leur sainte vocation.
Je suis, en 'amour de Notre-Seigneur, monsieur et tres
honore Pare, votre enfant tout devoue.
N..., i. p. d. 1. m.
Lettre de la seur POURTAxs, Fille de la Charite,
A M. leDirecteurgdndral de FlEuvre des tcoles d'Orient.
Koukousch (Mackdoine), 12 d4cembre 1897.

Mon REVEREND PERE,

Je vous envoie avec reconnaissance le recu de l'allocation
que vr. -s avez bien voulu nous faire parvenir, pour nous
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aider A former ici de jeunes institutrices indigenes destines
a nos ecoles bulgares de la Macedoine, oeuvre a laquelle
vous voulez bien porter un vif interit dont je vous suis
reconnaissante.
Cette aum6ne, que nous devons depuis quelques annees
a la gdnerosite de votre belle oeuvre, commence a porter ses
fruits. Deux de nos jeunes filles nous ontquittdes, cette annie,
pour aller commencer, dans leurs villages respectifs, une
petite icole de filles. II y a lieu d'esperer qu'elles feront
grand bien, et que !instruction religieuse des petites
Bulgares, qui jusqu'a present ont veget&dans la plus profonde ignorance, sera, pour ces contres, un puissant moyen
d'ivangdlisation.
La plus Agie des deux n'a que dix-huit ans, mais la necessite d'ouvrir une ecole catholique a son village de Bogdanzi, o& le schisme grec et le schisme exarchiste entretiennent chacun une ecole, ont dicidi notre eveque, S. Gr.
Mgr Epiphane Scianow, a nepas attendre qu'elle ait atteint
1'age 16gal pour la donner pour maitresse aux petites
catholiques de cette localite qui, a difaut d'cole catholique,
friquentaient les ecoles schismatiqucs. Du reste, son exterieur pose et sa maturite pricoce autorisaient cette confiance.
Des Fouverture de sa classe elle comptait vingt eleves,
toutes catholiques. Ce nombre ne manquera pas d'•ngmenter.
Cette jeune fille aura en meme temps le soin du linge de
'eglise, Bogdanzi dtant trop iloignd de Koukousch pour
que nous puissions nous en occuper nous-memes, comme
nous le faisons pour les villages plus rapproches. Nous lui
avons donnd les ornements necessaires, une armoire pour
1'eglise et un fer A repasser pour le linge d'autel.
II n'y a pas encore deux mois qu'elle est installie, et il
m'est revenu que les catholiques en sont enchantes. Le pope
disait qu'on leur avait forn. une maitresse comme il n'y
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en a point, dont lesavoiret l'habiletd auxouvrages manuels
laissent loin derriere elle les maitresses des deux icoles
schismatiques. Ce qui dbahitsurtout ce pope, c'est sa pidtd...
Helas! les pauvres petites Bulgares n'en avaient jusqu'ici
aucune idle, pas plus que leurs meres. Comme cesdernieres,
elles ignoraient les virites essentielles, recevaient tous les
sacrements sans savoir ce qu'ils sont, ni la preparation que
lon doit y apporter; aussi quel n'a pas etd 'etonnement du
pope et du peuple de voir cette jeune fille assister chaque
matin a la messe avec ferveur et recueillement. Espirons
que son exemple et celui de ses l66ves amenera les fideles a
entendre la messe le dimanche au moins en silence.
La seconde nous a ete aussi enlev6e primaturement et
d'urgence, n'ayant encore que seize ans, et alors que son
caractere tres jeune edt demande une formation complete.
II le fallait pourtant. Le village d'Alexovo avait un tres
une 6cole de filles qui ne se faisait
petit local destinie
pas, faute de maitresse. II fut question que les exarchistes
s'en empareraient, en y installant une des leurs. D&s lors,
il importait de prendre possession du local, et ii fut ddcidd
que notre Sophia irait commencer les eleves, en attendant
que sa cousine, encore plus jeune qu'elle, eit fini ses
etudes ici, et fat en teat de reprendre sa classe.
A peine notre petite maitresse avait-elle commence ses
nouvelles fonctions qu'on eut la preuve que la mesure prise
dtait indispensable. En effet, elle vit tout A coup sa classe
envahie par une troupe de femmes exarchistes, qui tenterent
de la mettre dehors de force : a Ce n'est pas vous qui m'avez
mise ici, leur dit-elle, et ce n'est pas vous qui m'en ferez
sortir! a Et, se cramponnant a la table, elle resista si bien
qu'il fut impossible de 'en detacher, et que les femmes
catholiques accourues i ses cris arriverent A temps pour
livrer bataille et mettre en fuite les femmes schismatiques.
La pauvre enfant en cut un acces de fievre, mais ensuite
elle recommenca bravement i tenir son icole, sa grand'mere
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montant la garde a la porte. J'avoue que je suis fiere de
notre fille.
Nos enfants, elevees dans la plus grande simpliciti, mangeant et couchant par terre comme dans leur famille, portant le costume bulgare, n'ont aucune peine a reprendre
les habitudes primitives du village, puisqu'elles ne les ont
jamais quittees.
J'espEre, mon Revdrend Pere, que cette lettre vous aura
offert quelque intiret, et qu'elle sera un encouragement,
non seulement a nous continuer notre allocation, mais encore i augmenter celle que vous accordez a notre pieux et
zili, mais si pauvre Vicaire apostolique, qui est bien embarrass6 pour trouver le maigre traitement pourtant indispensable A l'entretien des petites mattresses une fois qu'elles
sont retournees dans leur pays.
Daignez agreer, etc.
Swur POURTALkS, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.

CONSTANTINOPLE
Lettre de la sceur C. LEQvETTE, fille de la Chariti,

a

M. BETTExMBORG, procureur gindral de la Congrigation
de la Mission, 4 Paris.
Constantinople, Galata, 18 novembre 1897.MONSIEUR LE PROCUREUR GiNt•AL,

La grdce de Notre-Seigneur soit avecnouspourjamaisl
J'ose compter str votre bienveillance et votre devoue
concours, pour plaide. la cause de nos oeuvres de Galati,
particulierement interessantes par le nombre de malheureux qui y affluent chaque jour.
Grace aux secours recus pour le soulagement des pauvres
Arm6niens, des distributions regulibres leur ont et& faites
jusqu'ici; mais elles vont cesser forciment, si les ressources
viepnenw •Tnanquer.
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Laissez-moi vous dire, monsieur, qu'en dehors des pauvres Armeniens, nous cherchons egalement a venir en aide
aux chritiens malheureux de toutes les rites, mais tout particulierement aux catholiques'en ditresse, si nombreux en
ce moment a Constantinople.
Les circonstances m'ont igalement permis d'offrir un
refuge dans notre maison & de pauvres jeunes filles sans
plece, et grandement exposies au milieu des Turcs. Cette
ceuvre si connue dans nos maisons de Paris, ou elle produit
le plus grand bien, itait d'autant plus nicessaire a Constantinople que les pauvres jeunes filles, institutrices et autres,
ont tout a redouter, n'ayant d'autre inoyen de preservation
qu'un abri dans les maisons religieuses.
Est-ce de la timerite, monsieur le Procureur, avec d'aussi
lourdes charges que celles qui p6sent deja sur notre pauvre
maison, d'entreprendre une nouvelle ceuvre? Peut-tre.
J'espere pourtant que saint Vincent ne nous disapprouvera
pas.
Je suis, en Iamour de Notre-Seigneur et de Marie immaculee, monsieur le Procureur, votre tres humble servante.
Seur LEQUETTE, i.f. d. . c., s. d. p. m.

ASIE
CHINE
KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Par bref du 18 juillet dernier, a etd nomm6 coadjuieur,
avec future succession, de Mgr Bray, vicaire apostolique
du Kiang-si septentrional, M. Louis Ferrant, pretre de la
Mission, nd a Werwick (France), le 2 juillet I859. Apris
d'excellentes etudes au Sdminaire de Cambrai, puis a la
Maison mere de la Congregation de la Mission, M. Ferrant
partit pour la Chine en 1884. 11 dtait pro-vicaire apostolique du Tche-Kiang.
KIANG-SI ORIENTAL
Lettre de M. CLERC-RENAUD, pritre de la Mission,

a M. le Directeur des Missions catholiques.
Kang-pei, 2 f6vrier 1897.

Le district de Yao-Tcheot -fou est le plus peuple de tons
les districts du Kiang-si oriental : sur dix millions d'habitants que compte le vicariat apostolique, il en poss&de a lui
seul un tiers. Plus de trois millions d'imes & ivangeliser,
combien de missions n'auront jamais ce chiffre! Or, c'est
pour cette panie du Kiang-si oriental que je viens plus spicialement implorer votre charitd.
L'tablissement des seurs de Saint-Vincent de Paul a
ddji portd ses fruits; leur chapelle particuliere, provisoirement convertie en 6glise, sera bient6t trop petite. Les soins
qu'elles prodiguent aux pensionnaires de leur hospice sont
la plus iloquente des predications.
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I1 y a un an environ, je m'adressais aux lecteurs des
Missions Catholiques pour les prier de me venir en aide
dans la creation d'une oeuvre nouvelle dans le vicariat du
Kiang-si oriental, Pleuvre des lipreux. Je n'ai que des remerciements a leur adresser, car mon appel a etd entendu.
Yao-Tcheou-fou a maintenant sa leproserie.
La maison a ete achetde an prix de 6oo taels, soit environ
2 400 francs. Mgr Vic vient de conclure pour la somme de
5oo taels ( ooo francs) lachat d'un autre terrain necessaire i l'agrandissement de la lCproserie et destine provi-

Maison des Filles de la Charite i Yao-Tchdon.

soirement aux femmes lepreuses. Si on ajoute a ces divers
achats les frais d'enregistrement et les autres dipenses pour
aminager le local, c'est une somme de 6 ooo francs que la
mission devra debourser dans l'espace d'un an et pour une
oeuvre tout a fait imprevue.
Yao-Tcheou-fou n'est pas la seule ville du vicariat qui
en possede. Presque toutes les prefectures et sous-prefectures ont des lepreux a leur charge. A Fou-Tcheou-fou,
ilssont rdunis dans un faubourg de la ville. A Kouei-kishien, ville voisine de la residence de Kang-pei, on en
compte plusieurs. A Ho-keou, un des centres les plus importants du vicariat, j'ai rencontre un de ces malheureux
sur le marche. II vendait des batonnets d'encens. Sa figure
38
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n'est qu'une plaie. 11 a accepte de suite la proposition que
je lui ai faite de se rendre a Yao-Tcheou-fou.Je n'ai pas et
aussi heureux envers un jeune homme de vingt-huit ans; j'ai
fait 3o lis ( 12 kil.) pour le voir; il vit dans sa famille A
Yen-san-shien; il a refuse mes services : ses. jambes en
particulier sont rongees par la lepre.
II n'est pas rare de rencontrer des dlpreux sur les grands
chemins, dans les marches, dans les montagnes dont ils
soot quelquefois les gardiens. Nous estimons que le vicariat
en compte au moins 2 ooo. Mais ii est tres difficile de savoir
le chiffre exact de ces infortunes; les paiens, bien loin de
s'occuper d'eux, les eloignent comme des itres non seutement contagieux mais ddgrades. Pauvres abandonnes, doublement chers au Missionnaire, puisqu'il a a purifier et
lears Ames et leurs corps.
D'ailleurs, la condition humiliante dans laquelle ils
vivent ne nous fait-elle pas une obligation de les relever
de cet etat d'abjection ? Its sont ordinairement vagabonds et
par IAmeme dangereux. Quand une famille vent se venger,
elle se sert de ces malheureux, certaine de trouver en eux
des instrumens toujours prits pour 'execution de ses
mauvais desseins. Souvent aussi, la lepre les rend si difformes, que c'est une pitie de les voir couches sur le bord
du chemin, ne,pouvant ni se trainer, car leurs pieds s'en
vont en lambeaux, ni implorer la charite des passants, car
leurs membres se refusent A faire aucun mouvement.
Grace a la nouvelle installation, on pent faire droit a
plusieurs des demandes qui nous sont adressees. Jusqu'i ce
jour, il a fallu se contenter de prendre soin des plus miserables, le local dont disposait la mission ne comprenant
qu'une vieille cabane tombant en mines et ne mesurant pas
sept mntres de profondeur sur sept de largeur.
Maintenapt Fessor est donne; aussi je ne doute pas que
les lecteurs des Missions Catholiques ne continuent a nous
venir en aide.

-

551 -

En assistant les lepreux, ils marchent sur les traces du'
divin Sauveur, et le Missionnaire peut accomplir le preceptede 'Evangile : Infirmos curate... !eprosos mundate.
(Guerissez les malades... soignez les lepreux. )
Ce n'est pas tout : une chapelle s'impose. Maintenant
que les lepreux deyiennent nombreux, impossible de les
admettre avec les chretiens; ce serait eloigner ces derniers.
Or, avec l'glise du Sacre-Cceur qu'il faudra edifier dans
Yao-Tcheou-fou, c'est une grosse somme a trouver. La
construction d'une cellule ne cofitera pas moins de
400 francs, I'entretien annuel d'un lepreux environ
too francs, une fondation a perpetuitd I 5oo francs. Voila
des chiffres de nature a effrayer le Missionnaire, s'il n'avait
pas confiance en la Providence. Deji un anonyme de Lyon
a bien voulu prendre a sa charge les frais d'une cellule;
elle sera dedide a Pap6tre de la Chine et plus spicialement
du Kiang-si, le bienheureux Perboyre. Deux soeurs de
Montpellier en consacrent une autre A saint Louis, roi de
France. Enfin, une famille de Nice veut qu'une cellule
soit edifi6e sons le vocable de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Le passe est done une garantie de succes.

Lettre de la sceur TOURREL, Fille de la Charitd,
A la tres honoree Mere LAMARTINE.
Yao-tcheon, maison de la MWdaille miraculeuse, 05 mai 1898.
MA TRKS HONOREE MtRE,

La grdce de Notre Seigneur soit avec nous pourjamais
Sachant que les joies de vos Filles, sont les v6tres, je
tiens A vous faire connaitre celle que nous avons eue hier,
dans notre bien-aimee leproserie; la voici :
Depuis de longs jours, quatre des premiers lipreux requs
sollicitaieut la grace du saint bapteme, et ils ont fait voir
que leur ddsir dtait provoqud par leur foi, en se donnant
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de tout coeur A l'itude des priAres, et du catdchisme ndcessaire pour l'admission. Enfin, M. Dauverchain, les jugeant
dignes de cette grande grice, la leur a accordde.
Hier, a la premiere heure du jour, ils se sont rendus en
silence, et pleins dejoie, a la chapelle dela Passion, accompagnes du premier l6preux. Laissez-moi vous dire, ma
tres honor6e Mere, que nous binissons le Seigneur de
Pavoir, car il est tres pieux ; aussi fait-il beaucoup de bien
aux autres, qui sonttres dociles A ses leqons. II a voulu
faire la sainte Communion pour remercierNotre-Seigneur,
et bien feter ses chers frtres.
Des leur arrivee a la chapelle, ils se sont mis en prieres;
les autres, qui soupirent apres le mime bonheur, les recitaient avec eux. Puis les priviligies s'avancdrent devant
I'autel pour recevoir 'eau regeneratrice qui devait les faire
Enfants de Dieu. Quand on leur a demandi ce qu'ils voulaient, ils ont repondu bien vite a etre chretiens *, mais ils
ont encore eu plus d'empressement a repondre qu'ils voulaient itre baptisis... Alors le ministre du Seigneur leur
administra avee bonheur le divin sacrement.
Oh! je ne saurais vous dire ce que nos Filles ont iprouv4
en ce moment; car nous avons tenu a y assister, et nous
avons fait la sainte communion en actions de graces pour le
bien opire par notre chre ceuvre : la oi le cruel Satan a
tant et adore, des ames rentraient dans le bcrcail du divin
Pasteur, par la grande grace du baptime...
I y en a eu quatre comme je vous le dis plus haut; un
cinqui6me, recu dans la maison depuis quelques mois seulement, a aussit6t tid admis a cause de sa bonnE foi; il estsi
malade, que nous craignions de le voir mourir avant d'etre
baptis4. Tout le temps de la sainte Messe, ils ont prie avec
ferveur. Ensuite ils n'ont pas manqud de faire iclater leur
joie au dehors, par une grande detonation de pitards, lesquels ne manquent jamais d'accompagner les fdtes et les
cdrimonies en Chine.
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lUs ont requ les petits souvenirs, midailles et chapelets,
avec grande devotion. Puissent-ils 6tre toujours animes
des memes sentiments, et attirer A leur suite beaucoup de
leurs compagnons !
En gineral, ils nous donnent bien de la satisfaction, et
notre bonne sceur Castelain est tres heureuse de s'en occuper, et le fait de tout son coeur, car ils sont braves et reconnaissants. Gloire a notre Immaculde Mere!
Notre catechume6at va toujours croissant; il y a toujours de nouvelles demandes; j'ai le coeur gros de ne pas
recevoir toutes les ames qui frappent a la porte du salut.
Et, d'un autre c6td,je crains d'en admettre au-dessus de nos
ressources, car, cette annie, le riz est tres cher, et toutes
ces braves gens ont bon app6tit.
Que faire ? Ce sont autant d'Ames que nous pourrions
sauver, avec un peu de nourriture corpcrelle.
Oh! que la divine Providence nous visnne en, aide, et
inspire A quelques charitables personnes de nous faire quelques aum6nes. Nous prierons beaucoup pour elles...
VoilA que 1'ennemi vient semerl'ivraie dans le champ du
bon Maitre. Les protestants sent arrivds a Yao-Tcheou depuis quelques mois. Par leurs discours, et surtout avec leur
argent, ils tAchent de tromper beaucoup de personnes,
meme parmi les chritiens.
Cependant, la population nous est toujours bien sympathique, er tres souvent, on vient nous chercher pour voir
des malades, meme dans des mandarinats.
Permettez-moi, ma trs honoree Mere, de vous demander un souvenir aux pieds de notre Immaculde Mere de la
chore maison-mere, pour que l'erreur ne dd truise pas le bien
qui germe en ce moment, et qui donne grande espirance
pour Pavenir.
Nous sommes dans 1'attente de la visite de M. Meugniot,
lequel en ce moment doit eire chez Mgr Coqset.
Le bon Maitre soutient toujours ses cinq servantes, et
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les favorise de la sante, mais surtout les gate, en leur don.
nant la bien douce consolation de le voir loui et aimr par
un grand nombre.
Toute la petite famille se joint A moi pour vous offrir
ses filiaux hommages.
Veuillez me croire, comme toujours, ma tres honoree
Mere, votre tres humble et oblissante fille,
Saeur TOURREL, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.

PERSE
Lettre de Mgr LESNt, delegud apostolique en Perse, i
M. ANGELI, directeur de I'(Euvre du bienheureux JeanGabriel Perboyre, a Paris.
Ounmiah, le (2 f6vrier 898.
MONSIEUR ET CHER CONFARE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!

Apres mon retour de Teheran, je vous ai adresse une
petite leure, pour recommander notre mission A I'(Euvre
du Bienheureux. Voyant d'un c6ti la persecution sevirplus
que jamais, et de l'autre la mistre augmenter et rendre, par
la mime, la n6cessite des secours plus urgente, je vous
adresse aujourd'hui ces quelques lignes sur nos maux
presents. Peut-etre trouverez-vous quelqaes -Ames genereuses, qui voudront bien encore nous porter secours.
Oui, nous souffrons la persecution, et une persicution
systimatique et parfaitement organisee. Pendant ma visite
i Sa Majesti le Shah, il m'avait assure qu'il donnerait des
ordres pour que ses sujets chrdtiens fussent bien traitis dans
tout son royaume, et je crois qu'il parlait sincerement;
mais, helas nous sommesA 1'extrimiti du royaume, et les
ordres du roi n'y sont pas toujours executis, surtout lors-
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qu'il s'agit d'ordres concernant les chretiens. C'est ce qui
se passe dans nos parages depuis plus d'un an, c'est-a-dire
depuis la nomination du gouverneur general actuel de
l'Aderbeidjan. C'est un ennemi des etrangers, un ennemi
acharne des chritiens en general et en particulier des catholiques; il midite leur ruine et y travaille de tout son pouvoir.
Tout recemment encore, un pauvre jeune homme a ete
jet6 en prison avec plusieurs autres chritiens. II a d'abord
requ cinq cents coups de baton. N'etant pas mort sous les
coups, on lui a ensuite coupe la tete, et cela sans examiner
s'il etait coupable ou non. Deux pretres ont et6 injustement
emprisonnis, puis provisoirement reliches; l'un d'eux,
pour fuir la persicution, est parti pour Mossoul et a peri
au milieu des montagnes, dans une tempdte de neige. Nous
avons averti Teheran de toutes ces cruautes et de ces injustices; mais, d'ici, les gouverneurs telegraphient et ecrivent
les choses a leur maniere, et, a Tauris et a Teheran, on se
montre fort embarrasse. La persecution continue et grandit:
voila qu'on n'attaque plus seulement les fideles et les
pretres, on commence A attaquer les evdques. On a m&me
viole notre maison, qui est sous la protection de la France.
Voici le fait :
Tout r6cemment, au village de Khosrova-Salmas, un
apostat se prdsentait avec les faraches (gendarmes) du gouverneur, pour faire arrdter douze chretiens qu'il disait ses
debiteurs. L'6dvque chaldeen est averti de la chose, et il
envoie dire aux faraches de ne pas emmener ces gens, qu'il
ira lui-mdme voir le gouverneur et arrangera la chose avec
lui. Sur la parole de l'evque, les faraches se disposaient a
partir, lorsque l'apostat commen9a a blasphemer, a injurier l'evdque, les prdtres et la religion. Alors quelques jeunes
gens presents, outres d'un pareil langage, lui donnerent
quelques soufflets. Cet apostat part avec les faraches et s'entend avec eux pour dire au gouverneur que l'dvdque les a
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fait battre et chasser du village. La-dessus, le gou-erneur,
qui trouve en cela une bonne occasion de persecuter les
chretiens et d'extorquer de I'argent, telegraphie au gouve-neur general, a Tauris. que ses domestiques ont ete battus
par les chretiens de Khosrova sur I'ordre de I'eveque. Sans
prendre aucune autre information, le gouverneur general
ordonne d'envoyer vingt cavaliers pour saisir l'eveque et les
principaux du village, et de les amener a Tauris enchaines.
Avertis de cela a temps, les gens du village se dispersent,
1'eveque monte en selle et, comme les autres, prend la
fuite. Le lendemain au soir, il arrive ici, cherchant un
refuge chez nous, et nous raconte ce qui se passait. Par le
premier courrier, j'icris a notre Consul, le priant de faire
connaitre la virit6 au gouverneur gineral, ajoutant que,
s'il etait necessaire que l'evque aille a Tauris, il etait prit
i le faire; mais qu'il n'6tait pas convenable qu'on I'y
conduisit la chaine au cou, et qu'il demandait de s'y rendre
seal avec un domestique.
J'attendais une r6ponse lorsque, le " de ce mois, a sept
heures du soir, notre maison est envahie par cinquante
hommes du gouverneur, tous armes. Le chef dit qu'il a
ordre de prendre I'dveque rifugid chez nous, qu'on le
demande i Tauris et qu'on doit l'y conduire; puis il ajoute :
a Si vous ne voulez pas le livrer de bon gre, je le prendrai
par force. * Je commence d'abord par lui dire que notre
maison est franiaise, qu'il n'a pas le droit de la violer et
d'y prendre ceux qui y sont, etc... Jusqu'a minuit, je parlemente pour obtenir un delai; j'envoie mame plusieurs fois
chez le gouverneur, qui ne veut rien dcouter. Voyant alors
qu'il n'y avait rien a esperer, je fais fuir i'dveque de notre
maison, pour qu'on ne puisse pas 1emmener de force et le
conduire enchaind a Tauris. Pour iviter une nouvelle surprise, des le lendemain je faisais partir, pour Tauris, ce
pauvre evdque diguisi et accompagn d'un Missionnaire et
d'un domestique. Je leur ai donne une nouvelle lettre pour
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le Consul, dans laquelle je le prie d'intervenir et de regler
cette affaire le mieux possible; ce qui n'aura pas lieu sans
une forte amende. Je l'estimerais heureux, l'eNeque chaldien, s'il n'avait pas a subir la prison, les tourments et les
avanies du gouverneur general, ennemi acharne des chrdtiens, qui ne cherche qu'a les humilier, a les depouiller et
les aneantir. Voila un petit cchantillon de la persecution;
passons A la misere du pays et surtout des chretiens.
Pour ne pas m'dtendre outre mesure, je vous rapporterai
seulement un fait entre mille, arrive hier, dans notre classe
armenienne. Deux petits enfants, d'une de ces families qui
ont dU fuir la persecution, etaient venus en classe. Presque
a la fin de la classe, le Varjobet (professeur) s'aperqoit que le
plus jeune pleure; ii lui demande pourquoi il pleure; il ne
ripond pas, mais il pleure davantage. II s'adresse alors a
son frere plus agi, et lui demande pourquoi son petit frere
pleure; celui-ci rougit, met sa tete entre ses petites mains
et se met aussi a pleurer. Le professeur, de plus en plus
intrigue, s'adresse aux autres eleves pour savoir le motif
de ces larmes. II apprend alors que ces deux enfants, les
aines de cinq, n'ont pas ddje(ind; que la veille, avec leur
mere, ils ont mange pour souper, en l'assaisonnant d'un
peu de sel, le pen de pain qui leur restait; ils sont venus en
classe sans avoir pris de nourriture, maintenant la faim les
torture, etils pleurent. Ajoutez a cela qu'ils n'ont pas mime
de bas et de chemise; ils sont couverts de quelques hailIons, par un froid de to a :z degris au-dessous de zero. Le
pere de ces enfants a pris la fuite, parce qu'itant ddbiteur
des musulnans et ne pouvant payer, it craignait d'dtre jete
en prison et torture. Les .creanciers, ayant appris sa fuite,
sont venus prendre ce qu'il y avail dans la maison, en sorte
que la pauvre mere reste avec ses enfants, sans le sou et
n'ayant rien dans la maison, ni pour soutenir sa vie et celle
de ses enfants, ni pour les habiller. Apres la classe, le professeur est venu me raconter cette histoire et me demander
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uneaum6ne pour eux. Je leur ai fait porter un petit secours;
mais il faudrait pouvoir le continuer. Les pauvres sont si
nombreux et les ressources si minimes, que nous sommes
obligds de nous restreindre. Cependant, devant de pareilles
souffrances, nous donnons plus que nous n'avons, comptant
sur la Providence pour nous soutenir dans ce ministere de
charitd.
Espdrant que vous ne nous oublierez pas au milieu de
si grandes miseres Asoulager, je m'arrite en vous priant de
me croire en I'amour de Notre-Seigneur, monsieur et
venere confrere, votre tout devoud,
SF. LESNC, C.M., ddl. apost.

SYRIE
Lettre de M. SALIEGE, pretre de la Mission,

a M. N., Assistant.
Antoura, le 13 d6cembre 1897.
MoNSIEiK ET TRES HONOIR

CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamais!
Nos veneres superieurs de Paris sont heureux, je le sais,
d'utre renseignis sur les oeuvres et de pouvoir se rendre
compte du bien qui se fait dans les missions; c'est bien
pour repondre A ce legitime desir que je vous adresse ces
lignes, tout heureux de pouvoir vous dtre agreable.
Le college Saint-Joseph d'Antoura, fondd en 1834, par
M. Leroy, de pieuse memoire, est en pleine prosperitd, il
est plus qu'au complet avec ses trois cents delves. Ce chiffre
serait mdme depassd si nous pouvions disposer d'un plus
vaste local. 11 est mieux, du reste, de moderer son ambition.
Le bien que fait le college Saiat-Joseph d'Antoura, dans

-

559-

ce pays d'Orient, parmi nos populations libanaises, justifie
pleinement l'etablissement que nous dirigeons. Depuis
1882, nous avons greffd sur le college une ecole apostolique
qui est tout entiere A notre charge. Dans ces dernieres
annies, le clergi maronite a fondd, A Antoura m8me, une
ecole clericale dont les dleves suivent tous les cours de
notre college; ils ne se retirent chez eux que pour lesrepas
et pour la nuit. Le directeur de cette icole fait deux cours
d'arabe a nos eleves a titrede compensation pour le service
rendu par le college a son oeuvre.
En face de notre itablissement s'eleve un monastere de
la Visitation. Ce couvent etait en grande souffrance pour le
spirituel et le materiel; les eleves du pensionnat n'taient
qu'une dizaine. Nous souffrions nous-mdmes de savoir nos
pieuses voisines dans cette fausse situation. Pour faire
cesser ce malaise, d'accord avec l'autorite eccidsiastique, un
de nos pretres collaborateurs a dti nomm6 aum6nier de la
Visitation d'Antoura. Sous notre direction, it s'occupe activement de relever le pensionnat. Acette heure,on y compte
soixante 6l6ves, c'est un succes bien consolant. Un de nous
va visiter les classes et faire passer les examens a ces jeunes
filles. Ce n'est pas tout pour Antoura. Sous la direction du
cure de la paroisse, un moine de Saint-Antoine - mais un
bon moine, un saint pritre - nous avons ouvert, il y a maintenant quinze ans, une cole pour les garcons et une pour
les filles. Enfin, pour entreteair l'esprit de foi parmi cette
bonne population d'Antoura, nous avons fonde, dans notre
antique sanctuaire de Saint-Joseph une congregation de la
Sainte-Vierge pour les hommes et les femmes du village.
C'est M. Allouan qui est charge de la diriger. Vous seriez
grandement 6difid, monsieur et tres honore confrere, de
voir ces braves gens se reunir, tous ies dimanches, pour la
messe paroissiale et venir tous comme un seul homme dans
notre chapelle prendre part aux belles reunions de leur
congregation. Le bien que fait le college n'est pas limit6
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an village d'Antoura. L'importante localit6 de Zouk-Mikael benificie egalement de la prdsence des Missionnaires.
C'est I• que se trouve la maison de nos sceurs, sous la conduite de ma sceur Billy. Un de nos confreres est specialement charge du ministere religieux aupres des enfants.
Nous 6ntretenons, en outre, dans ce mime village une ecole
de garqons et une ecole de filles qui marchent A merveille.
A Reyfoun, oi se trouve notre maison pour passer le
temps des vacances, nous avons a notre charge une
rcole
pour les enfants et pour les jeunes filles.
Le village de Klaot, egalement an Liban, jouit du meme
avantage. C'est ainsi que les enfants de Saint-Vincent conservent la foi au sein de.ces bonnes populations du Liban
et les garantissent de 1'influence des protestants qui sont a
nos portes. Plus les ennemis du nom chritien se remuent
pour ebranler nos chers Maronites, plus nous sentons notre
zele s'accroitre pour les tenir en dchec. Grice A Dieu,
nous aurons la consolation de voir ces bonnes ames, au
milieu desquelles nous vivons, toujours fideles a la foi des
anciens jours et c'est notre plus douce consolation.
Daignez me croire en Jesus et Marie, monsieur et tres
honori confrere, votre tres humble serviteur,
A. SALiEGE, i. p. d. 1. m.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettres de M. COULBEAUX, pritre de la Mission,

t M. A. FIAT, Superieur gianral.
Addis-Ab6ba, 4 f6vrier 1898.

MONSIEUR

rE TRES HONORA PiRE,

Votre binddiction, s'il vous plait!
Grace a tant de ferventes prieres qui se font i notre
intention, notre voyage s'est heureusement continud. En
quinze jours de marche forcde, nous sommes venusde Harar
a Addis-Abdba. Certes, sur toute la route, il nous a dte bien
visible que la divine Providence nous protegeait, surtout.
en une circonstance oft cent fois pour une M. Gruson
aurait dd etre tue. Sa mule ayant pris ombrage le jeta a
terre, et, affolee, 1'emportait, l'entrainait parmi les pierres,
par le pied droit retenu dans 1'etrier. Heureusement, son
soulier se retirant de lui-mime, laissa notre malheureux
cavalier allongd dans le chemin apres une trainde de cinq a
six metres. Nous le retrouvdmes sans ldsion grave, Dieu
merci! 11 n'avait que de ldgkres contusions, et un mortel
saisissement bien naturell Nous pdmes meme sans arret
continuer notre route encore durant plusieurs heures,
jusqu'su terme de P'etape. De meme, les jours suivants,

malgrd des brisements qu'il ressentait a la poitrine et aux
reins. Aujourd'hui il ne reste plus d'autre trace que le souvenir qui nous fait encore frissonner d'une telle transe et
le sentiment de la plus vive reconnaissance envers Marie
immaculee sous les auspices de laquelle nous avions mis
notre voyage.
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Entres A Harar le jour de son immacule Conception,
nous y celebrames la belle fete et P'octave en union avec la
ferveur de la double famille A ses pieds A Paris.
Aux portes d'Addis-Abeba, le 3o, sous l'invocation de
saint Franqois de Sales, nous fumes appelds et recus par
S. M. l'empereur Manelik, sousl'egide de Jesus et de Marie,
a neufheures du matin, le jour de la Purification. C'est avec
des larmes de reconnaissance que je ne puis retenir, que je
vous fait part de cette extraordinaire audience. -Contrairement A toutes les craintes que nous rencontrimes encore
aupres de nos protecteurs et introducteurs, d'ailleurs tous
fort sympathiques, divoues, et par-dessus tout d6sireux de
la meilleure reussite possible, ce fut un veritable triomphe.
Les amis, M. Lagarde principalement, n'avaient rien niglige
pour rendre lesdispositions del'empereur favorables a notre
cause, malgre les difficultis et les hostilites de l'entourage
et surtout des deux dveques coptes. Mais Celui qui tient en
ses mains les coeurs des rois, lui surtout, 6tait intervenu;
car ni M. Lagarde, ni M. Ilg, ni le Ghdrazmatch Joseph,
qui tous nous avaient donnd le plus puissant concours, ne
s'attendaient ni A un tel succes, ni A une faveur si exceptionnelle manifest&e dis rabord par Sa Majestd.
A dessein de se montrer plus familier, l'empereur Mndelik
pr6efra que M. le Ministre pldnipotentiaire n'y assisat pas,
quoique A lui seul ii appartenait de nous presenter.
Notre introduction fut faite par M. Ilg, ministre d'Etat
pour les affaires 6trangeres, et par mon ancien ileve le
Ghirazmatch Joseph, a chancelier de Pordre de l'Etoile
d'ithiopie et secretaire du roi des rois ,. Les petits pages
seuls entouraient le lit oil, sur un tapis broche d'or, Sa
Majestd siigeait A la chinoise, appuyee sur des coussins de
velours. Menelik accueillit nos salutations en souriant avec
toute la bonhomie naturelle peinte a travers la teinte du
noir le plus brillant, sur son royal visage. II1 nous invita
A nous asseoir sur les trois sieges prepares; car nous

-

563 -

etions tous les trois : M. Gruson, le frare Le Priol et moi.
Je deroulai le papier oil, la veille, d'accord avec M. le
ministre plenipotentiaire de France, j'avais dcrit en amarigna nos souhaits, nos compliments et mon programme.
Quoique la lecture en fat assez longue, Sa Majest6 'accueillit a chaque paragraphe avec des marques d'assentiment
que mes compagnons observaient avec une legitime joie.
Le programme dnoncd est accepte en principe, et prepare
ravenir de la Mission. Pour le moment, le resultat pratique
est la reprise officielle de nos maisons dans I'Agamie et des
eglises de Goual'a, de Maij-Brzpio et d'Alitiena. Le plus
gentiment du monde l'empereur se mit avec nous a etudier
quelle serait la meilleure route pour nous y rendre. Des
lettres aupres de tous les chefs, sur le parcours et au terme,
nous assureront la securiti. Nous avons permission d'etablir
des dcoles, des orphelinats; et quand le tres honore PNre le
voudra, de faire venir les Filles de la Charite, etc... Sa
Majeste nous verra surtout avec plaisir fonder des dcoles
professionnelles et une imprimerie. - Apres une conversation ol Elle fit paraitre la plus cordiale familiaritd, comme
pour nous mettre bien a I'aise, nous nous retirames, enchantes de cette audience et elevant vers le ciel les aspirations et
les sentiments de la plus vive reconnaissance. M. Ilg avait
dit a l'empereur qu'il ne me ripugnerait pas de visiter les
deux dveques. I1en parut enchant6; cette demarche publique
le mettait lui-mime moins en gene aupres d'eux, pour leur
faire agrder les autorisations qu'il nous accordait. Le lendemain, c'etait hier apres-midi, M. le minitre plenipotentiaire lui-mdme se chargea d'annoncer notre visite aux deux
Abouns; et avec le faste voulu expres d'un nombreux cortege, il nous y conduisit a travers la capitaleet nouspresenta
d'abord au palais de I'veque du Choa, Abouna Mattidouos;
puis, chez Abouna Pidtros, l'dv4que du Tigre, retenu prds
de la cour jusqu'A nouvel ordre. a Cette double visite, me
disait M. Lagarde en nous y rendant, va rdparer le mauvais
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effet cause lors de la venue de Mgr Macaire, et qui amena
chez les 6evques et dans le clerg6 eutycheen tr6s puissant
sur la cour et les grands, une recrudescence dans les dispositions ddji hostiles. x - Les deux visites, de fait, furent
acceptees avec plaisir par Pun et par 1'autre des deux hauts
dignitaires de reglise ethiopienne. Elles furent tres courtoises et memes amicales et d'une conversation aussi sansgene et aussi libre que celle de vieux amis. Nous rappelames
en effet les anciennes et assez rares entrevues d'autrefois a
la cour d'Athid Johannes. M. le ministre plenipotentiaire
en profita pour leurfairebien connaitre et agrTerformellement devant lui la rdoccupation de nos stations et nos
ceuvresprojetees. Ils le firent de bonne faqon, nous feliciterent de nos succes anciens a Alitiena, en manifestant un
certain etonnement des conversions obtenues parmices populations qu'ils savent pertinemment assez difficiles a aborder.
Ils remercierent de la visite en declarant que la charit6 etait
le propre des disciples du Sauveur, et qu'ils etaient heureux
de la preuve qu'en manifestait notre visite. - Les nombreux catholiques de la mission Galla, reinis ici pour nous
saluer, ne comprennent rien a cette sorte er cette suite de
triomphes, qui leur assurent, a eux comme a nous, la
libert6 et le grand jour. Jusqu'A present ils vivent plus ou
moins dans un prudent effacement et a Plcart. Mgr Taurin
lui-meme ne peut pas paraitre dans le Choa, ni a la cour,
quoique une amitid fort ancienne 'ait personnellement lid
a Minriik.
Nous n'attendons plus que l'arrivde d'une panie de nos
bagages restis en retard avec la caravane du D' Wurtz qui
se rend ici par la voie d'Errer, plus facile aux chameaux,
tandis que nous sommes venus par la route plus directe,
mais moutagneuse, de Tchiertchier.
Des que nous serons en possession de nos colis, nous
prendrons cong6 de 'empereur, et reprendrons la route du
Tigrd. Je compte que nous serons A Goualh dans l'Agamie
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d'ici &deux mois environ, juste avant la saison des pluies.
M. Cidco-Diccola, ministre plenipotentiaire d'hlalie,
doit arriver ici dans une semaine ou deux. M. Lagarde et
M. Ilg interviendront pres de lui, pour nous faire rouvrir
la voie par Massaouah.
Nos santes se maintiennent, et nous rendent capables de
subir toutes les intemperies des chaleurs les plus torrides,
tour a tour, et des froideurs les plus glaciales, et de supporter avec vaillance les grandes fatigues et les privations
de ces longs et fort pinibles voyages, a la faoon des caravanes marchandes d'Abyssinie.
Nous nous recommandons de n,.uveau a toutesles prieres
de la double famille, auxquelles nous sommes jusqu'a present redevables de tant de graces protectrices.
Addis-Abdba. 20 fdvrier 1898.

Hier j'ai reCu votre lettre du 18 janvier. Nous vous
sommes bien reconnaissants de cette paternelle attention.
Nous avons requ notre conge de l'empereur, et toutes les
lettres et aides necessaires pour continuer le plus facilement
notre route vers nos stations de I'Agamid.
Nous partons d'ici demain. Nous tacherons d'arriver
pour Piques. Mais cela est loin d'tre assurd.
Voici la traduction de la principale leltre imperiale, autorisant notre reprise de possession :
a Vicit leo de tribu Juda. a
" Minelik II, dlu du Seigneur, roi des rois d'Ethiopie.
" Parvienne a mon fils, a mon ami, le Ras Mangacha.
a Comment te portes-tu? Moi, Dieu merci, je suis bien.
a Ces pritres francais, Abba Johannes (c'est mon nom en
Abyssinie), et ses compagnons avaient construit des maisons et des eglises, et y demeuraient pres de vous, tu le sais.
- Mais apres les hostilites entre nous et les Italiens, ceux.
ci, sous pritexte que ces pritres itaient nos amis, les ont
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expulses et bannis. Et maintenant, parce qu'ils out rendu
service a notre royaume et qu'ils sont nos amis, reintegreles dans leurs maisons comme autrefois; et fais qu'ils y
demeurent en securite. Je leur accorde les endroits qu'ils
occupaient jadis, avec Iautorisation d'Athid Johannes..
a Ecrit le xo jour de Yicatit, 889* annie de misericorde.
(i5 fevrier r898).
Jusqu'A ces jours-ci.ma sante s'etait merveilleusement
soutenue. Je ne sais si cela tient aux tracas de la vie et des
inquiitudes prts de la cour et dans le campement impirial
d'Addis-Abeba, l'infirmiti fait mine de revenir.
M. G-uson et le frere Le Priol vont bien.
Merci de toutes les prieres dont 1'efficacite est si manifeste.
En Jesus et Marie Immaculde, j'ai Phonneur d'etre,
monsieur et tres honore Pere, votre fils tres humble et
reconnaissant.
J. CoULBi.Ax, i. p. d. 1. m.
Gouit, so mai -898.

MONSIEUR ET TiES HONOR

PERE,

Votre benediction, s'il vous plait!
MalgrE les lettres imperiales dont j'tais porteur, une
guerre acharnde nous a tdi d6claree par les hiritiques ds
notre arrivie.
La victoire obtenue par le retour de nos catholiques que
leurs'intrigues avaient reussi A faire bannir les a surpris et
exaspiris.
Ils s'agitent a present pour nous empdcher de reoccuper
notre maison de Gouala. Ci une sommation de partir faite
par le ras Selehat. J'ai do repondre : £J'y suis par 1'autorisation de l'empereur, j'y reste, ddt-il m'en coufter la vie. a
J'attends de taut de prieres que 'on fait pour nous la protectiond'en haut pour triompher de cette resistance achar-
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nCe, comme k elk seule nous avons di Pheureuse issue
de notre long voyage et de nos demarches jusqu'i prsent.
En attendant, j'ai A vous annoncer une heureuse nouvelle qui consolera et rijouira votre coeur paternel. Hier,
nous avons eu le bonheur de voir arriver et rentrer dans
nos rangs le cher M. Kidand-Mariam, tout heureux luimeme et reconnaissant de cette grande grice de se reunir A
la famille de saint Vincent.
Les difficult6s prisentes m'empechent d'operer, aussit6t
que nous 1'aurions desire, une installation definitive.
Sans dome, notre r6sidence d'Alitiena nous est ouverte
et tout amenagee. Mais cette maison retiree dans les montagnes pen habities de nos /rob ne pent dtre centre de la
Mission. I1 faut donc Atout prix obtenir un emplacement
favorable sur le plateau agameen. L'affaire est entre les
mains du ras Mangacha, et je veux esperer qu'il ne retirera
pas la parole qu'il m'a donnee. J'enverrai plus tard les
ditails de la lute a outrance qui nous est faite. J'ai assez i
prisent d'y tenir t&e. Quel prejudice que la cour imperiale
soit si eloignie d'ici!
Gomali, i3 juin 1898, fete de Saint-Antoine de Padone.

MoNsLEUR ET TRES HONOR6 PkRE,

Votre bn6zdiction, s'il vous plait!
L'aimable saint Antoine, des hier, avant les premieres
v4pres, est venu me rappeler le souvenir de toutes vos bontis paternelles, comme si c'tait en mon cour une chose
perdue. Ca, non, certes. Mais, enfin, je le remercie quand
mime, le bon saint, de cette attention; car, de fait, an milieu
des combats, qui, depuis notre arrivee,- il y a deux mois
hier, - nous sont livres par la secte copte, je n'ai gutre
song6 a vous adresser Pexpression de notre filiale affection
a 'occasion de votre fete.
Je viens reparer aujourd'hui meme, quoique, au milieu

-

568 -

des rejouissances de la chere Maison-mere rdunie autour de
-vous, a Gentilly, vous n'ayez guere le temps de me donner
audience. Aussi bien, est-ce de si loin, que quand ma petite
lettre vous arrivera, vous aurez, je respere, tout le repos,
pour recevoir nos meilleurs souhaits et surtout I'assurance
que, tous quatre, nous avons bien prid pour vous.
Comme cadeau de fate, je suis heureux de pouvoir vous
offrir la consolante nouvelle que la guerre qui nous est
faite par 'enfer se termine par le triomphe de la cause de
Dieu. Ah! les ennemis s'en sont donnd du mouvement
pour nous empdcher de mettre pied a terre a Gouala, malgre les lettres imperiales! - Appels quotidiens auprs des
gouverneurs de l'Agamii,... intimidations de ceux-ci visa-vis de nous,... excommunications du clerge reuni comme
en synode lancees contre nous et quiconque aurait relation
avec nous,... d6fense sous la meme peine de nous aider en
quoi que ce soit, mrme de nous vendre le bois et 1'eau,...
interdit jetd sur toutes les eglises du territoire agameen,
souille par notre prisence a Gouala,... sommation excommunicative aupres des gouverneurs de nous mettre a la
porte,... en derniere delibiration enfin, resolution d'attenter
A ma vie,... et, tout cela ne suffisant pas, d6putation du
clerge aupres du ras Mengacha pour prdsenter la supplique
de notre expulsion de PAgamie... -. Nous, et nos catholiques, nous priions, et faisions avec la devotion que vous
pouvez deviner, lesexercices du mois de Marie...- L'enfer
semble en avoir etC pour ses frais dans cette lutte decisive.
A la nombreuse deputation envoyde pour produire le
plus grand effet, le ras Mengacha a rdpondu: i Sa Majesti
les a autorisis A demeurer A GoualA, qu'ils y demeurentl etc. a Les pritres ont voulu insister en criant : ESeigneur, ayez pitid de nous... D Le ras y rdpond en ordonnant
de les mettre dehors avec le bAton.
Voila done le fond de la question une bonne fois risolu,
et notre sejour autorisd par 1'exicutif regional.

-

569 -

Mes confreres, nos pretres, nos religieuses, nos fideles et
votre serviteur, nous sommes tout A la joie et a la reconnaissance envers nos protecteurs du Ciel, vous le pensez
bien et vous partagez ces sentiments avec vos enfants, nous
le savons. Aussi m'empress6-je de vous en faire part.
J'ai rhonneur d'etre, etc.
Goualk, 4 juilkt 1898.

Par la voie de Addis-Abeba vient de me parvenir la
lettre de la Sainie Congrigation de la Propagande, n" 7951,
relative A la delimitation du vicariat de l'Abyssinie, ou
plut6t la copie que vous en avez fait faire, en date du
i mars dernier.
Simultanement aussi je recevais une excellente lettre de
S. M. PEmpereur, en r6ponse A celle que je lui avais adress6e des notre arrivee A GoualA pour lui exprimer notre
reconnaissance.
L'Empereur me dit de le mettre bien au courant des
difficultis que nous rencontrerions A notre reinstallation.
Ces bonnes paroles me rassurent sur I'accueil qui attend a
la Cour les lettres ultirieures que j'ai ecrites pour denoncer
la lutte qui nous dtait faite. Elles m'encouragent aussi A
la soutenir jusqu'au bout, avec espdrance d'en triompher.
J'ai du ddja vous faire part dans ma derniere lettre de rinsucces de I'appel de nos ennemis aupres du ras Mengacha.
Depuis lors, tout se calme autour de nous. II me reste A
aplanir les difficulths qui se presenteront contre la reconstruction de notre maison de Gouala, ddtruite en 1872. J'espere en finir durant la saison des pluies-qui empechent de
rien entreprendre avant la fin de septembre.
Le 23 juin, nous avons eu le plaisir de voir arriver, A
Alitiena, M. Picard et son compagnon. Voila done cette
autre risidence effectivement rdoccupde aussi. Pour celle-lA
il n'y avait d'ailleurs aucun obstacle. Toute la tribu Irob
est catholique et elle attendait avec impatience le retour des
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Missionnaires au milieu d'elle. Nous y recommencons
immediatement les oeuvres. I1y a trois jours, mon compagaon, M. Gruson, est descendu AAlitieaa pour retablir im-

mddiatement les ecoles. DWja un certain nombre de nos
anciens l66ves y sont reunis.
II me reste A rouvrir la station de Saheih, et IA aussi
6tablir une ecole. Je vais le faire sans tarder, et, je l'espere,
sans difficulte, par le moyen de M. Kidani, originaire
de ce canton. Ainsi les ouailles jusqu'ici abandonn6es et
dispersies se regrouperont autour de lui. D'ailleurs, les
autres pretres exiles vont egalemem rentrer A leurs postes.
Is n'ont ite attardis jusqu'ici que par des difficultes personnelles de dimenagement. -

J. COULBEAUx.

MADAGASCAR
(VICARIAT SUD)

SLettre de M. Dawuo, pritre de la Mission,
d Mgr CaouzET, Vicaire apostolique.
AMipasimtne, I'

mars 1a98.

MONSBIGNEUlR,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamais!
Le courrier est de passage et couche chez moi; je profite
d'une si favorable occasion pour vous donner des nouvelles

de la petite mission des Romelokos.
Comme nous ne sommes ic que deux ddbutants dans la

viritable vie de Missionnaire, je comprends parfaitement
que souvent vous deviez vous demander comment qa marche
a Ampasim&ne. GrAce &Dieu, je puis, Monseignear, vous
dire que nos debuts sont plut6t encourageants.
Quarante-huit enfants sont inscrits pour venir A 1'dcole.
Naturellment, on ne pent pas obtenir qu'ils assisterntiga-
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lierement comme en France. Mais, g6neralement, ces enfants depassent la treotaine. Ce matin mime, ils etaient
trente-cinq. Je ne sais si c'est 1'4tat d'me habituel d'un
commenqant, mais je suis content; je trouve ce chiffre
assez joli, itant donn6 que les classes n'ont commence que
le jour du depart de M. Chaumeil. Tous, sauf les retardataires, savent le Notre P&re, le Je vous salue, en malgache
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/
Andrasib6
*/Manambato
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d'Ambolo

0 Ste-L.ce
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/Fort Dauphin
SAndrahomana
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Cap Sainte-Marie
LITTORAL SUD-EST DE MADAGASCAR

Residence d'Ampeaimene.

naturellement; ils comptent jusqu'a 20, et ne se ddbrouilent
pas trop mal sur Ie premier carton en franqais.
Chaque jour, des p6res de famille m'amenent de nouveaux entants; ce matin, j'en ai reau trois; aussi, j'espre
arriver bient6t la cinquantaine.

Hier, grand kabar i la Mission; ce soir, nouveau kabar.
J ene tirerai pas vanitE de mon eloquence : je n'ai pas
reussi A gagner un pouce de terrain apres mes deux reunions. II faut convenir pour Wtre juste, que quand les
Romelokos ont quelque chose de loge dans leur dure cer-
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velle, ils ne l'ont pas ailleurs, et ce n'est pas chose facile de
leur faire abandonner leur idee. Voici ce dont il s'agit; je
commence ab ovo.
Le jour du depart de M. Chaumeil, une classe fut tout A
coup en imoi et j'entendis le grand Seuwen, le ligionuaire,
dire d'une voix rude a Vincent : a Qu'est-ce qu'il y a? a.
J'arrive. a Pere, on se bat. -

Oh et qui ? -

Je ne sais pas,

c'est en debors du village. - Prenez votre fusil et vos miliciens; allez voir, mais surtout ne tirez pas et ne laissez pas
tirer si vous n'etes pas attaqu6s. * Le poste s'en va. Quelques minutes apres, je prends mon chapeau et je pars de
mon c6ti aux informations. Ce fut vite fait, je retrouve nos
hommes aupres de la riziere, A un kilometre de chez moi.
Rien d'anormal, semble-t-il; cependant, je trouve itrange
que pour passer une mare d'eau on porte un grand et fort
gaillard qui n'avait I'apparence d'aucun mal. Mais bient6t:
a Pere, me crie Seuwen, voyez le coup qu'il a dans le
dos. a Je me retourne et je vois notre homme avec une entaille d'au moins dix centimntres de longueur sur cinq ou
six de largeur et le dos plein de sang. On m'amenait ce
blessd. Je rebrousse chemin et j'installe mon matelas au
milieu de ma case. Quelques minutes apres, je pansai le
pauvre diable de mon mieux. Le sang ne voulait pas s'arreter. Enfin, apres deux pansements, le sang ne coula plus.
Je le fis transporter dans la case qui servait de corps de
garde. Ah ! si j'avais su recoudre une blessure! Selon moi,
la blessare est peu proionde, mais longue et large, et la
recoudre c'etait epargner bien des souffrances a ce malheureux qui, apres deux jours, fut transportd A Andrasibe.
Un homme noy4, ce blesse et un autre homme qui eut
un coup bien assend sur la tete, dtaient les resultats d'une
vieille animosiet entre les Romelokos et les gens d'Andrasibd.
Un certain nombre de ces derniers avaient eu l'imprudence
de mener leurs boeufs sur le territoire des Romelokos. La
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seconde journie de ce pacage ne s'itait pas dcoulde qu'une
querelle s'dtait elevde, suivie de coups.
Des le debut, on crut A une attaque de Fahavalos, et
Seuwen me pria de demander du secours A Manantenina et
a Andrasibe. Le lendemain, le poste dtait de dix fusils.
M. Cortegiani nous donna le conseil fort sage de ne nous
mdler de rien si c'etait une querelle purement locale, car
nous serions dans l'impossibilite de tenir tete a tous les
Romelokos unis contre nous. Ddij, nous avions adopti
cette ligne de conduite quand nous avions su de quoi il
s'agissait.
A l'heure actuelle, le point important est de dicider les
Romelokos A se rendre A Andrasibe, pour s'expliquer avec
le sergent sur leurs animosites passees et prisentes avec
les Anacappels. Ils refusent carrement d'y aller. Hier, je
leur ai offert de les accompagner, de nous faire escorter de
quatre miliciens, de prevenir le sergent afin qu'il fit, avec
ses hommes, pres de la riviere lorsque nous arriverions.
Rien. Aujourd'hui, mdme resuliat. J'ai demandi qu'au
moins les chefs vinssent avec moi; refus absolu. Ils iront
jusqu'A la riviere, mais ne la passeront pas. Ce matin, deux
miliciens sont venus les chercher de la part du sergent,
personne n'a bougi. Que va-t-il en advenir? Demain, je
vais A Andrasibe, je plaiderai pour que le sergent ne prenne
pas de mesures de rigueur.
Avec toute cette histoire, je ne vous ai pas encore parld
de l'etat sanitaire du personnel de la mission. On ne peut
pas dire que Ca ne va pas, et on ne peut pas dire que qa va.
Nous avons souffert de la fievre ces jours derniers; maintenant, cela va mieux.
Ayez la bonte, Monseigneur, de prdsenter nos amitids A
tous nos chers confreres et freres, nos respects A toutes nos
bonnes soeurs, etc.
Le frere et moi, nous vous prions, Monseigneur,
d'agrier, etc.
F. DANJou, i. p. d. 1. m.
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Lettre de Mgr CROUZET, Vicaire apostolique.
Fort-DaPphin, 3o mai 1898.

Voili le quatrieme poste definitivement fondi par Pinstallation de MM. Lasne et Bluchaud a Farafangana. C'est
un point de la c6te tres populeux. Je compte sur un bien
reel, aupres des indigenes livres jusqu'A ce jour aux protestants. Ceux-ci sont parfaitement organises et ont des fonds
en boursel Je comprends qu'ils ne nous aiment pas; car
nous luttons contre leur suprimatie acquise. Ce ne sera ni
commode ni facile pour nous. II faut rudement comptersur
le bon Dieu, bien entendu. Nous y comptons.
- J. CaouzEr, C. M., vic. apost.

Lettre de M. DANou, prdtre de la Missiont.
Fort-Dauphin, Le s-juin 1898.

II ne serait pas juste que nous laissions a des ichos indirects le soin de vous transmettre quelques dtails sur notre
fee du 7 juin, vingt-cinquieme anniversairede l'ordination
sacerdotale de notre ddvoue vicaire apostolique, Mgr
Crouzet. Cette fete semblait prisager A la mission naissame de douces esperances; elle laissera dans tons les
cceurs de pricieux et salutaires souvenirs. Dieu lui-meme
a voulu lui preter son grandiose concours par une de ces
journees aussi rares que belles A Fort-Dauphin. La pluie et
le vent ]qui se disputent ici la predominance semblaient
avoir disertE la region pour laisser au ciel ses plus pures
teines. Le soleil resplendissait, non point des feux ardents
de la zone torride, mais de ces rayons temperes comme ceux
de la Syrie et de I'Algirie. La nature 6tait donc A 1'unisson
de toutes les bonnes volontCs qui avaient contribue i
rehausser I'dclat de la f4te.
Naturellement les cerimonies de 'Eglise en ont eu les
premices. Notre iglise paroissiale ! Notre Cathddrale ! Nous
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dicorons de ces titres pompeux la grande case dans laquelle
reside encore a Fort-Dauphin le Roi du ciel. II est un pen
plus grandement loge que les pauvres Malgaches, auxquels
il vient communiquer ses plus grands tresors, la foi et son
amour.
Pour la circonstance, la grande case du bon Dieu a subi
une gracieuse transformation intirieure. Tout d'abord des
difficultis insurmontables semblaient devoir rendre vains
le goat artistique et le zele pieux de nos cheres soeurs.
Comment en effet orner et parer dans un pays oi on ne
pent trouver ni ornements, ni parures? Le ceur rend ing6nieux et donne des lumieres. Les robes des futures premieres communiantes sont encore en piece et n'ont pas 6td
decoupees; elles vont servir de tentures et dissimuler
I'6toffe jadis rouge qui recouvre les fallafs a la teinte
sombre. Pour couper I'uniformite de la couleur virginale,
nos seurs embellissent le chaeur de grandes orifiammes
portant en lettres dories des inscriptions approprides A la
circonstance. De hautes palmes dessinent ou plut6t cachent
les lignes pen gracieuses de la rudimentaire architecture et
apportent en meme temps le tributde leur parure exotique,
De beaux lis blancs habilement mdles a d'autres fleurs
donnent un petit air coquet a notre modeste autel.
Tout parait beau, pieux, solennel, quand Monseigneur
apparait pour offrir le saint sacrifice. Son entree a eti
saluie A l'extrieur, par les sons entrainants de la fanfare si
bien organisee et formie en tres ?eu de temps par le devouement dp bon M. Vervault. Sont-ils heureux ces chers petits
Maigaches de faire resonner leurs instruments en I'honneur
de celui qui est, pour chacun d'eux, un pere tendre et plein
de soilicitude!
La sainte messe commence, et pendant toute sa dure les
cantiques et les motets se succedent. Le chant des garcons
alterne avec celui des filles, jusqu'au a Magnificat a qui l's
reunit dans un chceur vraiment magistral. Avec un pen
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d'indulgence pour la prononciation et en n'ecoutant que les
voix sans regarder la couleur des chanteurs et des chanteuses, on se serait cru dans une vraie paroisse de France.
Puissent-ils ces chers enfants de la mission devenir Francais
par le coeur et surtout fervents chritiens !
Pour ne pas enlever a un si beau jour son cachet de fete
de famille, aucune invitation n'avait iti faite. Mais les preparatifs de U'glise ayant donni 'iveil, notre bon resident
ainsi que M. le chancelier et MM. les officiers avaient tenu
a donner i Monseigneur le temoignage de leur haute et
affectueuse veneration. Sa Grandeur est pour tous un
conseiller, un ami, et leur presence aux diverses cir6monies
6taient la meilleure affirmation de la sincdriti de leurs
sentiments.
Apres la messe, Monseigneurse rend chez nossoeurs pour
y recevoir les voeux de leurs cheres petites filles. Elles sont
r6unies dans leur classe d6corde avec goat. Leur costume
rose se detache agreablement sur les tentures blanches;
les grandes palmes forment un cadre d'un heureux effet;
'ensemble prisente un aspect des plus agreables. Sa Grandeur arrive escortee des autorites qui semblent ne pas pouvoir la quitter en ce beau jour. D'ailleurs, notre resident
est si beureux, toutes les fois qu'unecirconstancele ramene
au milieu des enfants de la mission, et qu'il peut constater
leurs progrs !
Un chant bien interprdti salue d'abord le prutre, le pontife et le pere; puis trois petites filles se detachent du
groupe portant chacune une fleur. Le lis, la rose et l'immortelle racontent tour a tour dans leur podtique langage
la vie apostolique, le zele, le devouement et aussi les souffrances de celui qui offrait a Dieu, pour la premiere fois il
y a vingt-cinq ans, avec l'Auguste Victime, sa vie, son repos
et tout lui-meme.
Apres le sirieux la note gaie. On sait que le bon pere
gAte ses chores petites filles, et qu'il ne viendra pas sans
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douceurs; aussi lui chante-t-on de joyeux couplets lui rCclamant des bonbons. On dit souvent la verit6 en riant; ici elle
est dite en chantant. En effet, rien n'est plus vrai que le
refrain que ces voix d'enfants repetent avec elan : aAh !
qu'il nous aime, et nous aussi que nous 'aimons ! i Quelques mots partis du cueur du pontife terminent cette
siance.
A onze heures, c'est le tour des garcons de la mission.
Eux aussi aiment et sont aimbs du bon Monseigneur, et
veulent lui offrir leurs vceux. La fanfare prelude par de
beaux morceaux prepares pour ce grand jour. Tout se
passe avec une bien grande simplicitd, mais cete simpliciti
meme est P'loquence du coeur.
La journee finit par ohi elle a commence, c'est-a-dire
aupres de Notre-Seigneur. Au salut solennel, Sa Grandeur
ofticie pontificalement. Et apres la benediction du Saint
Sacrement, les fronts se courbent a nouveau sous la main
benissante du venerd jubilaire.
Telle a tiC fete de la terre, veritable reflet de celle du ciel,
car elle ne laisse apres elle que paix, joie et douceur.
Aprs l'arrivee du gienral Gallieni, qui viendra vers le
20 courant, je retournerai chez les Romelokos qui m'ont
mis si brutalement a la porte. Ils r6clament le Pere avec
beaucoup d'instances, pretextant que-leurs demonstrations
n'ont vise que le chef de poste de Manantenina. Toutefois,
comme leur sincerite est sujette a caution, ma residence
principale sera A Andasibe.
F. DANJOU, i. p. d..

m.

AMERIQUE
tTATS-UNIS
COURONNEMENT DE LA STATUE
DE LA VIERGE !MMACULItE DE LA MiDAILLE MIRACULEUSE
A LA MAISON CENTRALE DES SCEURS
DE LA CHARITI,

A SAINT-JOSEPH D'EMMITSBURG

Nous ne saurions donner a notre sujet une introduction
plus convenable, que 1'intiressant passage suivant, extrait
d'un article paru dans le Catholic World, en mars 1898 :
. Cesare Aureli, comme son nom Findique, est un Romain d'entre les Romains, ne et grandi A Pombre imposante de Saint-Pierre, au sein de cette Ville iternelle, qui
a etc la patrie de tant de fils du ginie, car Rome n'est pas
selement le sdjour de la religion, elle est encore celui de
I'art, et dans ses alentoursinspires, chaque pierre parle de
son grand passi artistique.
a J'aime afaire mes statues selon mes principes x, faisait
remarquer un jour Aureli i 'un de ses amis, au cours
d'une discussion sur quelque sujet d'art. Que ceci soit la
note dominante de sa vie, et la maxime qui P'a dirige dans
ses ceuvres, c'est ce que prouvent les statues qui, successivement, ont d le jour a son ciseau. Cesare Aureli peui, en
effet, apres environ quarante annees d'un travail incessant
ainsi que d'une inergie patiente et infatigable, montrer
avec orgueil, tous et chacun de ses nombreux enfants de
marbre, maintenant rdpandus en tant de pays : il salt qu'en
aucun d'eux il n'a iti en disaccord avec ses principes, on
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avec la foi, qui lui est plus chere que la vie; il n'en est pas
un qui ne puisse se lever pour lui rendre grace.
k On ne saurait concevoir tout le mirite, non plus que la
grande originaliti de ce sculpteur, sans le voir dans son ilement naturel, au milieu de ses oeuvres, dans son atelier
romain, qui, bien qu'au dehors des portes de la ville, n'est
pas loin du centre de Rome, puisqu'il n'est qu'k cinq
minutes de marche, i peine, de la principale avenue - le
Corso. Sur laporte de la modeste entrie, on lit le nom
qui iveille bien des pensees : a Aureli, scultore. o
( Leprincipal objet quifrappe les regards, lorsqu'on entre
dans l'atelier exterieur, est la belle statue de la SainteVierge, destinie a la maison mere des Soeurs de la Chariti,
d'Emmitsburg (Maryland). Cette statue, qui reqoit en ce
moment une derniere retouche, est en train depuis quelque
temps. Elle est executie dans le plus beau marbre de
Carrare, des carriares de Serravezza, dans les monts
Carrare; elle est de la qualiti la plus parfaite, pure, doucement polie, blanche comme neige; elle est si delicate, que,
lorsqu'on la touche avec un instrument, elle rend un son
mitallique comme le bronze. Une autre qualit6 de ce
marbre particulier, est, qu'il ne perd pas sa couleur avec le
temps, comme font les autres marbres, mais il reste toujours pur et blanc comme il est actuellement. Le sujet reprisente lImmaculee Conception. La sainte Vierge a un
pied placd sur la tete du serpent; la terre et les dtoiles sont
sous ses pieds. L'expression du visage est surnaturelle et
religieuse; elle respire un tel air de pidti suave et de purete
virginale, que lorsqu'on la regarde, on sent que les Filles de
Saint-Vincent, d'Emmitsburg, sont assurees d'avoir un vrai
trdsor pour leur belle eglise.
c Pour nos yeux inaccoutumes A l'art, la statue semble
completement terminde, dans son fini exquis, et nous nous
dtonnons lorsque le sculpteur nous dit qu'il lui faut encore
presque vingt jours pour I'achever; elle est placde sur un
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lourd piddestal qui doit dtre tailld, et cette oeuvre seule
demande cinq jours entiers.
a Nous demandAmes au professeur combien de temps ii
fallait pour faire une statue comme celle-ci : , Cinq ou six
a mois ), repond-il. Ces productions iddales de Pesprit du
sculpteur lui tiennent au cceur de bien pres, et il iprouve
comme un sentiment de regret, lorsqu'k la fin, il est obligd
de s'en dessaisir. Deux deses statues sont alldes en Amdrique,
une de la Sainte-Vierge et lautre de Saint-Joseph; mais la
madone destinee A Emmitsburg est son premier travail
pour les Etats-Unis.
SL'heure agreable pass6e dans 'atelier s'ecoula trop vite.
Le coeur plein de reconnaissance pour une si aimable
reception, nous primes conge du sculpteur. Sur le seuil de
son atelier, ses courtoises salutations romaines de : aA
revedersi nresonnaient i nos oreilles, pendant qu'il se
tenait, la tete decouverte, aux pieds de sa belle madone qui
doit dtre un lien edtre lui et l'Amerique. .
C'est M. Lennon, C. M., directeur de la province des
Etats-Unis, qui, pendant sa visite ARome, I'annde derni&re,
au mois de juin, commanda la belle statue dont ii vient
d'etre parie. Lorsqu'elle arriva A Saint-Joseph, le 2 avril,
le bonheur et Prtonnement remplirent tous les cceurs a la
Maison centrale, car on put se convaincre que la correspondante americaine, Miss Walsh, n'en avait en aucune
fafon surfait Pexcellence; sa description, mdme, itait un
peu au-dessous des merites de la statue, un chef-d'oeuvre
sons tous les rapports.
La statue qui tient le divin Enfant dans ses bras fut
transportie de la chapelle A Pinfirmerie oi elle fut saluee
avec un cordial accueil. La niche, dans la chapelle, fut
agrandie et repeinte avant d'etre decorde; tout fut dispose
par nos sceurs.
Le 25 avril, la statue qui represente Papparition de NotreDame a sceur Catherine fut 6levie A Pendroit qu'elle
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occupe au)ourd'hui. On craignait beaucoup pour ce mouvement, le poids de la statue etant de 43o kilos, mais la
chose fut exicutie avec habileti et succes; on n'eut i
diplorer aucun accident soit pour la statue, soit pour les
ouvriers qui, au moyen d'un cAble, avaient elevile precieux
fardeau.
On prepara une belle cerimonie de circonstance pour le
samedi 3o avril. A cinq heures de Papres-midi, la benediction et le couronnement devaient servir d'ouverture au
moisde Marie. A cette occasion, les chants, si connus, de la
chere invocation : a O Marie conque sans pdche, priez pour
nous qui avons recours a vous , retentirent dans une salutation unanime. Ensuite, M. le Directeur fit une allocution
a la Communaute composee de toute la famille; M. Kavanagh, C. M., cure d'Emmitsburg et M. Mac Nelis, C. M.,
chapelain de Saint-Joseph,s'y trouvaient aussi. Notre bon
Ptre Directeur expliqua d'abord la nature de la devotion a
la sainte Vierge, d'aprs 1'enseignement de la sainte Eglise,
puis il trouva un icho dans tous les cceurs, lorsque, de la
facon la plus sentie, il paya un touchant tribut d'hommages
AFancienne statue qu'on venait tout derni6rement de changer de place; n'avait-elle pas etd pendant plus de cinquantecinq ans l'objet de 'amour et de la veneration de toute la
Province? Aussi hien des souvenirs chers et sacrds se rattachent A elle. a Ces liens, dit-il, n'ont pas besoin, mime
A present, d',tre retranches du cacur reconnaissant des anciennes sceurs, qui reprisentent d'une maniere si venerable
un passe fecond en tant de graces et de benedictions de
choix. II faut encore entretenir ces sentiments comme la
marque d'une juste estime pour le soin et l'amour maternel, avec lesquels la vdritable Mre de Compagnie a toujours veilli sur les inteirts de la branche amiricaine de la
Communaut ; elle Pa conservie saine et sauve A travers
les combats qu'elle a eu a soutenir pour se crier son existence dans notre pays. * II insista aussi sur ce fait que des
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centaines d'eleves de 'Academie avaient emporti avec elles,
de la Vallie, des souvenirs qui devaient rester toujours
associds a la statue iongtemps honoree, et qui, aujourd'hui,
selon le desir bien connu du Superieur general, doit ceder
la place a celle de notre Vierge Immaculde de la Medaille
miraculeuse. It ajouta que le temps etait venu pour nous,
de faire, s'il etait possible, une profession plus speciale
encore et plus solennelle de cette devotion qui est si particulierement lan6tre, et qui rappelle sans cesse aux enfants
de saint Vincent, la condescendance et la faveur exceptionnelle manifestees par la Vierge Immaculee a la double
famille. "omme conclusion, le pieux orateur exprima
1'esperance que, pendant une periode beaucoup plus longue
que celle d'un demi-siecle, bien des generations de sceurs
aussi bien que d'eleves, dans leur fervent hommage a Marie
linmaculde pourraien, dans la joie comme dans la tristesse,
dans les prosperites et dans les epreuves menagdes par la
divine Providence, experimenter l'infailiible efficaciti de
l'invocation souvent reiptie, devenue maintenant si populaire partout, et que la Vierge Immaculde de la Medaille
Miraculeuse nous a elle-m8me enseignee.
M. le Directetr benit ensuite la statue, et, pendant le couronnemient, tous les cceurs et toutes les voix redirent de
concert le beau cantique : Salut, Reine du ciel. La statue
est placee A une hauteur de douze pieds au dessus da sanctuaire. D'un geste, M.le Directeur invita M. le cure d'Emmitsburg A gravir avec lui les degris qui conduisent Ala
statue. Parvenu au lieu du couronnement, ii fit placer le
diademe sur la tite de la Vierge par M. le cure; pris &
l'improviste, M. Kavanagh ne voulut pas rester en retour
de gendrositd, et fit en sorte que ce fut son confrrer qui
ajusta le signe de Ia royauti sur le front virginal. Nous
pensions que la sainte Vierge devait sourire de la gendrosite de ses enfants devoues, pendant que dans leur
filiale et fraternelle emulation ils luttaient A Penvi pour
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glorifier son humilitd. Le souvenir de la scene ddifiante qui
eut lieu alors justifie ce jugement : que notre Immaculee
Mere a &ti couronnee par les mains des deux Missionnaires. D'autres cantiques bien choisis laisserent etlater
notre joie, et la benidiction du Saint Sacrement termina
la cirimonie; avant-gout d'un bonheur, non de la terre,
mais aussi touchant et consolant, nous osons le dire, qu'il
ait jamais iti accordi a ceux qui sont moins favorisds que
l'heureuse saeur Catherine Labour6.
La niche, qui est un peu en arriere et au-dessus du tabernacle et semble faire partie de Pautel, est une reproduction de l'autel de la Sainte-Vierge dans 1'glise paroissiale
de Saint-Suipice, A Paris. Les nuages blancs comme la
neige, paraissent amonceles au pied de la statue, en sorte
que la Vierge semble portte sur une base etheree, pendant
que l'arriere-planteinte avec art de quelques nuances de
soleil couchant, qui se fondent dans un bel azur, complete
l'effet difficile a decrire.
La couronne est un fac-simile de celle de la MaisonMere, rue du Bac. Ici, egalement, notre Vierge Immaculee
se presente A nous comme une perpdtuelle vision d'amour,
par les lignes de son visage, dont les proportions sont parfaites, par son port majestueux et gracieux comme celui
d'une reine, danssa royale magnificence; elle sembleinviter
aimablement chacun A s'approcher pour participer aux
grAces du ciel, symbolisdes par les fiots de rayons d'or
et de diamants qui s'echappent de ses mains itendues,
pendant que ses yeux semblent fixes sur le tabernacle d'o(
partent toutes ses richesses--son divin Fils--la source
d'oiu decoulent tous ses tresors.
Lorsqu'on regarde la statue, dans la niche, elle a l'apparence de la plus fine porcelaine, et les legers plis du manteau si gracieusement itendus sur les bras, pourraient
passer pour un velours chatoyant..Pendant que nous I'admirons, involontairement nos coeurs font eclore sur nos
levres ces paroles : Tota pulchraes, Maria!
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Tres puissante Vierge, vous dtes venue de la Ville iternelle jusqu'a nous, et c'est avec la joie la plus vive que
nous avons saluI votre arrivie; une pensie, cependant,
assombrit la joie qui fait tressaillir nos coeurs aujourd'hui;
car, hilas! de malheureux disaccords retiennent dans la
guerre notre bien-aimde patrie, votre propre heritage. Votre
tete s'incline, comme par clemence, vers tous ceux qui
vous implorent; ne detournez pas votre visage sacrd de
notre ardente priere, lorsque parfois nous crions vers vous:
« Salut, tres auguste Reine de la Paix; nous vous prions
par le Sacre Coeur de Je's-Christ votre Fils, Prince de la
Paix, d'apaiser sa colere et d'obtenir de lui la pair si vivement disiree ! 0 Marie concue sans pechi, priel pour nous
qui avons recours a vous!

Certainement, nous retirerons toutes de chaque visite a
cet autel beni une ferveur nouvelle; pour nos cheres
soeurs de la mission surtout, ce souvenir restera comme un
beau rdve, le prelude de cette heure bienheureuse, vers
laquelle nous soupirons lorsque nous chantons :
a Ici, sur la terre, nous ne voyons que dans l'obscuriti;
mais nous saluons de loin le jour oi nous vous verrons
dans votre splendeur. Macula non est in te.
LOS ANGELES.-

CALIFORNIE

Un journal de Los Angeles, The Tidings, publiait le
r3 fevrier 1898 les lignes suivantes, qui sont un timoignage
de l'universelle estime acquise en cette ville, a M. Louis
Meyer, pretre de la Mission, supdrieur du collkge SaintVincent. II etait ddcdde la veille.
a La grande porte d'entre du college Saint-Vincent,
tendue de noir et le drapeau national A mi-mat flottant audessus, sont des symboles silencieux du deuil qui regne
dans l'etablissement et de la douleur causee par le d6ces du
Prre venere, qui etait a la fois recteur du college et cur6
de la paroisse Saint-Vincent. Hier matin, 2 fevrier, ii rendit
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son Ame i Dieu, A Ph6pital des SoEurs de Charitd, apr6s
avoir requ les secours et sacrements de l'Eglise catholique
romaine.
a Le R. P. Meyer naquit A Baden, en Allemagne, le
19 dicembre 1838; sa premiere iducation se fit en France.
En 1856, ii dit adieu A son pays et vint en Amirique avec
le dessein d'entrer dans les Ordres. II choisit le seminaire
des Pares Lazaristes, A Perryville, pres Saint-Louis, pour
faire ses etudes ecclisiastiques; en 1863, ii recut la prdtrise
dans legiise Saint-Vincent, A Saint-Louis (Missouri), des
mains de Mgr Kenrick. Apr6s son ordination, le jeune
pretre revint a Perryville pour y enseigner, et il y resta
jusqu'en juin 1866. De 1l, il fut envoyc an college SaintVincent, a Cape-Girardeau (Missouri), ou il remplit la
charge qu'il conserva pendant deux annies de directeur des
seminaristea II fut ensuite envoyC comme vicaire a r'glise
Saint-Vincent, en la ville de Saint-Louis; il y resta jusqu'en
1870, annie pendant laquelle il partit pour Baltimore, a
l'glise de l'Immaculde-Conception. C'est la qu'il itait en
1877, lorsqu'il fut designs par ses supirieurs pour prendre
A Brooklyn, la direction du college Saint-Jean et de I'dglise
qui y est attachie. II s'acquita tres bien de ces fonctions
pendant quatre annies, apres quoi cet homme apostolique,
apte A tous les minist6res, fut employe a donner des missions en differents endroits de FEst. 11 s'adonna a cette
oeuvre jusqu'en 1884, et fut alors nommi prisident du college Saint-Vincent de cette ville de Los Angeles, ot il arriva
le 18 janvier 1884 et entra immdiatement en charge.
SII montra aussit6t qu'il etaitvraiment un m&itre en fait
d'dducation, et le college qui n'avait guere alors qu'une
existence nominale, atteignit bient6t, sous son habile direction, un rang elev6 parmi les divers 6tablissements d'.ducation.
* La nouvelle paroisse de Saint-Vincent fut formie en
1886 par Mgr Mora. La mdme annee, a la place de l'ancien
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college et de Fancienne eglise, situds Sixth et Broadway
streets, fut commencee la construction du magnitique college actuel et de la nouvelle iglise qu'on vit surgir comme
par enchantement. En 1892, deux ailes furent encore ajoutees pour agrandir 1'eglise. Grande fut la desolation quand,
en 1893, ses superieurs appelerent M. Meyer-A Saint-Louis
pour prendre la direction du grand seminairc; mais son
sejour n'y fut pas long; il fallut ceder aux instances reitdrees de ses eleves et paroissiens, et le rendre au mois de
dicembre 1895 au college et a la paroisse Saint-Vincent de
Los Angeles.
- c Le P. Meyer possddait toutes les qualitis propres A lui
concilier l'estime et l'affection de ceux qui eurent le bonheur de le connaitre; d'une nature bonne et compatissante,
il ne se bornait pas a adresser aux affligis quelques paroles
de consolation; completement oublieux de soi-mdme, il se
ddpensait sans mesure pour le prochain. Sa grande charitd
ne se manifesta pas seulement par 1'erection de beaux et
utiles batiments, mais plus encore par sa constante application a soulager les malheureux, quelles que fussent leur
condition on leur croyance religieuse.
• II y a huit jours seulement, apres une journee laborieuse, il sentit les premieres atteintes du mal qui devait
1'enlever; le mddecin, appelk en bate dans la nuit, constata
une congestion pulmonaire. Transporti a I'h6pital des
soeurs, o6 le mal ne fit qu'empirer malgre les soins assidus
et divouds qui lui furent prodiguds, il devint bient6t evident que nul secours humain ne pourrait le sauver.
£ La mere du P. Meyer, &g.e de quatre-vingt-sept ans,
habite encore en Allemagne la maison paternelle, o6 elle le
mit au monde ii y a environ soixante ans. P
Les obseques, que presida Mgr PlEvque et ou il cdldbra
pontificilement la messe, furent l'occasion d'un immense
concours de peuple, timoignage de la profonde estime et
de Puniverselle affection dont M. Meyer etait l'objet.
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Une Fille de la Chariti ecrivait elle aussi, de Los Angeles, le 14 fWvrier t898 :
a Le digne superieur du college de Saint-Vincent,
M. Louis Meyer, est mort samedi, 12 courant, a l'h6pital
de nos soeurs, apres une semaine de souffrances tres aigues.
On ne peut dire l'ddification que ne cessa de donner le
vinrde malade, pendant ces tristes jours; dans les moments,
oii la douleur etait plus vive, ii faisait tout haut des ac'~s
de soumission a la volonti divine. Convaincu, des le premier jour, qu'il n'echapperait pas a cette maladie, il profita
de la presence de ses confreres, dont 'un ou l'autre dtait
constamment aupr6s de lui, pour rigler toutes ses affaires,
tant celles du college que celles de la paroisse, dont il etait
le cure, ce qu'il tit en parfaite connaissance.
a Vers la fin, dans ses moments de dilire, il rdpitait sans
cesse: Refugiunt peccatorum, ora pro nobis! ou bien, ii
prononcait les paroles du canon de la messe; il elevait aussi
les mains, comme pour donner la sainte communion, en
disant : Ecce Agnus Dei.
a Ayant sa connaissance, il recitait souvent le Nunc dimittis; il voulait que confreres, et les sceurs, qui Papprochaient, fussent constamment en prieres aupres de lui.
SII est impossible de depeindre la douleur immense des
e16ves du college, des paroissiens, et de tous ceux qui le
connaissaient; je ne parle pas de ses confreres, ni de nos
seurs, mais on peut dire que toute la ville est en deuil.
Mgr flEvque lui a fait plusieurs visites pendant sa maladie; en le voyant il ne pouvait retenir ses larmes.
a Tous les pretres du diocese le vineraient et avaient en
lui la plus grande confiance. Chaque annde, ils se rdunissaient au college, pendant les vacances, pour faire la retraite
sous sa direction. Dieu seul saittout le bien qu'a fait.ce zeld
".t saint Missionnaire, en particulier par son euvre de prddilection : la preparation a la premi6re communion, pour
laquelle il avait un talent et un godt particuliers.

-

588 -

a La perte de ce bon Missionnaire est immense pour notre
ville, mais surtout pour les membres des deux families de
Saint-Vincent, qui ne peuvent s'en consoler qu'en pensant
A la belle recompense que lui oat miritee sa pidet et son
devouement.

NICARAGUA
Lettre de la sawr LANTOING, Fille de la Charite,

d M. FIAT, Superieur general.
Lion de Nicaragua, h6pital, o2mai 1898.
MONSIEUR ET TRES HONOROPiRR,

Votre benddiction, s'il vous plait!
Au milieu des grandes tribulations od le bon Dieu nous
a tous reduits, je sens un doux plaisir et une veritable
consolation A me transporter en esprit pour un moment
dans ces deux chores maisons-meres, o4, au beau jour de
Saint-Antoine, vous serez entour6 de vos deux families,
recevant leurs hommages et leurs voeux de bonne fete!
Pour nous, quoique bien iloignees corporellement, nos
esprits sont la, eux aussi, pour vous exprimer les memes
voeux et les memes sentiments. Vos pauvres filles de 1'h6pital de Leon vous les offrent d'un cceur sincere. Daignez
les agrier, monsieur et tres honore Pere, et veuillez prier
pour nous, s'il vous plait, pour que le bon Maitre mette
bient6t fin A nos epreuves.
Vous aurez sans doute su par les journaux que LAon et
d'autres villes ont ite presque ditruites par un fort tremblement de terre, qui eut lieu le 29 avril, A dix heures et
demie du matin. Heureusement que ce ne fut pas pendant
la nuit: la moitie de la population aurait peri sous les
ruines. II dura sept minutes. La terre remuait si fort que
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l'on ne pouvait pas se tenir debout. On entendait des cris
de toutes parts. Je voulais porter secours aux pauvres invalides et je ne pouvais pas marcher.
De tous c6t6s, croulaient les murs les plus solides. La
tour de la cathidrale est tombee; A peine venait-elle d'etre
repare des digats qu'avait causds le tremblement de terre du
I octobre 885. Presque toutes les eglises ont grandement
souffert; si elles ne sont pas tombies, les pluies terrentielles
finiront par les ddtruire.
De notre pauvre eglise, une moitid est tombee et 'autre
moitie est chancelante. I1 n'a plus ite possible d'y dire la
messe. Le jour de la Sainte-Croix, on a consommb les
saintes especes; on nous a enlevi runique consolation qui
nous restait au milieu de la panique oth taient ces pauvres
malades chaque fois que se repetaient les tremblements de
terre.
Mais qu'il est admirable, mon tres honor PNre, de constater que taut de maisons out crould et que pas une seule
personne n'a pri On voit d'une manitre palpable que le
bon Pasteur veut punir son troupeau, mais qu'il ne vent
pas perdre ses brebis. A peine venait-on de sortir deux
amputis, que leurs lits oat itd mis en morceaux, quoiqu'en
fer. On entraina aussi cinq femmes invalides; aussit6t
qu'on les en eut retirees, leurs lits ont dt6 enfouis sous un
pan de mur. A chaque instant, on entend des faits semblables.
Le couvent des Dames de I'Assomption, qui dtait sur un
tres bon pied, a souffert le mame sort que notre h6pital,
c'est-A-dire qu'il n'y reste pas un coin habitable. Nous
avons passe quatre jours et quatre nuits, tous, les femmes
d'un c6te, les hommes de Pautre, au milieu du jardin; les
arbres et les rosiers nous y servaient de toits.
Nous avons recu l'hospitalite a la Recollection. Comme
elle est tres basse et qu'elle ne se trouvait pas dans la direction des tremblements de terre, cette maison-la, quoique
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tres vieille, a moins souffert; nous avons pu y loger les
malades dans les classes internes et on fait les classes dans
les corridors et parfois sous la pluie.
Les ouvriers ne suffisent pas pour couvrir tant de maisons a la fois. L'administration nous a promis de nous
construire, d'ici quelques mois, trois ou quatre salles les
plus indispensables, en bois, hors de la ville, sur un vaste
terrain achete dejA, pour faire un h6pital plus grand. Dieu
veuille qu'il en soit de la sorte!
Monsieur et tres honore Pere, veuillez nous donner votre
benediction, s'il vous plait, et me croire en l'amour de
Jesus et de Marie Immaculde, votre tres obeissante fille.
Sacur LANTOING, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.

Lettre de la soeur HELFEINBEIN, Fille de la Chariti,

d M. A. FIAT, Superieur gdneral.
Leon de Nicaragua, orpheliuat de la Ricollection, 23 mai iSqS.
MON TRKS HONOE PiRE.

Votre benediction, s'il vous plait!
... A peine les craintes d'une nouvelle guerre itaient-elles
calmdes, quand, le 29 avril, vers onze heures du matin, un
grand tremblement de terre se fit sentir dans toute cette
region. Je sortis immediatement dans la cour, et je voyais la
maison qui se balanjait du nord au sud; les tuiles glissaient
les unes sur les autres, laissant dicouvert un espace d'environ 2 metres. Les murs s'ouvraient en breches plus ou
moins larges.
Plusieurs maisons s'ecroulerent. La cathidrale souffrit
beaucoup, et, A l'6glise de la Merced, de grandes pieces
de maconnerie furent lancies A une distance de 12 & 15
metres.
L'h6pital est inhabitable, les murs ayant perdu leur
aplomb. PJai invite nos sceurs a venir occuper le local de
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la classe eA!erne, avec leurs malades, et nous faisons la
classe dans un dortoir des orphelines.
Les masons profitent de l'occasion et demandent des
prix fabuleux pour recouvrir les maisons. Pour comble de
malheur, les pluies sont survenues avant que les toits ne
soient rdpares, de sorte que les dortoirs des enfants et 1'ouvroir sont comme la rue; la pluie penetre les murs, et,
comme ils ne sont que de terre, ils menacent de crouler.
Celui du bain est tomb6; la chapelle est soutenue par cinq
pieces de bois. Ia pluie continue de tomber avec abondance; enfin, avec le temps, tout s'arrangera.
On m'a donni deux cents piastres d'aum6ne; mais,
qu'est-ce que cela pour tant de reparations?
Priez pour nous, mon trbs honor Pere; car, depuis
quelques annees, ce pauvre pays est accabld de malheurs :
les guerres se succedent presque sans interruption, le peuple
se pervertit, et ce beau pays marche a sa ruine.
Veuillez, s'il vous plait, saluer de ma part notre tres
honoree Mere, lui faisant part de ces evenements. Prochainement, je lui ecrirai.
Daignez nous benir et agreer, etc.
Saur HELFENBEIN, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.
Le siminaire est en ruine. M. le directeur Dubon et
M. Lezcano que vous connaissez, pensent faire une grande
chaumikre recouverte de palme, pour que les seminaristes
ne perdent pas leur temps et, peut-dtre, leur vocation.

ANTILLES ET PHILIPPINES
La guerre qui a clati entre les Etats-Unis d'Am6rique et I'Espagne a eu pour champ de bataille les deux archipels des Antilles et
des lies Philippines.
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Aux Antilles, les Missionnaires et les Filles de la Chariti, dependant precedemment de la province d'Espagne et constituds depuis
quelques annies en province distincte, exercent les euvres de leur
vocation dans les deux ties de Cuba et de Porto Rico. - Cuba a
environ un million et demi d'habitants. Les principales rdsidences
des Missionnaires et des Soeurs y sont la Harane, Cardenas, Cienfuegos, Puerto Principe, Santiago. - L'ile de Porto Rico, un peu
plus au sud, est pe~ple d'environ huit cent mille habitants. Les
Missionnaires y ont des residences &San Juan et & Ponce.
L'archipel des Philippines, en face de la Chine (3oo ooo kilom.
carrEs), comprend un grand nombre d'iles dont les principales sont
celles de Lucon et de Mindanao. Dans I'le de Lugon, les Missionnaires ont des etablissements i Manille, Saint-Marcellin et Nueva
Caceres; ils en out aussi a Cebu, dans file de ce nom, et i Jaro. C'est A Lucon, dans la baie de Manille, que se sont accomplis les
r&cents faits de guerre.
Les lettres suivantes donnent des details sur les derniers evinements des Antilles et des Philippines.

Extrait d'une lettre de la saeur HnWIGE LAQUIDAIN,

Fille de la Charitd, & M. A. FIAT, Supdrieur gineral.
La Harane, 8 d6cembre 1897.

MONSIEUR ET TRES RONOR

PARE,

Votre bdnediction, s'il vous plait!
... Notre-Seigneur continue A nous visiter de diffirentes
manikres; la situation de 'ile, A cause de la cruelle guerre,
s'aggrave de jour en jour et nous en touchons de pres les
consequences. Le travail excessif fait que toutes les sceurs
tombent malades, et A peine y a-t-il une maison qui n'en
ait trois ou quatre avec la fievre; en outre, comme vous le
savez ddja, monsieur et tres honors Pere, nous avons
perdu en six jours deux des principales sceurs servantes; et
I'assistante, soeur Rivelles, est dans limpossibilitd de travailler par suite d'une chute; nous craignons mdme qu'elle
ne perde la vie. Ces coups terribles, je I'avoue, me remplissent d'amertume.
Votre tres humble, etc.

Swur HEDWIGE LAQUIDAIN.
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Lettre de la seur Pu ECHEVERRIA, Fille de la Charitd,

a la tr&s honoree Mere LAmARTINIE.
GiaMnabacoa, 8 janvier 1898.
MA

InEs .HONOJREIMitE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nouspourjamais t
... L'agglomiration des malades reconcentrados' est
bien grande. On les amene dans des charrettes par dix,
quinze et vingt-cinq a la fois, et nous devons les mettre
deux outrois par lit; it y a des jours oi il en meurt jusqu'A
six et huit. Les soeurs et les domestiques ont eti pris par
les fievres, et ii n'y a pas moyen de s'en ddlivrer. On se
retablit pour huit jours, et puis on est repris; ii y a quatre
mois que nous sommes dans cette alternative. Plaise a
Dieu que cela ne dure pas! - D autre part, nous manquons de ressources, mdme pour les aliments les plus indispensables aux malades : en effet, pour cent et quelques
personnes, I'h6pital n'a que 480 piastres par mois afin de
procurer aliments, dclairage et combustibles. Quant aux
honoraires du personnel et autres besoins, ii n'y faut pas
penser; c'est pourquoi je ne sais quel parti prendre.
Comme M. A... nous a dit que cette situation si pdnible ne durerait pas plus de deux mois, nous avons,
d'accord avec la vice-visitatrice et M. le visiteur, risola
que, pour le moment, les sceurs ne prendraient plus leur
nourriture aux frais de l'dtablissement, mais au compte de
la communauti. Plaise a Dieu mettre fin a cet etat de
choses, parce que, autrement, ii me parait tout A fait impossible de continuer de cette maniere.
Sceur PIA ECHEVERR,

i. f. d. 1. c., s. d. p. m.

i. Les reconcentradossont les habitants a qui les chefs espagnols,
A cause de la guerre des insurges, avaient prescrit de se concentrer
autour des villes.
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Lettre de M. LAURENT ROURA, pritre de la Mission,

d M. ARNAIZ, Visiteur A Madrid.
. San Juan de Porto Rico, le 13 mai 1898.
MONSIEUR ET TRBS CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamaist
II est de mon devoir, ayant la charge de sous-directeur
des Filles de la Chariti, dans cette ile, de vous rendre
compte de la protection vraiment miraculeuse dont nous
avons etd I'objet de la part de notre bon P&re saint Vincent,
au sujet d'un terrible bombardement qui eut lieu, hier
matin, de la part des Amiricains. L'escadre des Etats-Unis,
composde de douze vaisseaux, ayant profit6 des tinebres de
la nuit pour avancer, vint se placer prbs des murailles de la
forteresse del Morro. Nos ennemis avaient eteint les
lumikres et arbore le drapeau espagnol, d'aprbs ce que lon
dit; d'autres assurent, au contraire, que les vaisseaux
n'avaient aucun pavilion afin de n'dtre pas reconnus ni
arr&tis par notre artillerie.
Auparavant on avait vu un des grands vaisseaux A trois
cheminees, sans aucun drapeau, faire des manoeuvres,
mais il Etait bien eloignd; et, interpelle par les n6tres sur sa
nationaliti• il arbora tant6t le drapeau francais, tant6t le
drapeau anglais; it s'eloignait pour revenir ensuite, trompant ainsi la surveillance de notre escadre.
Le matin, de tres bonne heure, la sentinelle avait aperqu
des mouvements suspects dans l'escadre ennemie. Nous
entendimes Apeine les premiers coups de canon de nos
forteresses; mais quelques . secondes apres,, lorsque les
douze vaisseaux tirirent A la fois et que les obus tomberent
sur la ville, nous sortimes en courant de la chapelle.
A la vue du danger, je compris de suite la difficile mission
que j'avais i remplir.
Les Filles de la Charitd ont cinq maisons tout pres de la
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ou ii y a, y compris les employds et les soeurs, mille personnes, vieillards, fous et enfants; 2* l'Asile de vieillards,
qui y sont au nombre de 3oo; 30* 'H6pital mi!itaire,oi ii y
a grand nombre de blesses; 4* le Collge Saint-Ildefonse,
et enfin la Maison des ecoles et 1'Asile. Je me sentais poussd
&aller partout; car, dans toutes ces maisons, ii y avait des
etres qui m'etaient bien chers et que le bon Dieu m'avait
confies. J'entendis dans mon coeur le Pasce oves meas, et,
sans h6siter, je fis un acte de contrition accompagnd du
sacrifice de ma vie; puis portn par les ailes de la Charite,
je partis de suite a l'h6pital militaire. La, apr6s avoir
encourage nos sceurs et regu quelques blesses, je me disposais prendre une tasse de cafe, lorsque tout I'tablissement
commenqa a trembler et nous croyions qu'il s'enfoncait;
un obus avait effondrd le plafond de la chapelle, oh nos
soeurs etaient en prieres; or, quoiqu'elles fussent enveloppees dans les dicombres, elles n'eurent aucun mal.
En sortant de 'h6pital, pour aller a ]a Bienfaisance, je
fus oblig6 de passer par les decombres de trois maisons et
au milieu d'un deluge de mitraille.
Dans cette maison, quel spectacle I I semblait que tous
les obus tombaient sur elle; la famille alla se mettre a l'abri
dans les caves; les fous, au contraire, voulaient voir ce que
leur envoyait le Pere cileste, corime ils disaient; ils draient
tellement surexcites que lun disait que c'dtait Jdsus-Christ
qui les invitait tous; P'autre disait qu'll venait les juger.
Plus tard on decida de faire partir pour la campagne tous
ces pauvres insenses. Quant aux femmes, dans la rue, I'une
dansait, I'autre insultait les passanis; on ne savait oi les
mener, car personne ne voulait les recevoir. Cela se compreid: qui recevrait quatre-vingts folles, la plus part
furieuses, lorsqu'on fait partout les plus grands sacrifices
pour se d6faire d'une seule qui est souvent l'etre le plus
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cher de la famille? Pauvres sceurs, combien elles ont i
souffrir dans ce triste temps!
Laissant de c6td tout le reste, il arriva dans cette maison
de la Bienfaisance trois choses mervellleuses dignes d'etre
mentionnees et d'exciter notre reconnaissance envers la
divine Providence, qui a bien voulu nous protiger. La premiere, c'est qu'un projectile passa si pres de ma soeur Florencia qu'il lui effleura la figure sans lui faire aucun mal,
tandis qu'il mit en pieces tout ce qui se trouvait autour de
la seur. La deuxitme, c'est qu'un obus qui fit plusieurs
degits dans les departements des fous, apres avoir renversi
un des murs pen6tra dans la sacristie; selon la direction
qu'il avait prise il aurait da mettre en pi6ces le tabernacle,
oi sont les saintes esp6ces; il s'arrita au moment oi il
touchait le mur de la demeure de Notre-Seigneur. Humainement parlant, on dira peut-tre que cela s'explique parce
que la force qui donnait I'impulsion i l'obus avait cesse,
mais j'y vois la main de Dieu, invisible a nos yeux; car,
dans la sacristie, A un pas de la chapelle, il ne fit qu'effleurer un calice et le tordit. Le troisieme trait de protection,
dans le mdme itablissement, est que le feu prit et les fous
travaillerent a 1' teindre, eux, qui ordinairement n'auraient
fait que l'attiser. Une des soeurs de cette maison, ma sceur
Anne, etant tres malade, il fallut la transporter a Rio
Piedras, oiu je crains qu'elle meure bient6t, car son itat est
tres grave.
De la Bienfaisance je suis alle• a PAsile municipal; ici, la
protection de saint Vincent a dt& aussi tres marquie. Tous
les pauvres de I'un et de 'autre sexe etaient avec nos seurs
dans la chapelle, presque tous pleuraient et A chaque coup
de canon ils criaient: £ Ayez pitid de nous, Seigneur i Un
obus penetra et fit un grand digit dans les appartements de
nos seurs; heureusement aucune nes'y trouvait. La nuitsuivante, trois voleurs se glisserent dans le trou fait par l'obus;
mais ils ne purent rien derober, car ils furent entendus.
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Au college Saint-Ildefonse et a l'asile, je trouvai les sceurs
et les enfants qui priaient &la chapelle.
Saint Vincent voulut aussi proteger l'asile Mhtuo: un
morccau d'obus qui avail iclati dans I'air, et qui aurait pu
tuer tous ceux qu'il aurait rencontres, vint tomber aux pieds
de ma seur Lucie, mais it n'effleura pas meme ses
vetements.
Les missionnaires, les soeurs, les pauvres qui nous
dtaient confies, tous nous avons ite preserves dans cet horrible bombardement, et aussi tout ce qui nous appartenait.
D'un commun accord avec l'autoritie militaire, nous nous
chargeames de quatre ambulances, quoiqu'il y ait tres peu
de blesses.
Dans le bombardement, il ya eu deux morts et vingt-cinq
blesses, et, parmi ces derniers, ii n'y a eu aucun de gravement atteint.
Avant de terminer, je veux vous rapporter ce qu'un soldat
andalou, de Grenade, legerement blesse, appelle un miracle de la Vierge Marie. Au moment de son depart pour la
guerre, sa mere lui donna un scapulaire et urie petite
medaille, et la pauvre femme lui recommanda de ne pas
manquer de dire le chapelet quand it aurait le temps. II
itait de faction, pendant la nuit du i i au 12, avec deux
autres soldats charges de veiller afin qu'e le grand vaisseau
aux trois chemindes ne puisse debarquer ni ses hommes ni
des armes, comme on le craignait. Le matin, ii se retira
pour dire son chavelet. Quelque temps apres il revint au
poste rejoindre ses deux camarades. Or, a la premiere
decharge des Yankees, il tomba au milieu d'eux une grenadequi, en iclatant, tua Fun, blessa griedement l'autre,
et notre Andalou eut plusieurs trous dans les vetements et
quelques leg&res meurtrissures, effet plut6t de sa chute, car
il tomba comme mort. Lorsqu'il revint A lui, ii pensa de
suite au bon Dieu et a sa mere; maintenant il est presque
remis.
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C'est assez pour aujourd'hui. Dieu veuille que ma lettre
vous procure un peu de consolation. Ici nous attendent de
lourdes croix; plaise A Dieu que nous soyons tous de bons
Cyreneens!
Je suis en l'amour de Notre-Seigneur, etc.
LAURENT ROURA, i.p.d.l. m.

Lettre de la saur RODRIGUEZ, Fille de la Charitd,
J M. A. FIAT, Supdrieur gdndral.
Porto Rico. asile Saint-lldefoose, t6 mai 1898.

MON TR~s HONORi PiEE.

Votre benediction, s'il vous plait!
... J'espere que le bon Dieu aura pitie de nous et nous
protigera comme II 'a deja fair. Un bombardement terrible a eu lieu le 12, et cela tout pros de nos 6tablissements
qui ont eti assez maltraitis, surtout 'Asile des Pauvres,
PH6pital militaire et la Bienfaisance. Dans cette deroiere
maison on a eprouve les effets de la protection speciale de
Notre-Seigneur. Un obus y peneira, et, apris avoir fait
beaucoup de digats, il passa a c6te d'une sceur et ne lui fit
qu'une petite igratignure au front; enfin il alla s'aplatir
dans la chapelle, tout pres du tabernacle, sans mime causer
aucun dommage au mur qui abrite notre divin Maitre.
Dans la mime maison ies obus tombaient aux pieds de nos
soeurs et des pauvres, et personne ne fut blessi. Dans
I'H6pital militaire un obus tomba dans la chapelle au
moment ou sept de nos soeurs s'y trouvaient, et il ne toucha pas meme leurs vetements.
A Puerto Rico, mdme les personnes qui n'ont pas la foi
crient au miracle, car on ne pent s'expliquer qu'apres un
tel bombardement, un plus grand nombre d'habitants
n'aient pas peri et que la ville ne soit pas detruite. J'espore
que la Providence continuera A veiller sur nous. Nous
attendons un nouveau bombardement.
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Nos soeurs sont chargees de trois ambulances; on nous
demande partout, mais le nombre des soeurs est insuffisant
pour des besoins si pressants.
Je vous prie, mon tres honore Pere, d'accorder un souvenir, dans vos ferventes pridres, a vos filles de Puerto
Rico. Toutes, avec moi, vous souhaitent, a loccasion de
votre fate, uno longue vie, et sont disposdes a immoler la
leur au milieu des dangers qui les entourent.
J'ai Phonneur d'etre, en I'amour de Jesus et de Marie
immacuiee, mon tr6s honor6 Prre, etc.
Sceur RODRIGUEZ, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.

Lettre de la sceur LOPEZ, Fille de la Chariti,

a la tr&s honorde Mere LAMARTINIE.
Porto Rico, Bienfaisance, t5 iain 1898.

H m'est impossible de vous donner une idee de la consolation que j'eprouve en m'adressant a ma tres chore et

tres honoree Mere, pour lui faire connaitre comment la
Vierge miraculeuse, realisant le nom par lequel elle a bien
voulu etre ainsi appelie, a protege les pauvres de cette
maison et ses pauvres filles qui les assistent.
Le 12 du mois de mai, douze vaisseaux ennemis s'approchaient de 'ile et sans avis prialable bombarderent pendant trois heures. Notre maison se compose de fous, de
folles et d'enfants abandonnes, et elle est situde de fagon
qu'elle est comme le point de mire pour la forteresse.
Nous ne savions oi faire refugier nos pauvres pour les
mettre a l'abri du danger; et toutes les sceurs sans craindre
les coups de canon les firent sortir de Ja partie la plus
exposee, en passant au milieu des projectiles. Les pauvres
fous, ne comprenant pas le danger, s'amusaient a ramasser
les iclats d'obus au cri de a Vive FEspagne !
Je ne sais (comment nous avons pu nous sauver en si

grand nombre, menacies comme nous l'etions d'dtre ense-
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velies sous les ruines. Ma tres honoree Mere, avant le
bombardement, nous avions place des mddailles miraculeuses dans toute la maisov, et la tres sainte Vierge ne peut
manquer A sa parole, Elle qui a promis de protiger tous
ceux qui auraient recours A Elle. Pres de la sacristie,
un projectile de 45 kilos a effleuri une sceur sans lui
causer Ie moindre dommage; ce meme projectile a perfore
trois k.paisses murailles et une grille en fer, et, encore
enflammi, s'est arreti dans une cloison en bois qui separe
le sanctuaire, sans endommager la chapelle, et respectant
le tabernacle.
Bien nombreux sont les projectiles qui tomberent sur
cette maison, mettant le feu a deux salles du departement
des fous; ceux-ci, apr6s le bombardement, s'empresserent
d'eteindre rincendie et emppch&rent qu'il ne prit de plus
grandes proportions. Grace a la Vierge Immaculie, il n'y
a eu aucun accident de personne, les balles out mime respecti les cadres pieux. Je ne sais comment remercier
Dieu.
Pour 6viter a nos pauvres les dangers d'un autre bombardement, I'Administration a decidd qu'ils sortiraient
tons de la maison, a 'exception des fous malades; c'est
pourquoi notre communautd est divisde. Les petites filles
et les folles sont au college du Sacre-Coeur, les garqons
chez les PP. des Ecoles pies, et les malades restent ici dans
Pattente continuelle d'un autre bombardement.
Je vous prie, ma tres honoree Mere, de presenter mes
souhaits de bonne fete a notre tres honore Pere; it m'a et6
impossible de lui ecrire pour le jour de sa fite. Demandezlui de vouloir bien benir ses filles de Porto Rico. Recevez
les sentiments affectueux de toutes vos filles qui prient
bien pour vous et en particulier, etc.
Swur LOPEZ, i. f.d.l. c., s. d. p. m.
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Lettre de la sceur RoDRIGUEz, Fille de la Charitd,
d la tres honoree m&re LAMARTINIE.
Porto Rico, asile de Saint-llefonse,

5 juin ig89.

MA TRES HONORBE M1RB,

Les circonstances actuelles sont pour nous Poccasion
de beaucoup de souffrance; le personnel de trois de nos
maisons a &te transfer6 a la campagne, et celui de deux
d'entre elles dans des baraquements plus propres pour des
animaux que pour des malades et des vieillards. Le personnel de la troisi6me maison, la Bienfaisance, parce que
la famille est nombreuse, a et6 reparti en trois endroits
diffirents. Et tous sont soumis a mille privations et difficultes.
Cependant, ma chbre Mere, bien que mon coeur soit
transpercd de douleur A la vue des souffrances de nos
soeurs et de nos pauvres, je ne cesse de remercier le bon
Dieu pour la generosite qu'il accorde a nos soeurs. Malgrd
le danger imminent ou elles se sont vues quand les bombes
tombaient a leurs pieds et qu'elles etaient en proie Atoutes
sortes de difficultes, jamais je ne les ai trouvees plus dis.
posees a souffrir, non seulement les maux actuels, mais
beaucoup plus encore, si le bon Dieu voulait le leur envoyer. N'est-ce pas chose digne d'admiration, ma tres
honoree Mere, de voir se retirer A la campagne quelqaes
sceurs anciennes, soeurs servantes ou compagnes, le sourire
sur les livres, passant par tant d'incommoditds sans autre
souci que celui d'adoucir un tant soit peu la situation des
pauvres! C'est l'oeuvre de Dieul Oh! combien saint Vincent veille sur les siens!
Je ne sais quel sera le resultat de tout cela; on dit
que les choses vont tres mal. Ici Pon craint beaucoup;
mais j'ai la confiance que celui qui nous a delivrdes du
premier danger nous delivrera du second. C'est a un
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miracle de la divine Providence que cette capitale doit
d'4tre encore debout; et nous tous qui etions ici le
12 mai, nous lui devons la vie. Nous fimes, en effet,
assaillis par le bombardement d'une maniere si sauvage
(sans avis prealable), que I'histoire n'enregistre pas de fait
semblable. Mais le bon Dieu nous a soutenus au milieu
des dangers.
Toutes vos filles vous saluent respectueusement et vous
demandent une priere aux pieds de Notre-Seigneur.
Je suis, en son amour et en celui de Marie Immaculie, etc
Sceur RODRIGUEZ. i. f. d. . c., s. d. p. m.

Lettre de M. DANIEL MEIA, pritre de la Mission,
t M. A. Fur, Superieur general.
lie

de Cuba; la Havane, le 14 juin 1898.

MONSIEUR ET TRAS HONORi PaRE,

Votre binediction, s'il vous plait!
II y a deux mois que nous sommes bloques; et dans cette
ville, et dans Pile elle-mdme, il ne rentre rien. Aucun vapeur etranger n'a la permission de rien laisser ni de rien
prendre. Je confie ma lettre a un monsieur qui part dans
an de ces vaisseaux, et probablement il la fera suivre a la
Jamaique.
Les vivres commencent A manquer, quoiqu'il y en ait
encore pour quelque temps, et nous comptons sur la divine
Providence, qui viendra a notre aide. La misere est grande
parmi les pauvres, toutes les affaires etant arr&tees.
Nous sommes en bonne santd et bien unis. Nous ne savons rien de Porto Rico.
M. Gtiell vient de recevoir votre dipdche. Nous recevons
aussi a Iinstant une ditpche de M. le Superieur de Santiago
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de Cuba; il nous dit qu'on venait de bombarder la ville,
mais que soeurs et missionnaires allaient bien.
J'ai I'honneur d'etre, en I'amour de Jesus et de Marie
Immaculde, mon tres honord Pare, etc.
Daniel MaJIA, i. p. d. I. m.
ILES PHILIPPINES
Lettre de la seur CHAsco, Assistante d Manille,
Ja a swur JOVELLAR, Visitatrice J Madrid.
Manille, la Concordia, Ie 23 mai tS98.
MA RESPECTABLE SCEUR I

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nouspour jamaisl
Vous devez etre bien desireuse d'avoir des nouvelles de
vos pauvres filles des Philippines; pour vous procurer cette
consolation, je veux essayer de confier ma lettre a un vapeur etranger. J'espere que le bon Dieu vous la fera parvenir.
Nous sommes sans communications avec PEspagne;
nous ignorons le temps que durera cette triste situation,
et quel en sera le denouement. Nousavons tout i craindre;
on fait circuler les bruits les plus effrayants; nous verrons
ce que Notre-Seigneur veut de nous, qui sommes it Penseigne de son aimable Providence. Nous comptons qu'il ne
manquera pas de nous proteger. Jusqu'A present, il a conserve les membres des deux families de saint Vincent.
Nos soeurs de Cavite et de Caiacao, ainsi que leurs pauvres, sont ici avec nous, apres avoir eprouvi bien des tribulations pendant le bombardement de Cavite; et nous,
nous teions dans une grande anxietd, sans savoir pendant
cinq jours ce qu'elles etaient devenues I Enfin, les voilA
aupres de nous; mais qu'elles ont souffert pour pouvoir
faire sortir leurs malades du milieu des sauvages qui les
entouraient!
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Les soeurs de Caiiacao ont pu, malgri le feu et le saccage,
emportei quelque chose en fait de linge et de vitements;
mais celles de Cavite, rien! Encore sont-elles bien heureuses
d'avoir toutes pu se sauver; car, avant leur depart, les insurges commencerent a saccager 'h6pital et a menacer les
soeurs.
Tout ceci avait lieu a Cavite le Ix mai, et a Manille nous
n'etions guere plus tranquilles, car quelques obus commencaient a tomber, et l'on croyait que cette ville serait aussi
prise par nos ennemis. La panique s'empara tellement de
la population, qu'on aurait dit la fin du monde; tous
fuyaient loin de la ville, sans savoir oh ils allaient se refugier. Plusieurs families vinrent nous demander 'hospitalit,
et nous les accueillimes avec bonheur. En plus, nous avions
quatre cents malades qu'on nous amena de 'h6pital, craignant le bombardement. Ils y sont encore, mais les families
sont deja rentrees chez elles, voyant que le danger n'dtait.
pas immediat.
Je ne finirais pas si je vous racontais toutes nos souffrances. Depuis huit jours, notre maison parait une tour
de Babel; nous avons des malades, des enfants, des dames,
les soeurs des autres maisons, plusieurs missionnaires. Que
Dieu ait pitie de nous, car il est plus facile de ddpeindre
cet itat de choses que de le subir.
Et le pire est, d'aprbs l'opinion gendrale, que tout ceci
ne finira pas sans que Manille soit bombardde. Priez beaucoup pour nous, ma Mere, afin que Notre-Seigneur nous
donne la force dont nous avons besoin pour supporter les
epreuves qu'il veut bien nous envoyer; c'est en lui que
nous avons mis notre confiance, et, jusqu'h present, nous
sommes bien courageuses.
Notre bonne et respectable soeur Ayanz souffre beaucoup;
elle ne s'attendait pas a avoir ces tribulations a la fin de sa
vie. Elle nous console et encourage de son mieux. Elle est
toujours souffrante, et le bon Dieu nous la laisse encore
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pour ajouter tous ces mirites A sa longue vie de sacrifice.
Les malades des h6pitaux ont ite transportis en differents
endroits, par crainte du bombardement; cela double l'ouvrage de nos soeurs, et le n6tre aussi, pour aller les voir et
les encourager. Que Notre-Seigneur vienne a notre aide, et
ait soin de conserver en nous toutes l'esprit de notre sainte
vocation; grace a Dieu, les sceurs, au milieu de tant de
tracas, sont bien ferventes et bien ddvouees.
Ici l'alarme regne partout. On continue A faire des tranchies et on fortifie la ville de tous les c6tes. L'escadre americaine est attendue, elle dolt bombarder la ville; puis
l'armee y entrera; si cela arrive, que deviendrons-nous?
Je sollicite le secours de vos ferventes prieres et de celles
de nos soeurs, et je suis, etc.
Soeur FLORENTINE CHASCo, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.

Lettre de M. EMMANUEL ORRIOLS, pritre de la Mission,
Visiteur, d M. A. FIAT, Superieur gienral.
Manille, le 27 mai 1898.
MONSIEUR ET TRES HONORE PiRE,

Votre benddiction, s'il vous plait !
Je suppose que vous avez recu mes deux dernieres lettres
du mois d'avril. Aujourd'bui, je peux vous dire que dans
le soulevement de Cebti, missionnaires et sceurs ont ete
l'objet d'une protection spdciale de la part de Notre-S igneur. Les rumeurs d'un soulevement a Nueva Caccres
etaient iausses, et les n6tres vont bien, grace A Dieu.
Je tiens a vous donner quelques details sur ce que nos
sceurs de Cavite.et de Cafiacao ont eu Asouffrir.
Le premier de ce mois, a cinq heures du matin, 1'escadre
americaine entra dans la baie et commenqa a attaquer la
n6tre, dont les vaisseaux, en nombre insuffisant, &taienten
tres mauvais etat, de sorte qu'elle rut detruite, et les Ami-
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ricains resterent les maitres de la baie. Les obus passaient
sur les maisons de nos seurs; il en tomba meme un dans
I'h6pital, mais il ne fit aucun mal ni aux malades ni aux
sceurs. C'est surtout le 2 et le 3 que nos sceurs de Cavite
eurent a souffrir, car les Americains ayant menace de bombarder la ville, tout le monde prit la fuite, et nos sceurs
resterent seules avec leurs malades A la merci des insurges,
ou, pour mieux dire, des voleurs. U1s commencerent, en
effet, A saccager les maisons; le 3, ils se disposaient A en
faire autant dans I'h6pital, ofu i.s savaient qu'etaient caches
quatre religieux augustins dechauss6s. Le chef des insurges
aborda La sceur supirieure, en lui disant:- Tu vas me
dire imm6diatement oi sont ces religieux que je veux tuer,
autrement c'en est fait de toi et de toutes les Meres. a La
sceur supirieure, animee de Lesprit de Notre-Seigneur, lui
rdpondit : Je ne sais pas ou sont ces religieux, et, quand
je le saurais, je ne te le dirais pas, parce que c'est une trAs
mauvaise action que celle de tuer les PWres. Nous sommes
venues aux Philippines pour faire le bien aux Indiens;
s'ils nous tuent, nous irons au ciel. v Ceci fit impression
sur le chef; mais il en cotta beaucoup a nos pauvressoeurs
pour pouvoir sauver la vie aux religieux.
Pour y rdussir, elles les engagerent A se diguiser en Indiens, se couvrant la tete comme s'ils itaient malades ou
bless6s.
Le 4, la superieure voyant que les sceurs ne pouvaient
pas rester a Cavite, parce qu'elles manquaient de tout, et
qu'elles dtaient tres exposees, dlle se decida A demander aux
Americains mdmes, qui s'itaient empares de I'arsenal, de
les proteger. Ils le firent, et elles purent partir A Caiiacao
avec leurs malades. Elles sortirent A cinq heures de I'aprksmidi, et a sept heures elles se trouvaient A Saint-Roch, sans
avoir le courage d'aller plus loin, ne sachant pas ot elles
pourraient se refugier. Sur la demande de nos seours, M. le
cure voulut bien permettre l'installation des malades dans
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l'glise pendant la nuit, et pour toute nourriture, elles ne
purent donner A ces chers pauvres qu'un peu de riz et un
peu de sucre.
Le lendemain, a quatre heures, elles se mettaient en
marche, et, enfin, elles arriverentm Cafiacao oh elles etaient
un pen plus en surete, car les Americains etaient ici plus
nombreux qu'a Cavite.
Que vous dirais-je, mon tres honore Pere, de tout ce que
nos seurs de Caiiacao eurent aussi a souffrir en ces jours
de tribulation I Plusieurs fois elles furent obligees de faire
le transport des malades d'un endroit A P'autre A cause des
obus. Tant6t elles les transportaient a 'glise, tant6t a SaintRoch, et de IA elles revenaient de nouveau a Cafiacao; et
tout cela sans avoir ce qu'il fallait pour nourrir leurs malades. Enfin, celles de cet endroit, avec celles de Cavite
et les malades des deux h6pitaux, vinrent a Manille dans
une barque que les Americains leur procurerent, et avec
laquelle elles firent plusieurs voyages le 4 et le 5 de ce mois;
et les Americains, en arrivanr pres de Manille, rendirent les
soeurs et les malades au gouvernement espagnol. Les Am&ricains out temoigni beaucoup de respect et de diference
pour les malades et pour les sceurs.
Grace a Dieu, nos soeurs se portent bien, et partout elles
se devouent au soin des malades et des blesses; le college
de la Concordia est transforme en ambulance, ot il y a
trois cents malades; A Panducau, 1'eglise sert d'h6pital, et
on a itabli une autre ambulance a Guadalupe, au couvent
des Religieux Augustins, ot l'on a transportd les malades
de Caiiacao.
La ville de Manille est maintenant comme un desert;
tout le monde est parti, craignant le bombardement qu'on
avait annonce. Les colleges et les communautds religieuses
out td "transferes en des endroits ot les obus ne pourront
pas les atteindre. Quant a nous, nous somnes restes a SaintMarcellin, quoiqu'on nous dise que nous sommes bien ex-
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poses; mais j'espere que Notre-Seigneur nous protdgera, et
meme j'ai la confiance que la tres sainte Vierge ne permettra pas qu'une ville oi l'on a une si grande devotion an
saint Rosaire soit bombardee.
L'escadre amiricaine est toujours dans notre baie, et
empeche toute communication, non seulement avec l'Europe, mais aussi avec les autres iles de cet archipel. Combien de temps cet elat de choses durera-t-il? Nous l'en savons rien. On espere que 1'Espagne enverra des renforts,
et alors nous serons bient6t ddlivris de nos ennemis. Mais
c'est de Dieu que nous attendons le secours; car, s'll nous
chatie a cause de nos piches, II ne manque pas de nous
proteger; et deji nous- remarquons un changement favorable qui s'est opier parmi les Indiens, mime parmi les
insurgis, en faveur de 'Espagne.
J'ai l'honneur d'etre, en I'amour de Notre-Seigneur, etc.
Emmanuel ORRIOLS, i. p. d. 1. m.
Les hostilites oat cess6 entre les deux nations belligdrantes i la
suite d'un protocole contenant les preliminaires d'un traite de paix,
datd du 12 aott et signd par les repr6sentants des Etats-Unis et de
1'Espagne.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Cizek (Jean), pritre dicid6 a Graz, Autriche, le
mai; 32 ans d'Age et 13 de vocation.
Frere Rojo (Fidele), clerc, decidd a Tardajoz, Espagne,
le 2 juin; 25, 9.
M. Dubulle (Denis), pretre, decedd a Cavalla, Mace22

doine, le 22 juin; 72, 41.

M. Urge (Ignace), prdtre, decedd an Tchi-kiang, Chine,
en juillet; 58, 29.
Frere Kerin (Daniel), coadj., decede A Niagara, EtatsUnis, le Ii juillet; 76, 43.
M. Navinsek (Joseph), pretre, dicddd a Graz, Autriche,
le 19 juillet; 27, x .

Frere Toran (Dominique),

clerc, dicide a Madrid,

Espagne, le 14 mars; 20,4.

M. Ferrafiat (Amedde), prdtre, decede A Limoux, France,
le 27 juillet; 70, 33.

M. Tcheng ..... , pretre, decdde a .....
Chine, en juillet.
M. Cladera (Antoine), pretre, ddc6dd a Palma, ile Majorque, le 3 aoit; 59, 35.
Frere Lakner (Francois), coadj., decedd &Vienne, Autriche, le 5 aodt; 6i, 42.
M. Bdnech (Claude), pretre, d&c6dd A Santiago, Chili, en
aoQt; 77, 57.

Frere Elorriaga (Thimothee), clerc, decidd a Madrid,
Espagne, le 16 aout; 21, 4M. Confalone (Raphael), pretre, d6cedi a Naples, Italie,
le 17 aout; 68, 25.
NOS CHERES S(EURS

Edwige Bladowska, d6ecdee a l'h6pital de l'Enfant-Jesus a
Varsovie; 65 ans d'Age, 37 de vocation.
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Juana Loperena, decedde i 1'H6pital Gndral de Madrid, 31 ans
d'Age, 12 de vocation.
Camila Torres, decddde " l'h6pital Alphonse XIII de la Havane; 65, 22.
Trinidad Franques, ddcedee A Barcelone, Espagne; 35, 17.
Felipa Beunza, decedde i Leon, Espagne; 70, 4.
Antoinette- Lazarine Coulon,ddcidee i Liege, Belgique; 69,47.
Marie Wurzenrainer, dcidee h Salzburg, Autriche; 21, 4.
Marguerite Landrevie, ddecdde a Alger; 75, 56.
Juana de la Crux Salcedo, decidde a Panama, Colombie; 26, 6.
Catherine Grandmarin, decedde i Palazzolo, Italic; 68, 47.
Marie Gajsek, decedde a Budapest, Hongrie; 29, 8.
Louise-Augustine Tuaillon, decedde ZaAgde, France; 55, 3o.
Anna Kappel, decedie 5 Budapest, Hongrie; 77, 53.
Anna Reisenhofer, dicidee i Budapest, Hongrie; 40. 6.
Elisa Cecconi, decedde t Sienne, Italie; 49, 19.
Romana Talon, decedde i Manille, lies Philippines; 45, 36.
Antonia Noguer, ddcedee i Madrid; 74, 47Getrudis Estrela, ddcedie i Seville, Espagne; 66, 41.
Luisa Alzaga, dc6dice i Jaen, Espagne; 73, 51.
Josefa Alargunsora, ddcidee i Pasajes, Espagne; ,5, 2.
FrancoiseWaliszek, d6cddee i Leopol, Pologne; 52, 29.
Theresia Biringer, dicedde a Grosswardeia, Hongrie; 25, 1.
Maria-Cilina Loubet, ddcedde i Paris; 22, 4.
Francoise Richen, ddcddee i Nippes, Prusse Rhdnane; 73, 47Rose Pescetto, decedde i Turin; 65, 39.
Marie-Reine Mongi, d6cidde i Lyon, France; 5o, 26.
Flavie-Flore-Cdcile Farlet, dicedee i l'Hay, France; 41, 16.
Eisabeth-Aline Grelier, decidee i Marseille, France; 63, 37.
Anne-Marie Brunner, decedee A Hetzendorf, Autriche; 2I, 3
Maria-Della Rossa, dc6idde& Naples; 42, 22.
Anna Juilhard, dceddee i Budnos-Ayres; 67, 49Lucie de Caux, decedie i Clichy, France; 78, 56.
Anne-MathildeCardonne, dcedd6e Barcelone, Espagne; 32, to.
Adele Contizac, decddee i Bordeaux, France; 72, 48.
Genevieve Sevcan, dcd6ee i Budapest, Hongrie; 35, i3.
Anne Maringer, ddcedde h Salzbourg, Autriche; 67, 39.
Emilie-Mathilde Poupon, deciddei Hangt-chdou,Chine; 36, a.
Maria Krieger, ddcedde i Vienne, Autriche; 66, 47.
Marie-ZenaIde Kerneur, ddecdde a Vienne, Autriche; 76. 5o.
Anne Gargan, d6ced6e a Liverpool, Angleterre; 33, i2.
Bronislasse Wybierznska, decddee
Posen, Pologne; 49, 27.
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Marie-Josephine Giron, deckdee a Saint-Michel, Algerie; 42, 19.
Anne-Marie Fougerouse, decedee A Chateau-Leveque, France;
29, 8.

Anna Gomes, decedee i Diamantina, Bresil; 26, 4.
Igna.ia Torrens, decedee a Girona, Espagne; 73, 5o.
Anna-Maria Fernandez, decedde A Santiago, Espagne; 47, i8.
Ignacia Galarza, dce6d&e i Vitoria, Espagne; 65, 4o.
Manuela Galindo, decedde i Madrid, Espagne; 56, 32.
Marie de Genoa, ddcedde it Jerez, Espagne; 87, 67.
Bonaventure Castello, ddcddde i Madrid, Espagne; 41, 2o.
Josephe Marco, ddcddee i Madrid, Espagne; 70, 44.
Emilia Astiz, decidee i Cullera, Espagne; az, 3.
Marie-Eunice Hackett, ddcedee a Dallas, Etats-Unis; 25, 2.
Marie Dubost, ddc6die i Paris; 54, 32.
Marie-Felicitd Francolino, de~cdee i Campomerone, Italie;
43, 19.
Marguerite-Laure Chesse, d6ced6e it Clermont-Ferrand,
France; 70, 45.
Marguerite-Antoinette Toucheboeuf, decddee A Paris; 61, 39.
Rose-Marie Mac-Erlaine,dicddeea Liverpool, Angleterre; 25,4.
Aline-Marie-Dominique Gamblin, ddcddde i San Jose, Costa
Rica; 46, 25.
Victorine-Marie Gallien, ddcidee a Bailleul, France; 27, 9.
Henriette-Calestine Colinet, dec6de i La Reole, France ;64,44.
Marie-Jos&phe Magenthies, decedee a Vannes, France; 78,58.
Marie-Alphonsine de Celle,deced6e a Ditroit, Etats-Unis; 3, x6.
Isabelle Archer, dec&de i Legan6s, Espagne; 63, 46.
Valentina Otal, d6ced&e i Barbastro, Espagne; 3 , 7Marianne Fasel, dicedee i Xhoffraix, Prusse rhenane; 24, 3.
Reine-Philomene Berleur, ddcedde i Dinant, Belgique; 6o, 36.
Jeanne Saint-Arroman, dcedee i Vic-Bigorre, France; 6a,43.
Josephine-Henriette Martres, d6cidee i Nice, France; 72, 5o.
Rosa Cots, dicedde i Manille, Philippines; 50, 28.
Antonia Martinez, ddcedee i Madrid; 76, 49.
Lorenza Aramburn, decedee i Madrid; 39, i3.
Ascension Diez, ddcedde a Sdville, Espagne; 57, 1a.
Catherine-Augustine Luminet, decddee i Roye, France; 39, 4.
Juliette-Marie-Josdphine-Augustine Esnault, dicidde i Paris;
3o, I.
Marie-Nathalie Manhdric, ddcedde A Agen, France; 39, ta.
Marie-Daria Zacchia, d6dcdde a Turin; 40, no.
Julie-Victoire Etourneau, dicedde i L'Hay, France; 70, 43.
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Maria Mangiapane, dicedde i Naples; 23, 5.
Marie-Francoise Gaudin, decdee a Bernay, France; 58, 32.
Elisabeth Perrot, dicedde a Chiteau-l'EvEque, France; 3o, 5.
Louise-Nicole-CatherineCambon, decede e Marseille, France;
69, 37.
Marie-Antoinette Guiot, ddicdde a Gex, France; 79, 50.
M arie-Armandine Abedeille, ddecdee a Pen-Bron,France; 48,20.
Clarisse-Augustine Orlez, d6cdde h Longwy, France; 41, 18.
Philomene Bonnevialle, dicedde a Paris; 53, 28.
Marie-Sophie-Joseph Lernould, decidee i Amiens, France;
61, 42.,

Maria Pavon, decidee Quezaltenango,Amdr-centrale; 55, 30.
Elisabeth Bonnetraine, decedde a Constantinople; 62, 39.
Dolores Hita, ddcddee a San Salvador; 71, 47.
Marie Mendez, decddee i Guatemala; 55. 31.
Renee-Perrine Chevalier, decddee &Aversa, Italie; 72, 5i.
Marie Andrain, decide 5 Clichy, France; 57, 3r.
Andrie Perisseau. dicedde h Agen, France; 73, 43.
Louise Fromantin, decedde a Louhans, France; 63, 42.
Feliciti Moncassoli, decidee a Turin; 44, 8.
Mlarie-Madeleine-Thdrese-Daria Costero, ddcddee a Sampierdarena, Italie; 34, 3.
Jeanne-Marie Henin, ddcidde &Chambon, France; 67; 45.
Mathurine-Julie Rez6, decedde a Vic-Bigorre, France; 78, 56.
Amalia Pidrantozzi, decedde i Arezzo, Italie; 32, 5y.
Maria Careaga, ddced&e Logrofio, Espagne; 5o, 23.
Saturnine Plaza, dicidde & Grenade, Espagne; 70, 5o.
Marguerite-Catherine Bouisset, ddcedee h Paris; 7 I , 43.
Stdphanie-Julie Desmoudt, decidee a Lille-Moulins, France;
43, 21.

Marie Pignolat, decidde A Saint-Denis, France; 63, 35.
Claire Maffre, deciddee Chiteaudun, France; 66, 42.
CEcile Garces, dicidee h Panama, Colombie; 34, 4.
Jeanne Hinin, dicedde h Chambon, France; 65, 45.
Antonia Tealdi, dceddde i Turin; 70, 45.
Marie Cateb, ddcddee a Beyrouth, Syrie; 41, 16.
Celina Caillet, decddee & Lyon, France; 58, 35.
Cdlestina Esnoz, deced6e

& Madrid;

22, 2.

Antoinette d'Alessandris, dicedde i Bari, Italie; 27, 5.
Elisabeth Berrouiller, dicddee a Lyon, France; 79, 53.
Mariana Pascual, decedie & Rio Piedra, Antilles; 68, 41.
Ladislas Musialska, dcdde k Cracovie; 19, io.
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Catherine Hannon, decedde h Baltimore, Etats-Unis; 26, 2.
Anna Meik, decedde a Cracovie; 60, 32.
Teresa Rebora, ddc6dee &Sienne, Italie; 57, 37.
Ersilia Faralli, decedee a Sienne, Italie; 3o, 6.
Anna-Marie Benoit, ddcedde au C6teau, France; 67, 46.
Marguerite Chaume, decedee & Paris; 32, 9.
Josephine Staccioli, decedee &Turin; 59, 3o.
Sophie Schneller, decedee & Laibach, Autriche; 39, 14.
Anne-Marie Schiffer, decedee &Nieuil-l'Espoir, France; 70, 47Anne-Marie Juin, decedee a Valence, France; 77, 53.
Helene-Marguerite-Marie Labatut, decedee & Montolieu,
France; 23 ans, 3.

Josefa Zeleznik, decedee h Budapest, Hongrie; 32; 6.
Anna Guarnieri, decedie a Naples;

21,

5.

Jeanne Royat, d'cde&e a Riom, France; 73, 52.
Anne Field, deced6e a Mill-Hill, Angleterre; 38, 14.
Adele-Sophie Fievet, decedee &Angers, France; 67, 43.
Marie-Louise Ipcher, decidedh la Priviere. France; 61, 36.
Marie Weldon, decedde a Dublin, Irlande; 4o, i5.
Therese-Marie Picot, dicedee a la Maison-mere h Paris; 21,
8 mois de vocation.
Albertine Peuczerzinski, d6ecdee AWeidlingau, Autriche; 5, 3.
GRACES
ATTRIBUEES

A LA MODAILLE MIRACULEUSE

Caserta, Italic. - Une conversion. Lettre du 3o novembre .897.
C. (Belgique). - a R6virende mere des Filles de la
Chariti. - C'est avec la plus grande joie que j'ai appris votre -adresse. Depuis mon plus tendre age je possidais une midaille de la bienheureuse Vierge Marie telle
qu'elle est apparue A la soeur Catherine Labour6, en i83o.
Depiis deux mois, je suis prive de ma medaille; je l'ai
prdtie pour un homme qui ne voulait pas se confesser
avant de mourir. On a voulu lui donner ma medaille, il
I'a prise et I'a jetie par la fenetre; on l'a dtd rechercher et
on l'a mise sous son oreiller. On va lui preparer du the,
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et, quand on revient, cinq minutes apres, il pleurait et youlait absolument se confesser. Un pretre arrive et leconfesse.
II est mort un peu apres; il a demande d'etre enterrd avec
ma midaille. Mais maintenant mon pere et ma mere sont
malades. II faudrait une medaille a chacun et a mon frere
cadet agi de deux mois. Agrdez, etc. - L. TH. R

GRACES
ATTRIBUEES

A L'INTERCESSION

DU

BIENHEUREUX

JEAN-GABRIEL

PERBOYRE ET OFFRANDES FAITES EN SON HONNEUR A L'(EUVRE
DES MISSIONS LES PLUS NECESSITEUSES DE LA DOUBLE
DE SAINT VINCENT

FAAILLE

DE PAUL.

L. M. Grice obtenue; demande de nouvelles grAces,
16 mai 1898. - 25 fr.
L. M. Grace obtenue. Lettre du 23 mai. - 7 fr.
N. Pour acquitter une dette envers le Bienheureux.
Lettre du 23 mai. -

20 fr.

De la part d'une personne qui avait promis au Bienheureux 5 fr. pour les missions si elle trouvait une bonne
place. Elle Pa obtenue et s'y trouve heureuse; elle compte
sur lui pour I'aider a y rester longtemps. Paris, 2 juin.

-

5 fr.
L. Grace obtenue. 0ojuin. - to fr.
G. Reussite aux examens:pour le brevet. Reconnaissance,
13 Juin. - 20 fr.
Paris. Succes dans des affaires commerciales attribui au

bienheureux Jean-Gabriel Perboyre. Mme L. - 20 fr.
Rio de Janeiro. Deux graces obtenues, 19 juin. - 20 fr.

B. Succes aux examens pour le certificat d'dtudes, 23 juin.
Paris. Pour succ6s d'examen, 19 juillet.
Charente-Infdrieure. Succes aux examens, 20 juin.
N. Succes pour certificats obtenus, 9 juillet.
L. Succes aux examens, 20 juin.
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L. N. Recommandation aux prieres, 2 fr. - De diverses
personnes pour guerisons et autres grAces obtenues, 5 fr.
C. L
Le 24 ddcembre, etant seule dans ma buanderie et
ayant beaucoup de linge mouilli, pour le monter i I'atuve
je charge la m.'chine destinee pour cela; entin je monte
ma charge, mais par suite d'une fausse manoeuvre, me voila
prise par le bras et la tete. J'ai enfin pu retirer la tite,
mais la cornette et mon bras restaient entre deux tringles de
fer. Je suis demeuree dans cette position environ dix minutes A crier au secours pour qu'on m'entende et qu'on
vienne me delivrer. Je demandaisau Dieu des misericordes
de ne pas permettre que j'aie le bras coupe. II m'est alors
venu a la pensee de m'adresser au bienheureux JeanGabriel : Bienheureux Perboyre, dis-je, delivrez-moi, je
vous prie a. A rinstant, j'ai pu facilement retirer mon bras.
sans aucun mal. Grace soit rendue au bienheureux martyr
de sa protection toute particuliere. * 16 juillet 1898.
Nord. A 1CEuvre des Missions ddlaissees de la Chine,
pour diverses grAces obtenues. - to fr. 5o.
Ch. Succes de deux jeunes filles auxexamens. - 5 fr.
Allier. Succes d'un examen, 27 juin. - to fr.
Lot-et-Garonne. Une mere; reconnaissance pour le succes de sa fille aux examens, 28 juin. - zofr.
E. Succes pour le certificat d'etudes et pour le brevet,
3o juin. - 15 fr.
B. Grice obtenue par I'intercession du bienheureux
J.-Gabriel Perboyre. Reconnaisance, 3o juin. - 20 fr.
R. (Isere). Succes pour les examens, 29 juin. - 5 fr.
R. Grce obtenue, i' juillet.- 5 fr.
Bo. Remerciements, 5 fr. - Demande de grAces, 5 fr.
R. En retour d'une promesse au Bienheureux, 8 juillet.
- 3 fr.
Deux jeunes dleves recues au certificat, 8 juillet. - 5 fr.
L-M. Nos examens de certificats d'6tudes ont etd brillants et toutes nos fillettes reques. Je vous envoie 3o fr. en
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actions de graces pour les faveurs reques par 1'intercession
du Bienheureux, 13 juillet.
P. c Grande reconnaissance pour une faveur recue, laquelle etait tres ardemment desirde ,. 14 juillet. - too fr.
A. (Loiret). Succes des enfants aux examens, 16 juillet.
-

io fr.

Chine. Tchong-ting-fou, 17 mai 1887. - Lettre de
Mgr Bruguiere, vicaire apostolique du Tche-ly occidental,
a M. Angeli, directeur de l'(Euvre du bienheureux JeanGabriel Perboyre.
• Merci! c'est par ce mot de vive gratitude que je desire
commencer cette lettre vous accusant reception du genereux
secours que vous venez d'accorder a notre mission.
a Cette somme de 2 ooo fr., je vais encore l'appliquer a
la fondation de r(Euvre des Catichistes; oeuvre qui ne
pent dtre qu'agreable a notre Bienheureux, puisqu'elle a
directement pour but la propagation de la foi.
SPlacee sous le patronage de l'ap6tre saint Paul, du
bienheureux Jean-Gabriel et de saint Vincent, cette petite
socie~i de catechistes, itablie depuis trois ans &peine, nous
donne les meilleures espirances. Deja sept de ses membres
sont appliques a I'instruction des catechumines et les missionnaires sont enchantis des services de ces auxiliaires :
Is ne" regrettent que leur nombre trop restreint; esperons
que le bon Dieu nous fera trouver des vocations et permettra de compter non par quatre nos novices, chiffre
actuel, mais par dizaines.
a Je suis heureux d'avoir, cette fois, a vous donner communication d'une grace signalde obtenue par 1'intercession
de notre Bienheureux dans une chretiente du district que
dirige M. Baroudi, notre confrere, et qui eut lieu P'annee
derniere, au mois d'aott.
a Siao-ly est un gros village dela sous-prefecture du PeyHiang; il compte plusieurs centaines de families paiennes
et une trentaine seulement de families chretiennes. Lors de
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'introduction de la foi dans ce village, il y a trente-cinq
ans, Mgr Anouilh eut la joie d'y faire instruire de nombreux catichumines et d'y conferer beaucoup de baptimes;
mais il arriva ce qui arrive toujours, le. diable vint a son
tour et passa au crible cette fructueuse moisson d'ames.
Les nouveaux convertis de Siao-ly triompherent la plupart
de cette 6preuve. Quelques-uns cependant manquerent
de persiverance, et s'ils ne s'en retournerent pas a leurs
idoles, ils tomberent peu a peu dans l'indifference et la
negligence de leurs devoirs de chritiens au point qu'on
ne portait plus leurs noms sur les registres de la chrdtient6. Un d'entre eux, Lou (Philippe), avail abandonne
depuis plus de trente ans toute pratique religieuse, il
s'etait marie a une femme paienne; aussi rien ne faisait
esperer sa conversion. L'annde derniere, au premier de
Pan, quelques entretiens qu'il eut avec le catechiste du
village, son ami, firent naitre en lui quelques remords;
petit a petit il se sentit eclaire de nouveau des lumieres de
la foi. Bient6t ii rechercha la soci&te des chretiens, et enfin
lorsque le Missionnaire alla dans le village pour procurer
a chacun le moyen de remplir son devoir de confession et
de communion annuelles, Philippe introduit par ses amis
vint le trouver et le prier de vouloir bien le recevoir
comme un nouvel enfant prodigue; ce q4i eut lieu avec
une exquise charitd. Aussi, Philippe, A son retout a la maison, n'eut rien de plus empresse que de raconter asa femme
la riception bienveillante du pretre, et t'avis qu'il avait
requ d'exhorter son epouse a imiter son exemple en se declarant, elle aussi, catholique. A cette ouverture, la femmede
Philippe ne fit pas d'opposition, et tons les temps libres
qu'elle eut, elle les employa i etudier le catichisme ainsi
que les prieres les plus necessaires. Le dimanche, comme
son mari, elle allait i l'eglise, malgri les quolibets des voisins et surtout des voisines qui ne leur pardonnaient pas
leur desertion. Les paiens dtaient done m6contents, les
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chritiens au contraire jubilaient d'autant plus que Philippe
etait estim! et influent dans le village. Ceci se passait au
mois de juillet, lorsque, des les premiers jours du mois
d'aaot, la femme de Philippe tombe dangereusement malade; quelques jours suffirent, et la voila aux portes du tombeau. C'est alors que les mauvaises langues paiennes s'en
donnerent : a les entendre, c'6taient les divinitis.courroucees qui voulaient lui faire payer cher sa desertion. Sa
mort itait certaine, le Dieu des chretiens n'y pourrait
rien, etc., etc.
* La consternation etait dans la chretiente et i'etat de la
malade devenait de plus en plus alarmant. Philippe, loin
de se plaindre, demanda qu'on ondoyAt la mourante, et
s'en remit a la sainte volonte de Dieu. Un soir, sept ou
huit chretiens, apr6s leurs travaux de la journee, s'etaient
riunis comme d'habitude avec le grand catechiste dans
1'eglise pour reciter leur Rosaire; un chretien accourt,
appelle le catechiste et lui dit : La femme de Philippe est a
son dernier moment, le pouls ne bat plus, allez rdciter les
prieres de la recommandation de FAme; pour moi, je suis
charge d'aller lui acheter le cercueil. Nos chritiens interrompent leur rosaire et se rendent aupres de la mourante.
Vite ils se rendent compte que tout espoir humain a disparu; alors le calchiste se jette A genoux et dit a Philippe
ainsi qu'a ceux qui l'accompagnaient: 11 ne nous reste plus
qu'a obtenir un miracle : prions le bienheureux JeanGabriel de montrer sa puissance en ramenant cette moribonde a la sant6. II commence par reciter a haute voix la
prirre au Bienheureux, puis les litanies des saints; tous les
assistants repondaient. I1 avait fait a peine quelques invocations que la malade ouvre les yeux, fait un mouvement,
et elle qui ne parlait plus depuis deux jours s'cria: KJ'ai
a soif, je voudrais bien manger une peche! a A ces mots,
tout le monde reprit courage, on recita quelques prieres
d'actions de graces. Philippe courut toute la nuit pour aller
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acheter les fruits demandis; la malade les mangea avec
appetit, et, quelques jours apres, elle dtait completement
retablie.
i Le 2 avril de cette amnie, je me trouvais de passage a
Siao-ly. Marie, celle qu'on nomme la Miraculee, vint me
voir, et son mari me raconta son histoire. Tous les chrdtiens etaient presents et tous m'assurerent de leur ferme
croyance A I'intervention de notre Bienheureux. Philippe
et Marie temoignent de leur reconnaissance par leur ferveur,
ils viennent de decider leur fille, maride a un paien, Ase faire
chretienne elle aussi; elle pourra itre baptisde sous peu.
i Gloire done Anotre bienheureux Jean-Gabriel! Puissent
ces faits miracuteux augmenter notre confiance en lui et
servir &le glorifier!
" J'aime A me redire en 1'amour de Notre-Seigneur et du
bienheureux Jean-Gabriel, monsieur et tres honore confrere, votre tout reconnaissant, - J.-M. BRUGUEiRE, C.m. •
Paris. Riussite des examens, 21 juillet.
A. (Somme). Ayant promis au bienheureux JeanGabriel Perboyre de lui envoyer une petite offrande si nous
obtenions notre certificat d'6tudes, c'est avec plaisir et avec
reconnaissance pour les succ&s obtenus que nous acquittons
notre promesse en faveur des missions du Bienheureux,
21

juillet.

V. Succes des examens. Recommandation d'une retraite
d'Enfants de Marie et d'un examen, 21 juillet. - io fr.
L. (Nord). Offrande en reconnaissance d'une grace obtenue, 22 juillet.
Allier. Guerison d'une malade disesplrde, 22 juillet.
-

20 fr.

B. (C6te-d'Or). Pour les missions du bienheureux JeanGabriel. Actions de graces d'une faveur obtenue par son intercession, 23 juillet. - 4 fr. 5o.
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1673-1697
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17. Grands accroissements de la Compagnie.

76. Nouveaux etablissements en France : La cure et la
chapelle royale a Versailles; la direction spirituelle de
l'Hotel des Invalides d Paris.- La Congregation se trouvait florissante apres Pelection de M. Jolly au generalat. On
paraissait estimer partout son esprit et ses emplois, ce qui
engagea, en diverses villes de France, de demander avec
instance de nouveaux etablissements. M. Jolly n'etait pas
facile a en accepter, soit qu'il eut de la peine a fournir a
tousles endroits oi on lui en demandait, des sujets de la Congregation, soit que, suivant les traces de feu M. Vincent, il
n'aimAt pas a se produire avec eclat. Quand les propositions n'6taient pas bien nettes pour ce qui regardait la
subsistance des ouvriers, on qu'elles ne s'accommodaient
pas avec les usages de la Compagnie, il les refusait absolu-

ment. II refusa le seminaire de Reims, par la mime raison
que M. Almdras avait ci-devant refuse celui de Grenobie,
les iveques ne voulant pas laisser entiere liberti au General
pour retirer et envoyer les sujets selon qu'il jugerait a propos dc le faire; il fit de mime pour d'autres etablissements

considerables par de semblables raisons. Toutefois, il se vit
oblige d'en accepter quantite, presque coup sur coup, tant
en France qu'en Italic et en Pologne, et mime quelques-
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uns qui faisaient beaucoup d'honneur a la Compagnie,
quoiqu'il y edt grande repugnance.
Le Roi Louis XIV l'obligea a se charger d'abord de la
cure de Versailles, ville oit Sa Majesid faisait sa residence
ordinaire et qu'elle avait fort embellie et augmentee; puis,
de la direction spirituelle des Invalides, pour qui le meme
monarque avait fait bitir et doter un magnifique h6tel A
Paris. M. Jolly fit ce qu'il put pour eluder ces grands
etablissements; en particulier, ii ordonna des prieres pour
detourner le coup, et, dtant force de plier sous Pautorit6
royale, il annonqa ainsi cette nouvelle A la Compagnie :
* Bon Dieu, quel emploi et quel danger pour de pauvres
pritres destines pour les villages I Y La suite fit voir qu'il
ne craignait pas sans raison. II representa, avec insistance,
au Roi, non ces inconvenients qu'il apprdhendait et sur lesquels il n'osait pas s'expliquer, mais la disette d'ouvriers et
bien d'autres raisons.
Voici ce qu'il en dcrivit a la Compagnie, par sa lettre du
23 novembre 1674 : aJe vous ai deja informe de notre
etablissement de Versailles, mais non pas de la faqon dont
il s'est fait. II y a environ trois ans que le Roi ayant dessein de nous mettre 1a, en fit parler a M. Almdras par
Mgr l'Archeveque de Paris, pour lors messire Franqois de
Harlay. M. Almeras reprdsenta k Sa Majeste diverses raisons pour l'en d&tourner, entre autres que la Congregation se chargeait tres difficilement des cures, lesquelles la
ditournaient trop de ses fonctions. Toutefois, le Roi persista dans sa resolution, sans nous en avoir neanmoins
parld depuis ce temps-lg. Nous ne pensions plus A cette
affaire, croyant que Sa Majeste pouvait avoir change d'avis.
Mais elle nous fit savoir, sur la fin du mois de septembre
passe, que son intention dtait d'executer au plus t6t ce
dessein, et qu'elle avaitdestind I'abbaye de Saint-Remy de
Sens, vacante par la mort de Mgr 1'Archevdque de Sens, de
la valeur de 4ooo livres de rentes, pour la fondation de
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nos pritres i Versailles. Apris dtre c nvenu des conditions,
Mgr l'Archevdque de Paris a fait r'union de jadite cure i
notre Congregation *. On en prit possession Ie 23 octobre.
M. Jolly y avait envoye six pretres avec un fr6re. Quelques
jours apres, MM. Le Bas et De Manhe s'y rendirent pour
donner une mission; ils Font continude avec les autres
jusqu'au dimanche 18 novembre. C'est ainsi qu'on rapprochair, autant qu'on le pouvait, cette nouvelle maison de
la fin de P'Institut, en en commencant les exercices par une
mission. M. Jolly retira de Richelieu M. Thibaut, pour en
etre le premier cure; celui-ci parla pour la premiere fois
i ce nouveau troupeau, bien diff6rent du premier, le jour
de Saint-Martin. C'eiait un homme fort populaire, pea
verse dans les manieres du monde, oi les autres ouvriers
savoir : MM. Fardel, Lescuyer, Baton, Chevremont,
Crepel et Duval n'entendaient guere mieux; ii etait simple
comme un enfant, et M. Jolly le loua lui-mime, apres sa
mort, d'avoir conserve dans la cour certe simplicite.
Le General se vit done ainsi obiigi d'accepter ces itablissements. II agit, pour le commencement, de la fagon
que nous venous de rapporter, et que Dieu a benie visiblement dans la suite. 11 n'y a guere de lieu of on ait gagne
l'affection du monde, quoique accoutume a la cour, autant
qu'a Versailles et aux Invalides, tant ii est vrai, qu'au
milieu mdme des grandeurs humaines, on aime toujours
la simplicite dvangdlique.
Sa Majesti tres chretienne ajouta aussi A la care la direction de sa chapelle, augmentant l'enetien des pritres
et des clercs. 11 y a pour les deux emplois vingt-cinq prAtres avec huit clercs, que 'on tire du seminaire de SaintLazare, et il y a une quinzaine de pretrcs avec quelques
clercs aux Invalides.
77. Seminaires : Saint-Flour.-Outreces deux etablissements, M. Jolly en accepta d'autres pour des seminaires
6loignes, en diverses vilies ipiscopales de France : r* A
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Saint-Flour, en Auvergne. Le contrat en fut passi ds
fannee 1673. Mgr De Mont-Rouge, ievque de SaintFlour, avait demande avec instance qu'on fit cet etablissement, et M. Chomel, dont on a parle ci-dessus, a I'occasion de la nouvelle maison de Lyon, consentant d'aller
travailler en ce diocese, en qualite de grand vicaire, ii fit
li du bien A cette maison, lui donnant une partie de sa
bibliothique. On unit le prieure de Talizat, voisin de la
ville, pour la subsistance des ouvriers, outre quelques
contributions sur le clerge, autorisdes par lettres patentes
du Roi.
Le premier supirieur fut M. Pierron, depuis Superieur
general, qu'on y envoya avec M. Michaud. Des le debut,
Dieu y benit leurs travaux, ainsi que marqua M. Jolly,
dans une lettre du 9 mars 1673 ences termes : a J'apprends
de M. Pierron, qu'il prit possession du seminaire le lendemain des Cendres. Mgr l'Eveque, se voulut trouver a cette
action avec plusieurs chanoines de la cathedrale et quantiti
d'autres ecclesiastiques. M. Michaud, y fit un discours qui
contenta fort Sa Grandeur, les vicaires gendraux et toute
I'assemblee. Le prelat leur timoigne beaucoup de bienveillance, aussi bien que les dioc6sains, ce qui donne lieu
de croire que, Dieu aidant, ce seminaire fera de grands
biens, non seulement pour ce diocese, mais encore pour les
.autres des environs. On s'installa du mieux qu'on put en
cette ville pen commode, ou il faut monter et descendre.
Ainsi qu'on fait ailleurs dans les commencements, on
ajusta quelque miison de differents particuliers; et on y
loge encore aujourd'hui.
11 s'y fait quantite de prdtres dont plusieurs vont servir
dans les dioceses voisins.
78. Seas. - a2 A Sens, autrefois metropole de Paris,
grand diocese, o& Mgr I'Archev4que souhaita avoir les
Missionnaires pour la direction de son seminaire, on les
envoya an nombre de quatre prdtres avec trois freres. On
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y est encore aujourd'hui fort a l'itroit, assez pros de l'Archeveche. Cet itablissement se fit en l'annie 1675.
79. Arras. - 3" Deux ans apres, les Missionnaires s'etablirent i Arras par les soins de messire Guy de Seve de
Rochechouart, A present un des plus anciens prelats de
France, si connu et estime a raison de son z6le pour la
discipline icclesiastique. It les logea presde son palais au
nombre de quatre prdtres et quatre freres; et ce seminaire
a fait beaucoup de bien.
8o. Bediers. -4" L'annee suivante 1678, messire Frangois de Rotondi de Biscaras, evdque de Biziers, appela les
pretres de la Mission et leur confia le soin de son s6minaire. Ils sont places hors de la ville, dans un endroit
commode; on a depuis fait construire un bitiment assez
propre, mais qui n'est pas encore achev6. Outre le s6minaire,
il y a une bande de mission. Six pretres en tout avec trois
freres.
81. Aleth: - 5° La mime annie, messire Alphonse
de Valbelle, pour lors dveque d'Aleth et depuis de SaintOmer, les etablit a Aleth pour le seminaire, au nombre de
trois pritres. M. Hebert connu davantage depuis, quand ii
devint cure de Versailles, et enfin eveque d'Agen, fut le
premier superieur. Le diocese est petit, et la ville pen considerable, n'y ayant presque que Ia cathedrale et les chanoines. La maison est pourtant commode et assez biern
rentee.
82. Beauvais. - 60 1679. Mgr Toussaint de Forbin de
Janson etait d'abord iveque de Marseille, oa la maison de la
Compagnie etait ddja etabHle pour prendre soin des forcats,
faire des missions sur les galeres et ailleurs, dans les terres
de la marquise de Vins, dame des plus qualifides de province. II avait donni a la Congr6gation la direction du
s6minaire, qui est petit, le diocese ne comprenant que
vingt-cinq p4roisses.
Devenu ensuite evdque de Beauvais, cardinal de la
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sainte Eglise Romaine et grand aum6nier de France, il
confia de meme la direction du seminaire de cenouvel
eveche aux pretres de la Mission, qui sont quatre pretres et
quatre freres bien rentes.
83. Tours. - 7° II y avait dija un siminaire 6tabli a
Tours, gouverne par des pretres, avec une assez jolie maison pres de Saint-Julien, qui est la cathddrale. Un de ces
messieurs, nomm6 M. Saint, fit des instances pour le faire
remettre a la Congregation, et il eut la devotion de rester
dans la maison. M. Pierron en vim prendre possession
en qualiti de premier supirieur en 168r. Mgr Victor Le
Bouthillier, 6tait archevdque. Mgr Mathieu Porid'Ernaut,
ci-devant auditeur de Rote, et depuis archeveque de Tours,
y aajout6, sur la fin de sa vie, une fondation d'une bande
de mission; en sorte qu'on y est prisentement sept prdtres
et trois freres.
84. Auxerre. - 8" Messire Andri Colbert, evdque
d'Auxerre, appela, la meme annie 1680, dans cette ville,
quatre prdtres Missionnaires pour diriger son seminaire.
La maison est pres de la cathedrale, gdnee par les rues et peu
spacieuse. On y a fait batir depuis une assez jolie chapelle.
85. Chartres. - 9g Messire Ferdinand de Neufville de
Villeroy, evdque de Chartres, demanda, la mdme annee, et
obtint six pretres de la Mission pour conduire son seminaire. On I'dtablit dans un joli endroit hors de la ville.
Les chevaliers de Saint-Lazare essayerent de faire encore
quelques peines a ce nouvel &tablissement; mais ils n'y
reussirent pas, et c'est aujourd'hui une maison des mieux
situdes et des plus commodes de la Congregation. Messire
Paul Godet Des Marais, eveque de Chartres, y a ajouti une
bande de mission; et, encore depuis, Mgr de Mdrinville,
son digne neveu et illustre successeur, a confi6e la Congregation la conduite d'un petit seminaire, destine a elever
de jeunes clercs selon 1'esprit du concile de Trente : c'est
une maison distincte de l'autre dans l'enceinte de la ville.
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86. Poitiers. - to" L'annee suivante I68i, d'autres
eveques obtinrent encore de M. Jolly, des Missionnaires
pour leurs s6minaires, savoir: Messire Hardouin Fortin de
La Hoguette, pour lors dvique de Poitiers, puis archeveque de Sens. A Poitiers, Sa Grandeur apres accord
avec M. de Basville, pour lors intendant de Poitiers, prit
pour le seminaire la belle maison oil il logeait. Elle avait
edt consfiquee an profit du roi sur un partisan qui, apris
s'etre enrichi, voulut inquieter la noblesse; celle-ci le
poursuivit si vivement qu'on le prouva concussionnaire et
qu'il fut ex4cute en pleine place.
On fit la convention a dix mille livres, avec cette clause
que le roi se rendit fondateur dudit seminaire pour Ie
reste; clause qui a rendu inutiles toutes les poursuites
qu'ont faites les intendants suivantspour avoir cette maison,
comme plus commode pour y loger. Elle est en effet tres
belle, mais elle est peu logeable pour une grosse communautd, composee ordinairement de soixante ou quatrevingts siminaristes. 11 y avait une grande quantire de
luquennes de plomb qu'on a defaites et vendues.
Le clos de -cette maison est vaste et rdgulier. On l'a
agrandi par l'acquisition d'un cos voisin appeli la Capellette, oiu taient auparavant des filles de Communauti
assemblies par Mme de Pardaillan, et qui n'ont pu
subsister. !1 n'y eut d'abord A Poitiers que quatre prdtres
comme dans les autres siminaires. Mgr Antoine Girard en
entretenait un cinquieme pour instruire les nouveaux
pretres qu'on retenait au seminaire pendant trois mois apres
l'ordination; mais son successeur MgrJean-Claude Lapoype
de Vertrieu, n'a pas apparemment continue cette augmentation. II ne laisse pas d'estimer la Compagnie; il lui a
confid la direction d'un petit sdminaire qui etaitdeja dtabli
dans la ville de Poitiers.
87. Boulogne-sur-Mer. - i i Messire le Tonnelier de
Breteuil, 6evque de Boulogne-sur-Mer, donna sembla-
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blement' son seminaire a conduire aux Missionnaires qui
sont logis assez commodement dans la nouvelle ville. II
fonda encore une bande de mission pour l'instruction des
gens de la campagne de son diocese. Le nombre des
ouvriers de cette maison est de huit pr&tres et trois freres.
88. Chilons-sur-Marne.- 120 A Chilons-sur-Marne,
les RR. PP. de I'Oratoire avaient eti itablis pour la
direction du seminaire, par messire Felix Vialart; ils furent
obliges de le quitter, a raison de certaines difficultis qui
n'avaient rien de commun avec les pretres de la Mission.
Ce seminaire itant vacant, messire Louis-Antoine de
Noailles, nouvel evquede Chilons, auparavantde Cahors,
et depuis archevdque et cardinal, y etablit ces derniers
qui ont continue et continuent de le conduire depuis
1'annie 1681.
89.Bayeux.- 13" L'anneesuivante 1682, messire Henry
de Nesmond, ievque de Bayeux qui est le plus grand diocese de Normandie, apres Rouen, quoiqu'il eit ddja un
beau seminaire a Caen, dirig6 par MM. de la Communaute
du P. Eudes, eut envie d'en avoir un autre pres de lui dans
la ville de Bayeux; il le confia aux Missionnaires. II a
laiss6 en mourant une somme considerable pour le batir.
go. Sarlat.- 14o Dame Anne Boyer, veuve de M. le duc
de Noailles, mere du marechal et du cardinal de ce nom,
voulut fonder des Missionnaires a Sarlat, ville voisine de
la terre de Noailles pour des missions, et Mgr 1'Eveque leur
donna aussi son s6minaire. M. Faure, depuis vicaire
general de la Compagnie, en fut fait premier supirieur.
Mgr l'Ev&que mit d'abord les Missionnaires dans la maison
de Tignac, hors la ville, oi ils ont loges quelque temps;
mais ils ont achete depuis un assez joli terrain dans la
ville, et on y a fait construire un batiment. Cet etablissement qui est de six pretres et trois freres ne se fit qu'en 1683.
91. Bordeaux. - 15* L'annee auparavant on appela les
Missionnaires dans la Metropole de Bordeaux, pour leur

-

628 -

confier la direction du siminaire deja etabli ci-devant et
gouvern6 par des pretres du clerge qui le ceddrent aux
pretres de la Mission en transigeant avec eux, sous l'autoriti
de Mgr Louis d'Angleure de Bourlemont, archevdque de
Bordeaux. A ce seminaire etait deja unie la chapelle et
maison de Notre-Dame de Montuzet, dans une situation
elevee sur la Gironde, entre le Bec-d'Ambez et Blaye.
Cette chapelle est frequentde par un grr
:--cours de
monde qui y va en divotion pour honorer la sainte Vierge.
On y a depuis etabli un supirieur particulier, et cette residence sert de lieu de repos aux Missionnaires qui ne sont
plus en etat de travailler. II y a dans la maison de Bordeaux une bande de mission pour travailler dans le diocese.
Les seminaristes assistent dans cette ville aux offices dans
I'eglise Saint-Simdon. Le bitiment qu'on a 1a est etroit
et renferme; on cherche a se placer ailleurs.
92. Pau. - 160 M. le marechal de Gramont assigna
une somme de quarante mille livres pour itablir un sdminaire a Pau, en Beam, dans le dioc6se de Lescar, dont les
eveches voisins, Aire, Bayonne, etc., qui n'ont pas de siminaire pourraient profiter, et cela en faveur des Missionnaires. Les RR. PP. Jesuites essayerent de se faire attribuer
au moins une partie de cette somme, offrant de recevoir chez
eux les seminaristes, dans le beau college que le roi Henri
le Grand leur a donne A Pau, sans qu'il fat besoin de batir
une autre maison. Mgr Dominique Desclaux de Messelez,
pour lors eveque de Lescar, qui, avant sa promotion avait
4ti marid et avait un fils jisuite, y consentait. Mais Mme Ia
maryechale de Gramont voulut qu'on exicutat a la lettre la
volonte de M. le Marcchal, et les Missionnaires vinrent i
Pan au nombre de quatre pretres. Ils se sont plac6s dans la
maison assez spacieuse du president de La Vie et y tiennent
le siminaire, ou vont, non seulement les jeunes clercs du
diocese de Lescar, mais encore ceux de plusieurs autres
dioceses voisins.
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93. Rochefort; seminaire des aumdniers de marine;
h6pital. - 17* La mime annie x683, fut confid a la Compagnie le soin des aum6niers de vaisseau dans le port de
Rochefort, au diocese de la Rochelle, avec la direction de
l'h6pital; le roi le voulant ainsi. On demandait mime
que quelques-uns des Missionnaires s'embarquassent, au
moins un par escadre, pour prendre soin des aum6niers;
mais on refusa d'accepter cette condition. On eut mime
bien de la peine a accepter la direction de ces messieurs.
On avait pense a contier pareillement cette direction aux
Missionnaires dans les ports de Brest et de Toulon en
Provence. M. Jolly y temoignant trop de repugnance, les
RR. PP. Jisuites s'en sont charges.
94. Manosque. - 18° La mime annie 1683, M. I'abbe
Thomassin, cure de Manosque, appela dans cette ville les
Missionnaires, leur donnant une maison et du bien pour
subsister. M. Bourgeois, directeur du siminaire interne de
Lyon, en fut nommd premier supirieur, et Mgr Louis
Thomassin, ci-devant coadjuteur de Vence, puis dveque de
Sisteron, qui faisait sa residence ordinaire au chateau de
Lies, a trois lieuesde Manosque, leur donna son siminaire.
Cette maison est petite, composee seulement de trois pretres
qui ont li un vieux et mauvais bAtiment. On y a eu, au
commencement des difficulths, et on se trouvait un peu a
Petroit; mais depuis la maison est devenue assez commode.
95. Saint-Pl.- 19 En 1689, messire Pierre de Broux,
ivique de Saint-Pol de Leon, en basse Bretagae, appela les
Missionnaires pour diriger son siminaire, au nombre seulement de trois pritres et de deux freres. Le contrat en fut passe,
et ils sont relativement assez bien loges, pres de la mer.
Nous avons ainsi reuni dans un seul endroit, tous les
etablissements de seminaires fairs sous le gendralat de
M. Jolly, au nombre de dix-neuf, pour n'en faire qu'un seul
article, qu'on lQt de suite, sans dtre oblige de les chercher
dans les endroits disperses quand on en voudrait avoir con-
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naissance; il se fit encore d'autres etablissements en France
durant ce temps, quoique en moindre nombre, pour des
missions.
96. Autres etablissementsen France :-Angers. - I Des
fannee 1675, on appela les Missionnaires A Angers, capitale de 1'Anjou. Une dame de cette ville donna du bien
pour cette fondation qui fut acceptie et autorisee par messire Henry Arnauld, evdque d'Angers. On y est convenablement. On y a fait batir une jolie chapelle. Les missions
ont fait de grands biens dans le diocese qui est 6tendu, et
le peuple y courait de toutes parts, comme marquait M. Jolly
dans une leure ecrite en t68o.
97. Dijon. - 2* M. Claude Jolly, tresorier de la SaineChapelle de Dijon, qui est mort en odeur de saintet6, et
dont on a ecrit la vie, resolut d'etablir les prdtres de la
Mission dans cette ville de Dijon, capitale du duche de
Bourgogne, pour faire des missions dans le diocese de
Langres. Ils y vinrent en 1682, et se logerent dans une
petite maison pres de la porte de Saint-Pierre, assez agreablement. Outre les prdtres destines pour les missions, le
superieur reste ordinairement i la maison avec un autre
pretre, pour diriger les personnes qui y viennent en assez
grand nombre y faire.,es exercices de la retraite, meme des
membres distinguis du Parlement. M. le premier President de Berbizi, entre autres, fait I'honneur a cette petite
communauti de l'estimer, et feu Madame son epouse lui a
fait, par son testament, un legs de dix mille livres dont on
a acheti quelques fonds.
98. Saint-Cloud. - 30 M. Philippe, de France, duc
d'Orlians, frere uniquede Sa Majesti tres chrtienne, voulut
imiter le roi, en donnant aux Missionnaires la direction
de sa chapelle, dans le chateau de Saint-Cloud. I1 y fonda
cinq Missionnaires, qui outre cela confessaient aux jours
de fete et de dimanche. Us prirent possession en 1688.
Ce grand prince en mourant, voulut faire mention des
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Missionnaires dans son testament, pour leur assurer cette
fondation.
99. Rochefort; paroisse.- 4 Le Roi tres chretien, satisfait des dtablissements des Missionnaires dans les fondations
royales qu'il avait faites, obligea encore M. Jolly d'accepter le soin de la cure de Rochefort. On y envoya ensuite
quatorze pretres pour la servir, etpour premier cure M.Jean
Lehall, breton, homme de poids et de savoir, qui y fut
estim6. Chaque Missionnaire etait foade fort convenablement sur le trisor royal. Quand les finances de France
se trouverent epuisees pendant les premieres guerres, au
sujet de la succession d'Espagne, ce qui empecha de payer
les pensions promises, on fit en sorte d'obtenir l'agrement
du roi pour unir a cette cure l'abbaye voisine de Saint-Jean
d'Angely, dont Mgr l'Archevdque de Tours se demettait.
Mais les Benidictins ont trouve le moyen, apres la mort du
roi Louis XIV, d'empicher cette union.Au reste, M. Jolly,
en se chargeant de la cure de Rochefort, stipula dans le
contrat, entre autres conditions, que le supdrieur ou cure
serait amovible au grd du general, ce qu'il avait pareillement demandi pour toutes les autres cures, et Mgr P1eveque
de la Rochelle y donna son consentement.
Cette maison vit d'abord pdrir plesieurs bons ouvriers a
cause du mauvais air, qu'entretenait le remuemcnt des
terres et le curement des bassins du port; mais les travaux
y ayant cessd, 1'air est devenu meilleur. Le roi avait eu la
bonti d'assigner un bon terrain pour batir l'eglise et une
maison pour les Missionnaires. Ce terrain s'est trouve a la
bienseance de I'intendant, M. Begon, avec lequel on n'a pu
s'accommoder; ainsi 'eglise et le batiment sont restes a
faire et on n'est pas bien logd.
I oo. Saint-Cyr.- 5*M. Jolly eut beaucoup de peine d'ac.
cepter la direction des Demoiselles de Saint-Louis, etablies
nouvellement au bout du pave de Versailles, a Saint-Cyr,
par Mme de Maintenon, dans un batimentvraiment royal.
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Ces jeunes demoiselles y sont merveilleusement bien dlevdes, en assez grand nombre, et sans qu'il en cofte rien aux
parents; elles sont ensuite placees et dotees pour le monde
ou pour la religion. Cet etablissement est veritablement
digne de la piet6 de Louis le Grand, et de la dame qui 1'y
engagea. La direction d'un tel etablissement n'dtait guere
conforme a 'Institut des Missionnaires; le Gindral fit tout
ce qu'il put pour s'excuser de s'en charger. II n'accepta
qu'A la condition bien dtablie qu'on serait oblige de faire
des missions, surtout dans les terres de I'abbaye de SaintDenis, unies a cette illustre communauti, afin de rapprocher cette maison, autant que faire se pourrait, de 'esprit et
des fonctions de 1'Institut. On y envoya six prdtres en 1690.
xto. Notre- Dame de la Delivrande. - 6° En 1692 on
accepta aussi une chapelle de devotion, situde sur la mer
au-deli de Caen, en Normandie, dans un lieu agrdable
nomme Notre-Dame de la Delivrande. Cet endroit dtait
fameux par la devotion a la sainte Vierge et le concours
des pelerins. Toutefois les Missionnaires ne desservirent
pas la principale chapelle qui depend du chapitre de la cathddrale de Bayeux, mais il y en avait une autre avec
quelques dipendances qu'on leur donna; et Mgr PlEvque
de Bayeux y envoya quelques jeunes prdtres pour s'y former aux fonctions sous la conduite des Missionnaires qui y
sont en rdsidence au nombre de trois.
102. Etablissements en Pologne : Culm. La Congrdgation n'avait encore qu'une maison dans le royaume de
Pologne, savoir celle de Varsovie, oi, comme on a dit prdcedemment, on avait drigd un s6minaire interne pour y
recevoir des Polonais. 11 se fit ensuite d'autres itablissements acceptis par M. Jolly. Un evdque polonais ayant eu
une connaissance particuliere de l'Institut, avant que d'dtre
promu a l'dpiscopat, demanda des Missionnaires pour son
diocese. On lui en accorda trois qui allerent d'abord commencer par une mission en la ville de Culm, dans la
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Prusse royale, oh on devait faire 'etablissement. M. Eveilhard, supirieur de Varsovie, s'y rendit pour travailler a
cette nouvelle maison dont il devait ensuite donner le soin
A un autre pour revenir chez lui. M. Jolly manda cette nouvelle par sa lettre du 8 janvier 1675, o6 it ajoute que a la
Congrigation commencait d'dtre plus connue en Pologne
que ci-devant, et qu'il y avait de la disposition a bien
d'autres etablissements, avec esperance d'y faire beaucoup
de bien quand it y aurait un nombre suffisant d'ouvriers.
On se chargea & Culm de la paroisse de Saint-Adalbert,
pres de Dantzig, et d'un seminaire externe; on faisait aussi
de temps en temps des missions qui avaient un bon succes
io3. Cracovie. - En 1682, Mgr Malachowski, evdque
de Cracovie, appela de m8me les Missionnaires au nombre
de trois, pour leur confier son sdminaire. 11 leur donna
encore, peu de temps aprbs, une autre maison dans le faubourg de Stradom, pour y faire les exercices de l'ordination
et donner des missions, dans les campagnes du diocese, qui
est fort etendu. Ils sont 1A au nombre de cinq prdtres. Ce
grand prdlat dtait tres affectionni A la Compagnie, et son
portrait se volt a Saint-Lazare dans la salle dite des Portraits, entre un grand nombre d'autres des bienfaiteurs
signalds de la Compagnie. Elle y conserve ces portraits
pour se souvenir des biens qui lui sont faits, et pour marquer de la reconnaissance a ces illustres ddfunts.
104. Vilna. - Quatre autres Missionnaires, allkrent A
Vilna, capitale du grand-duchi de Lithuanie, pour y faire
un nouvel 6tablissement en 1687, selon les ddsirs de
Mgr l'Eveque de cette ville. Les fonctions sont la direction
d'un seminaire et les missions; celles-ci sont penibles, A
cause de 'etendue du diocese et de la qualitd du pays qui est
plein de bois et de maricages.
o15. Presmilie. - M. Godquin, missionnaire franqais,
prit le chemin de Presmilie, ville dpiscopale de la petite
Russie, au midi de la Pologne, of Mgr 1'Eveque fonda, la
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mime annie 1687, une maison de trois pretres pour un
siminaire.
106. Lowic..-- lgr le cardinal Radjejowski, archeveque
de Gnesen et primat de Pologne, en voulut avoir trois
autres qu'il fonda a Louvitz, ville de sa rdsidence ordinaire,
pour un seminaire exverne et des missions. Cet illustre
cardinal itaii tout d&vou a la Congregation et retenait les
Missionnaires dans son propre palais, les traitant comme
ses enfants.
107. Etablissements en Corse et en Italie: Bastia. M. Jolly vil pareillement multiplier en Italic les maisons
de la Congregation. La sdrenissime rdpublique de Gdnes,
qui a l'ile de Corse en souveraineti, ayant eu connaissance
des grands biens et conversions signalees faites dans cente
ile, par le moyen des missions, et dtant, d'autre part, tres
satisfaite des travaux des Missionnaires qui composaient la
maison de Gdhes, fit btir une magnifique maison & La
Bastie ou Bastia, aujourd'hui ville principale de Corse, oi
reside le Gouverneur. L'&dvque d'Aleria y faisait faire les
exercices de l'ordination, outre les missions qu'on continua
dans les bourgs et villages de l'ile. On fonda 16 huit Missionnaires en l'annie 1678.
1o8. Perouse, Reggio et Pavie. - Deux ans apr6s,
M. Jolly, a linstance de Mgr l'Evque de Perouse, dans les
,tats du Pape, envoya IA, au nombre de quatre, des Missionnaires, A la tete desquels itait M. Martin, pour s'y
employer aux exercices de 1'ordination et des missions.
Encore en Italie, la mdme annie 168o, six autres Missionnaires furent envoyds A Reggio, ville ipiscopale, dans
les Etats du duc de Modene, pour un sdminaire externe et
des missions; et encore six autres A Pavie, dans I'Etat de
Milan, pour les m4mes fonctions. M. Jolly donna avis de
ces derniers dtablissements, et il en parle ainsi dans une
lettre du ig aoQt 1681 : a 11 s'est fondd une nouvelle
maison dans la ville de Reggio en Lombardie, pour des
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missions, et on a envoyi des sujetsi Mgr I'Eveque de Pavie
pour son diocese, depuis environ un an, dont ledit prelat
poursuit l'etablissement. » Ce prelat etait Mgr Trotti, fort
ami de la Compagnie et tres estimd dans la Cour de Rome;
il a failli eire cardinal. a Toutes les fonctions de notre
Institut, ajoute M. Jolly, se font dans ce dernier diocese;
on y a donne plusieurs missions avec beaucoup de succ6s.
Monseigneur a dtabli une conference ecclesiastique dans la
ville, a laquelle il assiste lui-meme quand il peut. On y
recoit des personnes pour faire la retraite, et ii y a un commencement de seminaire externe.,
109. Macerata. - De plus, en l'annee 1686, ii se fit un
nouvel itablissement de cinq pritres dans la petite ville
episcopale de Macerata, voisine de Notre-Dame de Lorette,
en la Marche d'Anc6ne. Ce fut pour les exercices de l'ordination dont on faisait cas en Italie, et pour des missions.
II se trouve par le dinombrement qu'on vient de faire de
tous ces etablissements de la Congregation, sous le gineralat de M. Jolly, qu'il en a accept6 au nombre de trente-huit,
c'est-a-dire une fois plus qu'il n'y en avait dans la Compagnie.

(A
.)
(A suivre.)
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
88. Propadeutica ad Evangelium. Theses XIV de religione, revelatione ejusque criteriis, quas in Alberoniano
collegic. c-olvebat S. L. A. B. (Bersani, C. M.), Philosophia lector Placentie, 1898. In-x8 de i 5 pages.
Cette Introduction i I''vangile, publiee par M. Bersani, a pour
objet de rdsumer les motifs de cr&dibilite i la revtlation chr6tienne :
ceuvre necessaire aujourd'hui, comme 1'etait aux premiers siecles
la Preparationiat frangile,telle que Y'icrivaient sous diverses formes
Eusebe et ses contemporains.

89. De B. Virginis Maria sanctificatione. Lectiones a
C. Ramellini, C. M. Accedit appendix de Preservatione
B. M. V. i" a peccato originali, 2* a fomite peccati in sua
Conceptione. Placentias, typis a Divus Thomas *, 1898.
Un vol. in-12 de 144 pages.
Cette etude est un commentaire fait par le docte professeur du
college Alberoni devant ses el6ves, en leur ddveloppant la question
27 de la troisieme partie de la Somme de saint Thomas. II diclare
avoir un culte special pour la doctrine et les principes du docteur
angelique. Cette dissertation a puitre apprecice deji par lqs lecteurs du a Divus Thomas i, revue thdologique et phiiosophique, oi
elle a d'abord par.

go. Les Avis et Conferences de saint Vincent de Paul
aux membres de la Congregation (de la Mission) viennent- d'etre traduits en italien par les soins de M. Tasso,
suptrieur de la maison de Chieri. (Turin, 1898. In-8.)
Le zile superieur de Chieri a rendu aux trois provinces italiennes
de la Congregation de la Mission un vrai service. Deji les conferences
de saint Vincent avaient Wtt traduites en latin (Turin, 1872), en
anglais (Dublin, 1881) et en polonais (Posen, 186i).
On trouvera en tete de cette edition les deux importantes lettres de
M. Etienne et de M. Fiat, superieurs gin6raux, relatives i la publication de ces conferences: la premiere se trouvait en tte de L'ddition lithographide publide en 1844; la seconde, datde de it8i, servit
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comme d'introduction i P'dition franCaise imprimee alors pour faire
partie, avec les lettres et avec les conferences aux Filles de ia Charit6, de la prdcieuse collection des ecrits de saint Vincent de Paul.

91. Ois saint Vincent de Paul dit-il sa premiere messe?
C'est sous ce titre que, dans la Revue de Gascogne (annde t890),
le tres erudit M. Tamizey de Larroque rappelait le probleme qui n'est
pas encore resolu, et sur lequel M. le cure de Saint-Pierre de Buzet
(Lot-et-Garonne), vient proposer une nouvelle solution (Histoire de
Nottre-Dame d'Ambrus, par M. I'abbU J. Dubois, cure de Saint-Pierre
de Buzet. In-8 de too pages. Agen, 1898).
Collet, dans sa Vie de saint Vincent de Paul,ecrivait en 1748: a On
n'a pu jusqu'ici scavoir bien surement ni le jour, ni le lieu oi ii
(saint Vincent) offrit pour la premiere fois cet auguste sacrifice. Une
ancienne tradition de la ville de Buzet porte qu'il dit sa premiere
messe dans une chapelle de la Sainte-Vierge qui est de I'autre cot6
du Tarn, sur le haut d'une montagne et dans le bois. P - Plusieurs
opinions ont etc formulees relativement a cette ville de Buzet.
M. 'abb6 Justin Maflre, pretre du diocese d'Albi, dans son ouvrage
intitule : Pelerinage h Notre-Dame-de-Grdceen rhonneur de saint
Vincent de Paul (ln-i8, Paris, 1856), estime qu'il s'agit d'une chapelle situee sur la rive droite du Tarn, aux extremes limites de la
paroisse de Grazac, dioc6se d'Albi (Tarn). Le texte de Collet semble
favoriser cette opinion.
M. Maynard, dans sa Vie de saint Vincent de Paul (liv. I, ch. i),
juge qu'il est question de Buzet (Haute-Garonne), canton de Montastruc, i cinq lieues environ de Toulouse. Les conjectures tirees des
circonstances antirieures de la vie de saint Vincent de Paul favorisent particulierement cette opinion.
Dans la dissertation mentionnee plus haut, M. Tamizey de Larroque dcrivait de son c6te : a Je viens faire valoir les droits d'un
autre candidat : Buzet, dans le Lot-et-Garonne, canton de Damazan,
a 18 kilometres d'Agen. b Saint Vincent auraitdit sa premiere messe
so't A Buzet meme, soit du moins dans la commune de ce nom, i
Gache, of I'on voit les ruines d'antiques chapelles.
Enfin M. le cure de Saint-Pierre de Buzet, dans le meme departement, revendique, dans la belle Histoire de Kotre-Dame d'Ambrus,
pelcrinage situe sur sa paroisse, le privilege pour I'eglise de ce pelerinage, i quatocze kilometres environ d'Aiguillon, d'avoir possede
saint Vincent cle6brant pour la premiere fois le saint sacrifice. Les
donn6es sont jusqu'ici insuffisantes pour resoudre le probleme;
mais nous ne desesperons pas que quelque heurcuse circonstance
permettra, soit dans de nouvelles lettres de saint Vincent, soit dans
quelque 6crit contemporain, de trouver une indication qui eclaire
cette difficulte; et il faut savoir gr ia tous ceux qui, comme M. le cur6
de Saint-Pierre de Buzet, en discutent les raisons et les arguments.
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92. Notice sur Joseph Drees, clerc de la Congregation
des Missions de-Saint-Vincent de Paul, mor en. reputation
de saintetd a Coli, en Colombie (Amdrique centrale), le 2
ddcembre 1895. Par M. I'abbe Narbey. Clichy, impr. Laurent, 7, place de la Mairie. Un volume in-i de 87 pages,
avec portrait.
II nous suffira de reproduire la Preface de cette tres int-ressante
notice publide par les amis que s'dtait faits ce vertueux jeune homme
et ce parfait s6minariste de la Mission, Joseph Drees. Voici ce
qu'ecrit I'auteur:
4 La communaut6 de la Mission de Saint-Vincent de Paul a perdu,
le 2 decembre 895., un de ses clercs, Joseph Drees, envoyc en
Colombie, dans 1'Amerique centrale, pour y achever ses etudes et y
faire I'apprentissage de la vie de missionnaire. Eleve par les freres
de Clichy et par les Peres de la rue de Madrid i Paris, associ ia nos
oeuvres ouvrieres et A ta plupart de nos oeuvres de pidti, ii a laisse
parmi nous le plus precieux et le plus affectueux souvenir. Ses amis
du monde et du noviciat des Lazaristes, comme ceux de la communaute de Call, en Colombie, ne s'itonneront pas de la reputation de
saintete qui entoure sa mimoire. lls aimeront i revoir dans cette
notice cette bonne et souriante figure, un peu grave sans austerit6,
douce sans affiterie, ce ddvourment sans bornes i tout ce qui int6ressait la cause de Dieu et le salut des Ames. Nous avons redit ce que
nous avons vu, ce qu'ont vu ses parents et ses amis; ce qu'ont ecrit
les pr6tres de la Mission, surtout M. Louwick et M. Prum et la saceur
de Charite, qui fut pendant trois mois le t6ioin de ses dernires
souffrances et de son angelique soumission i la volonte de Dieu.
a Naturellement nous n'attachons aux gu6risons et aux faits racont6s dans cette relation, d'autir caractere que celui de faits rapportes
par des personnages dignes de foi. a

Le Girant : C. SCHUETBm.
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